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De 1874 a 1918

M. BORE, supaiieur geniral (suite).

Le Conseil domestique de la Maison-Mere

sous le P. Bor : MM. Terrasson, Prunac, Tisn6, Hamard,
Vayriires.

Avant d'aborder les chapitres suivants, il importe
de rappeler le plan de ce travail. Nous icrivons l'histoire de la Congregation de 1874 a 1918. Nous en
sommes au P. Bore. Nous avons vu ce qu'il a 6te avant
d'etre superieur general; puis, nous avons 6tudie ses
relations avec le Saint-Siege, avec les Assemblies,
avec les Assistants, avec le Secr&taire et le Procureur
de ]a Congr6gation. Nous avons ensuite abord- l'etude
de ce que chaque province en particulier et les maisons de ces provinces ont 6t4 sous le P. Bore. Nous
avons commenck par la Maison-Mere. A tout seigneur,
tout bonneur! Nous avons ktudii longuement les relations du P. Bore avec M. Fiat, assistant de la MaisonMere. II faut maintenant dire un mot des autres personnages de cette maison. Parlons d'abord des pretres,
de ceux qui exercent un office et de ceux qui sont a
la retraite.
Parmi ceux qui exercent un office, d6butons par le
sous-assistant, qui itait alors M. Terrasson. 1I naquit
le 25 mai 1813, a Saint-Genest, dans le Poitou; il fit
d'excellentes 6tudes thbologiques a Poitiers, oi il fut

-6le condisciple et l'6mule de l'abb6 Maynard, le pol6miste catholique et l'auteur d'une Vie de saint Vincent
de Paul. D6sireux de sa perfection, il entra dans
1'association dioc6saine des Oblats de Saint-Hilaire.
11 fut nomm6 bient6t sous-directeur de la Congr6gation des Seurs de Saint-Andr6. Ce contact avec les
-Ames religieuses le poussa a se donner plus compl6tement encore t Dieu, et en 1858, B I'age de quarantecinq ans, il demanda a 6tre admis dans la Congregation de la Mission. Apres son seminaire, fait avec
edification, il occupa divers postes a Notre-Dame de
Lorette, au Berceau de Saint-Vincent-de-Paul, i
Tours; dans cette derniere maison, oiu il fut superieur
de I865 a 1871, il s'occupait avec zele de la SainteAgonie, de l'aeuvre des Servantes; il r6unissait les
soldats de la garnison pour leur parler de la religion;
il dirigeait un groupe d'adorateurs qui venaient adorer
le Saint Sacrement dans notre chapelle.
M. Terrasson fut ensuite applique a l'ceuvre des
grands skminaires, d'abord i Chilons, puis a Amiens;
dans cette derniere maison, il remplacait comme sup6rieur M. Chevalier; la succession etait difficile apres
un homme si remarquable. M. Terrasson s'acquitta si
bien de sa charge que, lorsqu'il fut nomm6 sousAssistant de la Maison-Mere, 1'eveque d'Amiens 6crivait au P. Bor6 : a Je perds avec un sincere et vif
regret l'excellent M. Terrasson. Je n'ai eu avec lui
que de tres bons rapports; il a fait au seminaire tout
le bien possible; je suis sar qu'il n'y sera pas oubli6. a
Arrive t la Maison-Mere, M. Terrasson se d6voua
de tout coeur a la Congregation. D6jq plusieurs annres
-auparavant, il avait travaill6 avec M. Mailer, visiteur
•d'Espagne, a la redaction du petit livre de nos privitlges qui a precede celui de M. Louwyck. Il fut
.Jient6t charge des retraitants qui venaient & Saint-
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Lazare et il fut pour cux un guide trss-goCtU. Un
grand nombre de pretres s'adressaient A lui pour la
confession. II eut A coeur 1'oeuvre de la Sainte-Trinite
en faveur des Ames do Purgatoire et il travaila avec
zile et succis A sa propagation. II y avait alors des.
reunions pour les associis.
M. Terrasson a
rcrit un livre pricieux, intitule :
Enseignermeats de saint Vincent de Paul, sur la conduite
des Filles de la Charite.Ce livre a 6t6 grandement loui
par le P. Etienne, qui a recommande aux Sceurs, le
25 mai 1873, de s'en servir quelquefois pour la lecturespirituelle. Voici un petit extrait de la priface d.o
Superieur gineral, qui fait connaitre l'objet du livre :
cCe travail, qui reproduit les paroles mimes de votre
saint fondateur, comprend d'abord les ceuvres qui sont
la fin de votre Compagnie; puis, les veltus propres a
votre vocation; enfin, les moyens que vous devez:
prendre pour accomplir vos oeuvres charitables et pratiquer les vertus qui vous soot n&cessaires. Vous trouverez I• dans un cadre restreint un resume complet de
la doctrine de notre bienheureux Pere sur tout ce qui.
peut intiresser une Fille de la Charite. , Ce livre,.
6crit il y a plus de soixante ans, conserve son utilit6
et il n'y aurait que quelques suppressions A faire sur
la confession, la communication et la' communion,.
pour qu'il fHit encore aujourd'hui, comme il l'a 6tautrefois, un v6ritable livre d'or pour les Sceurs et pour
les Missionnaires charges de leur direction.
M. Terrasson fut toujours un grand travailleur; en
entrant dans la Congrigation, ii avait apport6 one
pricieuse bibliothbque. Le cahlier du Conseil nous le
montre pr6occup6 de I'anmlioration du local de la
bibliotheque de Saint-Lazare et soucieux d'y introduire les livres utiles aux confreres et aux professeurs.
11 entretenait des relations avec le bibliothccaire de=

Saint-Sulpice et pratiquait avec lui des 6changes de
livres dument autoris6s.
Indipendamment de ses qualitis intellectuelles,
M. Terrasson avait une trbs grande dignit6 sacerdotale et une constante affabiliti. M. Fiat a rendu temoignage que le sous-Assistant 6tait toujours dispose a
faire ce que lui disait l'Assistant. Tous ses confreres
disaient qu'il n'avait jamais fait sciemment de peine a
personne et qu'il n'avait jamais dit une seule parole
desobligeante. Dans ses conversations, il respectait
avec une exquise dilicatesse la reputation du prochain
et ne parlait de ses supirieurs qu'avec une affectueuse
veneration. 11 fut un homme de regle, de devoir et de
grande piet6, toujours lev6 a quatre heures.
Le proces-verbal du petit conseil parle souvent de
son intervention dans les discussions; on constate, et
c'est le compte rendu qui le dit, que ses reflexions
sont serieuses; de plus, quand il intervient, c'est
ordinairement par preoccupation de la saintet6 des
confreres et freres; il a surtout peur du contact avec
les gens du monde, soit a Saint-Lazare, soit a Gentilly,
et il est preoccup6 du danger que pent faire couritr
la vertu le voisinage du 97: II tient ferme a la cl6ture,
et il insiste pour que les femmes n'entrent pas chez
nous, ni a Saint-Lazare, ni a la maison de campagne.
Nous retrouverons plus tard M. Terrasson, secretaire general de la Congregation, de 1883 a 1902, et
nous aurons occasion de parler de ses travaux en cette
charge importante.
Apresavoir fait connaitre le sous-Assistant, parlons
des autres membres du conseil domestique qui aident
1'Assistant et le sous-Assistant dans la bonne marche
temporelle et spirituelle de la Maison-Mere.
En 1874, quand le P. Bore fut nomm6 sup6rieur
general, il n'y avait que deux consulteurs : MM. Prunac

-9et Tisn6. Nous en avons deji dit un mot; il faut en
parler un peu plus; ces deux venerables confreres
miritent qu'on insiste sur leurs vertus.
M. Prunac avait l'estime et la sympathie de tous les
confreres, depuis les plus anciens jusqu'aux nouveaux
venus; c'etait un missionnaire que l'on recherchait
instinctivement quand on rentrait i Paris, et dont on
parlait un peu partout avec la mime expression
d'affection respectueuse, en se demandant ou en donnant des nouvelles du bon pire Prunac.
Ne 1Site (Herault) en z8t5, M. Frederic Prunac
eut pour parents d'excellcnts chritiens, qui lui
lkguerent avec leurs sentiments religieux les aptitudes
qu'on lui a connues pour la vie pratique. Son pere,
boulanger d'abord, comme son contemporain et colligue en po6sie, Reboul, de Nimes, avait echang6 sa
profession contre celle de nwgociant. Un de ses fils
le suivit dans cette voie et, pendant vingt-cinq ans,
demeura president di Tribunal de Commerce. Frederic d6buta dans la meme direction et y reussit si
bien que son patron, pour Ie retenir dans ses bureaux,
lui it les offres les plus avantageuses.
Mais une voix intirieure disait au futur missionnaire
qu'il n'itait pas fait pour le monde et il n'hcsita pas
a briser les liens qui l'y retenaient.
Apres ses 6tudes classiques, qu'il dut faire rapidement, M. Prunac entra dans la Congregation en 1845;
il avait trente ans. A peine recu au siminaire interne,
il y parut comme dans son el6ment naturel, et ses
jeunes confreres ne tardbrent pas & remarquer la ferveur avec laquelle leur digne aine se pliait sans difficult6 i-toutes les exigences de son nouvel 6tat, se
fafonnant d&s la premirre heure cette vie de r6gulariti qui l'accompagnera jusqu'i ses derniers jours.
Design6 comme ( soin de sant6e , il prit son office
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extremement a coeur et se d6voua si bien i tous ceux
qu'6prouvaient le climat de Paris et la vie du siminaire qu'on l'avait d6nommi la mere Prunac.
Apris le s6minaire et les 6tudes, M. Prunac,
ordonn6 pr&tre, fut envoye & Constantinople, o6 il
.,e passa que pen de temps, assez toutefois pour atti-rer I'attention d'un laique eminent, qui, encore attache
,d'ambassade, devait devenir le Tres Honors P. Bore.
Frapp6 de l'esprit religieux qui brillait en la personne
du saint pr&tre, M. Bore en garda un si bon souvenir
qu'il voulut, longtemps apres, le fixer i la MaisonMire, non seulement comme consulteur et comme
colonne de la Procure, mais aussi comme modile de
vrai missionnaire et sujet de grande edification.
L'Orient ayant paru contraire a sa santA, M. Prunac
-fut rappel6 en France et envoye au seminaire de Montpellier. Nous avons dit, dans un chapitre precedent,
ce qu'il y fut comme procureur, et les relations affectueuses qu'il entretint avec M. Fiat, pour lors professeur d'histoire an grand s6minaire.
M. Prunac 6tait souvent malade, bien qu'il fft dans
son pays natal. La veille du jour o6 lui arriva sa
lettre d'ob6dience, le placant a Paris, il avait eu une
grande perte de sang. II avait tout lieu d'apprehender
le climat de Paris; et ses confreres, pour qui son
depart 6tait un deuil, avaient a ce sujet les plus tristes
pressentiments. M. Prunac n'en tint pas compte et,
voyant la volontA de Dieu dans le cachet blea qu'il
avait requ, il partit promptement.
Voyons ce qu'il fut a la Maison-Mere, pendant la
p6riode 1874-1878 que nous 6tudions actuellement.
D'abord, un conseiller, un consulteur prudent, sage,
ennemi des extremes, gardlen vigilant des coutumes
et des traditions de Saint-Lazare. I1 etait en meme
temps attache l la Procure generale et procureur parti-
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culier de la Maison- Mre. M. Prunac etait proclam6
par tous le procureur par excellence. Sa renommee de
comptable 6tait deji legendaire dans la Compagnie et
ne fera que croitre jusqu'i sa mort. Sans doute, ii
etait doun d'aptitudes sp6ciales pour cette fonction
que le biographe de M. Prunac appelle ingrate, et la
nature l'y avait prepare; mais & c6t6 de ces dispositions, il est juste de relever l'application infatigable
que M. Prunac a d6ployee pour se servir du don de
Dieu. Ce que fait un membre de la Cour des Comptes
pour remplir sa tiche et m6riter la confiance de seschefs, M. Prunac I'a fait jusqu'd sa mort pour l'amour
de Dieu et de la Congregation. Quelle exactitude dans
ses livres! Pour un centime d'ecart dans la balance de
sommes considerables, il reprenait ses operations et
ne d6posait la plume qu'apres avoir d6couvert l'erreur.
Et ses notes sur des objets minuscules en apparence,
mais que son experience lui montrait comme des
sources d'utiles renseignements pour I'avenir! Ceux et
celles qui se servent de fiches (et le nombre en est
considerable a notre Apoque de paperasseries) peuvent
l'invoquer comme leur celeste patron. II faut avoir eu
sous la main ses multiples carnets, ses r6pertoires fort
nombreux, ses innombrables petits papiers confies
ses tiroirs,pour se faire une juste id6e des services
rendus a la Procure par cet habile et z616 comptable.
Quel que soit I'hMroisme de l'obbissance qu'on est
habitue a admirer dans les PNres dn desert, il n'y a
pas l'ombre d'exageration & affirmer que M. Prunac
s'est montr6 digne de ces grands modules. La Regle
et les Superieurs furent, toute sa vie, ses oracles et les
objets de sa veneration. II n'a jamais manqu6 le lever
de quatre beures. Le digne missionnaire n'ajamais profit6 du jour de repos que son ige, son travail, sa
faible sant6 semblajent lui imposer. A certains jours,
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il avait un tel accablement que ses confreres insistaient, le soir, sur la nicessit6 d'un repos le lendemain. Le lendemain, le vieillard etait sur pied a l'ordinaire et suppliait au besoin a I'absence de 1'excitateur. Quand on lui disait de se minager, il r6pondait
que l'observation de la Regle etait son meilleur remede.
Les dernieres annees de sa vie, il lui fut prescrit par
le Superieur g6n6ral de faire comme un certain nombre
de v6ndrables anciens, c'est-a-dire d'aller se coucher
a huit heures. II le fit par obbissance.
Son exactitude a garder le silence 6tait aussi rigoureuse que celle a se lever quatre heures; ii ne parlait
qu'h contre-cceur, il fallait que la charite I'y contraignit. Deja a Montpellier, il exprimait sa surprise de
voir les s6minaristes en flagrant dilit de causeries

irregulieres. < Et pourtant, disait-il dans sa simplicite, ils savent que c'est difendu! ,
Non seulement les rigles, mais tons les usages de la
Maison-Mere lui 6taient sacres. II n'en negligeait
aucun; neque majus neque minus negligebat officium,
pouvait-on dire de M. Prunac, comme saint J6r6me
1'a icrit de N6potien. II travaillait constamment.
Toujours a son office; jamais de vacances; il ne lisait
pas le journal; il n'avait pas de relations; il n'allait
jamais au parloir,4tant sur ce point encore plus rigou-

reux que le bienheureux Perboyre qui, parait-il, y
allait quelquefois (sans s'asseoir, il est vrai, ce qui le
faisait passer pour un sauvage aux yeux des Sceurs).

M. Prunac, l'imitation des saints Basile et Gregoire,
qui ne connaissaient, dit-on, que le chemin de l'6glise
et de 1'Pcole, ne connaissait, lui aussi, que son office
et le local oh se trouvait la Communaute. C'&tait
l'homme a 1'occupation unique. 11 passait

a son bureau

toutes les heures ou la Regle ne l'appelait pas h un
autre exercice. II 6tait d'une fidiliti inviolable pour le

-
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Breviaire en commun. La vertu la plus saisissante de
M. Prunac 6tait la pi&t6, I'union a Dieu, I'esprit de
priere, mais la priere de Communauti, la piet6 en commun. En dehors des exercices r6gl6s, il ne manquait
jamais ceux pour qui la Rggle laisse une certaine latitude quant au temps. 11 n'omettait jamais sa visite au
Saint Sacrement du soir et, en s'y rendant, il marchait
la tate et les yeux baiss6s,le chapelet a la main. Rentr6
dans sa chambre ou a son bureau, il reprenait ses
cahiers d'office ou ses livres spirituels, et souvent on
le trouvait a genoux dans sa cellule. II 6tait le paratonnerre de la Maison-Mere par sa priere et son travail
continuels,vrai chartreux, comme le veut saint Vjncent
pour ceux qui sont occupes a I'interieur de la maison.
Le second consulteur dont nons ayons & parler,
M. Tisn6, 6tait chartreux lui aussi & la maison, mais
il etait de plus ap6tre au dehors, soit aupres des Filles
de la Charit6, soit aupres d'autres religieuses, en particulier des Sceurs de Saint-Andr6 de la rue de
S&vres. Mais ce qui a fait surtout le renom de M. Tisne,
c'est son office de prefet d'6glise, qu'il a rempli & la
perfection pendant de longues ann6es. Le cahier du
Conseil nous aidera a bien saisir le r6le de M. Tisne.
II a en le zile de la maison de Dieu a un degre pen
commun et il a procure a Saint-Lazare la grande r6putation de faire les ceremonies du culte d'une faqon
impeccable.
M. Tisnu avait grande id6e de son office; il le
savait eminent, difficile, sanctificateur, et il le remplissait avec humilit6, vigilance, ferveur. D'abord, il connaissait exactement les rubriques, et sur ce point nul
ne le trouvait en faute. II les 6tudiait soigneusement;
il se tenait au courant de toutes les d6cisions et des
commentaires qu'en faisaient les liturgistes. II tenait
surtout a l'ex6cution des c6r6monies suivant le rit
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remain, et ce fut lui qui opera le passage an pea difficile et dangereux des c6rimonies gallicanesaux cermonies romaines. Les premieres paraissaient & pltsieurs plus amples, plus solennelles; lesecondes semblaient a quelques-uns plus etriqutes, trap simples.
M. Tisne concourut par son savoir-faire Lmnoatrer que
les c6r6monies romaines, ex6cuties suivant la lettre
et V'esprit, ae I cidaient en rien anu creaonies gallicanes, que regrettaient dea confrrers aaciens, come

les Juifs de retour de Babylone, qui avaient conau
1'ancien temple de J&rusalem, pleuraient en Le comparant avec les nouveaux travaux de Zo~obabel.
M. Tisne veillait d'abord i ce que le sacristain
observit exactement les r&gles, de son office. II na tli
laissait pas carte blanche et il empechait ce qi anxait
pu &tre exag6er ou moins conforme au ban goat dans
1omnementation et 1'eclairage de 1'antel. H taut dire
que M. Tisn6 fat toujours bien aidk et ob6i par des
frires sacristains qi, sont restks c6kbres.
A cette epoque, on ne disait pas toujours la masse
an m&me autel; il y avait on tablean des messes (qui
existe encore), mais sur lequel le prifet d'6glise mar-.
quait chaque samedi l'autel que chaque pr&tre devait
occuper pendant la semaine. On passait ainsi drun
autel a l'autre, except6 an maitre-autel, oi M. le
Superieur general disait toujours la messe pour les
freres coadjuteurs a 5 h. 1/2, M. le Directemr 1
6 heures et M. l'Assistant de la Maison-MBrW
a
7 heures. M. Tisn6 veillait a ce qu'on sonnit exacte
ment les tours de messe ~ 6 h. 5 et 6 h. 4o, et donnait
des avertissements quand on n'y 6tait pas fiad&i
Avant chaque office, a la sacristie, M. Tisnai tait tom-

jours 11 pour rappeler a I'occasion une petite particularit6 de Foffice do jour. 11 etait tres poli et tres
aimable pour accueillir les pretres qui demandaient i

-- I
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c6t6brer leurs messes; mais il exigeait les pieces
requises dans le diocese de Paris. On le voit an Conseil
tenir ferme Ace que le sacristain donnat toujours des
barrettes aux pretres qui n'en avaient pas. II veillait
aussi a ce que les prilats, de passage chez nous,
eussent toujours les ornements et les clercs requis
pour la c6lebration de leur messe. Sans paraitre manquer A la modestie des yeux, ii veillait A ce que les
pr6tres observassent les rubriques. 11 tenait a la plus
petite, un pen comme sainte Th6rese, dont on a dit
qu'elle aurait donn6 sa tate pour l'observance des c6remonies de l'iglise. Quand il pr6sidait,tous les ans, a
la fin de la retraite, les ripititions de cir6monies, il
savait rappeler avec precision, douceur et prudence
les manquements qu'il avait remarques; il le faisait
toujours avec une politesse exquise qui n'offensait
personne et avec une science qu'on ne pouvait jamais
trouver en difaut. II exeriait son z&Ie sur les jeunes
gens qui se priparaient au sacerdoce et il ne leur
accordait le nihil obstat que lorsqu'ils avaient ex6cut6
parfaitement la ripetition des c6r6monies de la messe.
ividemment, ce soin 6tait parfois d6volu A d'autres
confreres, mais M. Tisn6 avait toujours la haute surveillance.
M. Tisn- 6tait s6vere, a juste titre, pour la g6nuflexion en commun avant et apres les offices. Cette

entr6e et cette sortie itaient toujours impressionnantes pour les fidZles. On ne faisait jamais la g6nuflexion quatre A quatre pour les cer6monies proprement dites, meme pour les b6nedictions du Saint Sacrement. L'entr6e solennelle, a certains jours de fete,
avait un cachet de noblesse qui impressionnait. Les
acolytes entraient les premiers, suivis des moins
dignes; puis venaient les pretres, deux & deux, et
enfin les officiers et le c6l6brant. On passait par les

bas c6tes et on remontait par le chceur. Tout cela se
faisait avec gravit6. ,videmment, cela allongeait la
duree des offices, surtout a la grand'messe, o, a cette
apoque, les jeunes gens communiaient; mais alors on
ne redoutait pas les longs offices, meme quand on
etait a jeun. Nous ignorons si M. Tisne a et6 I'inventeur de cette entr6e solennelle et nous ne savons pas
davantage pourquoi elle a et6 supprim.e.
La oh M. Tisn6 etait sup&rieur, c'etait dans les exercices de c6remonie qui avaient lieu a certaines 6poques
de l'annie, avant les offices de la Semaine Sainte, ou
ceux de Noel, on avant les ordinations. On fermait
alors les portes de la chapelle et M. Tisn6 expliquait
et faisait exicuter par quelques-uns on par tous ce
qui devait avoir lieu. On savait ce que l'on devait faire.
M. Tisne avait fait ridiger certains cahiers a l'usage
des officiers des cre6monies. Ces cahiers comportaient
des dessins indiquant I'autel et la place que l'on devait
occuper. Des fleches montraient la direction que chacun devait prendre. MAme pendant la preparation des
offices, on devait garder le silence et la modestie. Le
linge sacri 6tait lave par des clercs dans les ordres
sacris et M. Tisn6 veillait a ce que cela fit fait avec
respect, en recitant des prieres. II faisait en sorte
aussi que les calices et autres vases sacres fussent
parfois laves avec de l'eau tilde et quelquefois du
savon. II ne manquait pas de ftliciter le sacristain du
soin qu'il prenait pour les ornements et les tapis de la
chapelle.
Le cahier des proces-verbaux du petit conseil nous
le montre vigilant pour tout ce qui regarde les cre&monies de la grand'messe et des vepres. On chantait
alors les complies apres les vepres, le dimanche.
M. Tisne ne voulait pas qu'on restAt k la sacristie
pour attendre la benediction du Saint Sacrement. II
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exigeait que les oficiers qui avaient paru aux vepres

revinssent au chceur pour le chant des complies.
L'hebdomadier de complies occupait alorsla premiere
stalle du c6te de l'epitre; le cle6brant des vepres
devait se rendre 4 la premiere stalle du c6te de l'6vangile, oii se trouve actuellement le Sup&rieur gen6ral,
qui alors occupait la stalle fermre pris de la table de
communion. II fut question a une epoque de placer
I'harmonium au milieu du sanctuaire; M. Tisne s'y
opposa parce que cela generait les c6r6monies.
M. Tisne rappelle an Conseil les ordonnances de
l'archeveque de Paris et il veille a leur execution.
Une annie, le cardinal Guibert avait recommand&
d'avoir des hosties pour les fidlesun peu plusgrandes.
On fit difficult6 a Saint-Lazare, pour plusieurs raisons, dont la principale 6tait que le frere sacristain
devrait changer ses fers. Le Conseil b6sitait. M. Tisn6
porta la chose an Sup6rieur general, qui ordonna de
s'en tenir aux recommandations de l'archev6que.
M3me intervention de M. Tisne pour faire placer un.
conop6 selon les prescriptions d'une circulaire du

cardinal.
Le cahier du Conseil nous montre la sollicitude de
M. Tisne pour le beau mattre-autel de Saint-Lazare.
II avait constat6 que cet autel se d6gradait par le frottement des chandeliers et des vases qu'on y plaqait;
il obtint, le 31 juillet 1876, qu'on mit sur les gradins.
de ~1gires plaques de marbre.
Nous avons montr6 comment M. Tisn6 veillait A.
l'ex6cution des cer6monies. Nous devons dire cependant que plusieurs critiques ont 6t~ faites du vivant
et apris la mort de M. Tisne. On a souvent blaim 1'entree simple des officiers, ou l'on voit un acolyte
longer les degris sans g&nuflexion, le c6l6brant, le
diacre et le sous-diacre venir ensuite avec des mouve-
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ments giratoires qui n'ont rien d'esthetique; on a
trouve que certaines c6r6monies itaient bien solennelles pour des parties moins importantes; que la
maniere dont on habillait I'Eveque avant la messe
pontificale n'en finissait pas et exercait quelquefois
la patience du cle6brant; que M. Tisne obligeait en
certains cas le chceur a certains gestes auxquels les
rubriques ne I'astreignent pas, etc., etc.; mais chacun
sait qu'il n'y a pas de matiere qui prete plus a la discussion que l'intelligence et l'observance desrubriques.
Le P. Verdier disait souvent : c La maison vivait en
paix; on eut le malheur de mettre un Le Vavasseur I
]a bibliotheque; ce fut la guerre. ,
Quoi qu'il en soit de ces critiques, il n'en reste pas
moins que M. Tisn6 a 6tC un prefet d'iglise remarquable.
Son triomphe et en meme terlps son chant du
-cygne (si l'on peut ainsi s'exprimer) sera le triduum
du bienheureux Perboyre a Saint-Lazare. Nous le
raconterons en detail quand le temps viendra. Disons
aujourd'hui que, pour la beaute des c6r6monies (il y
eut tous les jours double office pontifical), M. Tisn6
se surpassa; il n'y avait jamais eu rien d'aussi beau
de m6moire d'homme et nous pouvons dire qu'il n'y a
eu depuis rien de comparable. Aussi, le bon Dieu
rappela M. Tisn6 pen de temps apres ces f&tes, pour
1'en ricompenser par les solennit6s du ciel, ot il doit
certainement remplir l-haut quelque rMle de cer6moniaire.
Mais revenons sur la terre et continuons a parler
des consulteurs du petit conseil de la Maison-Mere
sous le P. Bork. Le 14 juin 1875, M. Daude Jean-Marie
est marque comme pr6sent au .conseil. Il etait n6 a
Sezens, diocese de Saint-Flour, en 1812, entr4 dans la
Congregation en 1837, place a Montolieu en 1838, a

-

-

19 -

Paris en 1868; ii devait mourir en 188a. M. Daude
6tait charg, de la maison de campagne de Gentilly ;
d'apris an regleanet de cette 6poque, M Daudejouissait i Gentilly de l'autorit6 que IAssistant de la MaisonMare avait a Saint-Lazare ; cependant, il devait rendre
compte an petit conseil de ses dipenses et de ses
recettes; c'est i ce titre, sans doute,que nous le voyons
paraitre en t875. Disons, pour demeurer exact, qu'il
n'y parut qi'une seule fois.
Le 3o aoit dela meme annie, M. Varibras fat nomme
constlteur. I 6tait n6 en i838, aDavignac, diocese de
Tulle; entr6 dans la. Congregation en I86o, il avait
&teplack successivement au petit seminaire de Soissons en 186t, i celui de Carcassoane en 1872 et enfin
i la Maison-Mere i l'&poque oi nous sommes.
Le 19 octobre 1875, on installa an conseil une des
figures les plus belles et les plus sympathiques de la
Congregation, le boa M. Vayrieres. IU tait nA6
Croissac, diocese de Cahors, le io mars 18og. C'6tait
done an enfant du Quercy, de ce sol bini qui a ea la
gloire de donner naissance au bienheureux martyr
Jeat-Gabriel Perboyre.
Apres de solides tmades au petit siminaire de Montfancon-da-Lot, oit il se montra constamment 61eve
module, par sa r6gularite et son amour de '&tude,
M. Vayrikres entrait au grand s6minaire de Cahors
en 1832, pour commencer son cours de thbologie. II
manifesta de bonne heure uae disposition bier prononcee potr 1'esprit int&rieur. Aussi, cette vie paisible
et r6gl6e du grand seminaire repondait pleinement
aux aspirations de son coeur; ii se trouvait dans son
616ment- Sa modeste cellule, pleine de recueillement
et de silence, avait pour lui des charmes inexprirnables; seul as milieu de ses livres, qu'il d6vorait, et
dont ses regards nese ditachaient que pour se diriger
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vers son petit crucifix, il eut passe la journie tout
entibre, applique i l'1tude, si la cloche ne fft venue
F'avertir de quitter sa chambre pour se rendre aux
divers exercices de la journ6e. Grave en son maintien,
reserv6 dans ses paroles, mesurk et discret dans toutes
ses d6marches, la dignit6 avec laquelle il portait le
vetement eccl6siastique n'btait que le reflet de sa
belle ame, deja tout imprign6e de 1'esprit sacerdotal.
Des la premiire annee du grand seminaire, on pouvait le donner pour modile a tous ses condisciples;
quoique des plus nouveaux, ii 6tait deja par ses pr&coces vertus la joie de ses supbrieurs et l'ornement
du sanctuaire; tout, dans ce pieux ~6vite, annongait
les plus douces esp6rances. On voyait deja se dessiner,
dans le jeune theologien d'une annie, I'homme de
communaut6; aussi, son d6part pour Saint-Lazare
n'itonna personne.
M. Vayriires arriva a notre Maison-Mere, le
3 octobre 1834, en compagnie de M. Domercq, son
ami d'enfance. Le bienheureux martyr Jean-Gabriel
Perboyre etait alors sous-directeur du s6minaire interne;
s'il fut heureux a 'arriv6e de ses deux jeunes compatriotes, sa joie 6tait bien partag6e par ces deux bons
jeunes gens qui n'avaient qu'un d6sir: s'abandonner
totalement a 'action de la grice.
On devine facilement ce que fut la conduite de
notre jeune seminariste pendant son temps d'ipreuve.
Epris d'une sainte admiration pour 1'homme de Dien
que le Ciel lui avait donn6 pour guide, toute parole
tombant des lkvres de ce maitre v6nir6 etait pour lui
parole de Dieu; il recueillait ses avis, ses conseils
avec respect, les gravait dans son coeur et s'en nourrissait; apres chaque conference, revenu a sa place
au s6minaire, il paraissait tout transformA, tout transfigure. Ceux qui ont connu M. Vayrieres pendant son
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siminaire interne affirment que notre Maison-Mere a
vu rarement confrere plus idifiant.
Admis a prononcer ses vceux le 4 octobre 1836, il
requt la pretrise i'ann6e suivante des mains de
Mgr de Quilen, archeveque de Paris, et il fut applique a l'ceuvre importante des grands s6minaires.
11 d6buta par le grand seminaire de Saint-Flour,
oi il enseigna la philosophie et le dogme pendant
quinze ans, de 1837 a 1852.
De Saint-Flour, il passa au grand s6minaire
d'Amiens pour y occuper la chaire de morale; Il, pendant six ans, il conquit par la sfret6 de sa doctrine
et la solidit6 de sa direction la confiance du clerge.
Telle itait la place qu'il occupait dans l'estime g6enrale que la voix publique le' dbsignait comme sup&rieur lorsque le ven6rable M. Brioude vint prendre sa
retraite a la Maison-Mere. Mais la Providence avait
d'autres vues sur notre confrere.
En l'ann6e 1858, Mgr l'eveque de Soissons ayant
confil son grand seminaire a notre Congregation,
M. Vayrieres fut d6sign6 pour en prendre la direction,
tandis que M. Gillot, de legendaire m6moire, devenait superieur d'Amiens. A Soissons, M. Vayrieres
eut pour principaux collaborateurs MM. Beaufils
Desir6, Tournier Eugene, Deliens Francois-Xavier,
Gu6neret Charles, MWout Pierre, Cleu Louis, Raffy
Alexandre.
M. Sudre, visiteur de la province de Picardie,
rendit en 1868 le temoignage suivant sur M. Vayrieres
dans son rapport au P. Etienne : 4 J'ai iti particulirement touch6 de la manirre d'agir du superieur
local; il m'a demand6 bonnement et humblement mes
avis; j'aurais du plut6t recevoir les siens. )
En 1871, pour des raisons que nous n'avons pas pu
6claircir, M. Vayrieres fut dicharg6 de la supiriorit6
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et envoye en Alg&rie, au grand s6minaire de Kouba,
comme professeur de morale. On a parli de calomnies
qui l'auraient noirci auprts des Sup&rieurs majeurs et
qui lui auraient occasionnC ce changement. On a dit
aussi que, plus tard, quand on connut la v&rit6, pour
le rehabiliter, on le nomma &la Maison-Mere et comme
consulteur et comme sous-directeur du seminaire
interne. Nous n'avons rien trouv6 de cela dans les
cahiers du grand conseil; nous le tenons seulement
de la bouche de quelques anciens.
M. Vayrieres eut pour supCrieur a Alger M. Girard,
celui qu'on appelait le Pere 6ternel. II en fut tris
appr6ci6 et le visiteur le demanda comme.consulteur
et admoniteur. M. Vayrieres souffrit des yeux pendant son s6jour &Alger.
Ce fut en 1875 que le P. Bor6 rappela M. Vayrieres
a la Maison-Mere. Le Superieur gen6ral voulait faire
de Saint-Lazare la maison modele et il prenait soin
d'y appeler les confreres les plus 6difiants. Son choix
fut des plus heureux.
Par sa piWth exemplaire, son amour de la retraite
et de i'6tude, ses vertus qui r6velaient une Ame vraiment sacerdotale, M. Vayrieres s'6tait trouv4 partout
a sa place dans les differentes fonctions qui lui avaient
6t6 confites, soit comme professeur, soit comme superieur; il le fut encore plus comme sous-directeur an
seminaire interne de Paris. Sa seule presence au
milieu des jeunes clercs 6tait un enseignement; ses
manieres simples et sans apprkt, sa vertu solide, oii
l'amabilite s'alliait A une douce gravit6, commandaient,
a tous le respect et la confiance. M. Vayrieres 6tait n6
pour ktre directeur de s6minaire; ses aptitudes naturelies le d 6 signaient a cet emploi non moins que les
dons de la grace.
Toute sa vie, dans les grands s6minaires, il s'6tait
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montr6 constamment homme de devoir. Choisi de
Dieu pour former des pretres dignes de ce nom, il
comprenait tout ce qu'il y a de divin dans cette sublime
fonction. Ses instructions, tout impr6gnees de 1'esprit
de Jeses-Christ, montraient le pretre dans toute
I'acception du mot. Ses classes, qui trahissaient un
travail opinigtre, disaient assez avec quel soin consciencieux, on pourrait dire m6ticuleux, elles avaient &t6
pr6parkes; on aurait pu desirer, peut-&tre, dans son
enseignement une plus grande ampleur de doctrine.
M. Vayrieres s'attardait souvent a des subtilitis qui
pourraient paraitre 6troitesse d'esprit; an fond, cette
science de d6tail 6tait I'effet d'un esprit p6netrant qui
voulait se rendre compte de tout et ne laisser aucune
question dans l'ombre.
Directeur de conscience, M. Vayrieres excellait
dans la conduite des ames; pendant les ann6es
passees dans les grands s6minaires, il avait acquis une
experience et une connaissance des hommes qui donnaient une incontestable autorite i ses conseils et a
ses decisions. Nos chers freres les ktudiants et les
s6minaristes connaissaient bien sa porte; ils venaient
a lui avec une entirre ouverture de coeur, persuades
d'avance de trouver aupres de ce v6enrable confrere
des conseils aussi paternels qu'6clair6s. Beaucoup lui
doivent la perseverance dans leur chore vocation. La
direction de M. Vayrieres etait recherch&e, m6me des
personnes du dehors; un certain'nombre de pretres du
clerg6 de Paris venaient se confesser a lui, dans
I'espoir de trouver aupres de ce pretre instruit et initiM
a tous les secrets de la vie int6rieure, des regles de
conduite sires pour l'accomplissement de leur saint
ministere.
Comme homme de communaut6, M. Vayrieres 6tait
excellemment un homme de regle; la regle s'etait pour
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ainsi dire substitu6e a sa volonte propre; plus d'une
fois, en recreation, la cloche lui coupa la parole as
milieu d'un mot. Pendant ses dernieres ann6es, comme
ses vieilles jambes ne le portaient plus qu'i regret, il

avait l'habitude de quitter la r6cr6ation un quart
d'heure avant la fin, pour ne point arriver en retard a
l'exercice suivant; lorsque son heure etait arrivee, rien
n'Wtait capable de le retenir; les snminaristes avaient
beau le supplier de rester encore un instant, tout atait

inutile : « Allons, mes amis, disait-il, je vous tire ma
r6verence ,, et il partait.
En communaute, on ne doit pas vivre pour soi seulement, on se doit a ses confreres; chacun doit
apporter a la masse sa quote-part de ce qui peut contribuer au bonheur de tous. L'homme de communaut6
doit travailler a faire des heureux tout autour de soi;
tel est Iesprit dont etait anim6 notre vinkri confrere.
M1. Vayrieres poss6dait a un haut degrC toutes les
vertus sociales qui entretiennent 1'esprit de famille et
font le charme de la vie de communaut6. Doue d'une
rare bienveillance, il vous abordait toujours par une
parole agreable; il croyait le bien plutot que le mal; it
trouvait toujours du bien i dire de ses confreres; ceux
qui l'ont connu particulibrement affirment qu'ils ne
l'ont jamais entendu manquer a la charit6. Homme de
bonne societ6 et de bon ton, il savait itre spiritueL
sans blesser; s'il etait interpelle, la repartie ne se faisait pas attendre; elle 6tait vive et toujours assaisonn6e d'un petit grain de sel, mais de sel attique qui
annoncait chez lui un esprit fin et d6li. En recreation, il parlait peu; il 6coutait plus volontiers; ii semblait peser ce que I'on disait; et lorsqu'il intervenait
dans la conversation, c'etait souvent pour redresser une
expression moins exacte et toujours par une reflexion
pleine d'a-propos et de justesse qui ne blessait pas.
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Pendant un certain temps, il fut charge de Ia classe
de Modestie au siminaire; il s'entendait merveilleusement a joindre l'agriable a l'utile; de temps en temps,.
ii faisait une petite pause pour .ne point fatiguer
'attention : ' Allons, disait-fl, permettons-nous une
petite debauche n, et il lisait soit une fable de La

Fontaine, soit la Semaine religieuse, soit un passage
de saint Francois de Sales qui revenait au sujet qu'il
avait expliqu6.
Mais ce que nous devons admirer surtout dans ce
digne confrere, c'est l'homme interieur. C'est l'&cole
de notre bienheureux martyr Jean-Gabriel Perboyre
que M. Vayrieres s'&tait initie &tous les secrets de la
vie ascetique et mystique; entre les mains d'un guide
si bien fait pour conduire les ames i Dieu, la grice
s'6tait emparee du cceur de M. Vayrieres et y avait
pos6 les premieres assises de cette vertu k la fois genereuse et constante qui, i travers les mille p6ripties
d'une existence bien longue, ne s'est jamais d6mentie
une seule fois. Le bienheureux Perboyre avait en
quelque sorte fait passer son ame tout entiere dans
i'Ame de son compatriote; il avait imprimt dans ce
jeune cceur, toujours ouvert aux inspirations de la
grice, l'image de Jesus crucifi6; il traga dans M. Vayrieres, en caractres ineffacables, les deux sentiments
qui sont comme les canaux par lesquels la vie de Dieu
s'alimente en nous : l'esprit interieur, l'art de souffrir.
M. Vayrieres 6tait un homme interieur. Sa vie s'est
tout entiere ecoul6e sous le regard de Dieu, loin du
regard des hommes; il paraissait aussi insensible a
leurs louanges qu'a leur d6sapprobation. A I'ext6rieur,
rien d'extraordinaire ne le distinguait des autres confreres; rien qui attirit Yattention; c'6tait la simplicit6
sous une forne toute commune, presque vulgaire;
mais sous cette enveloppe s'abritait une ame toute
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resplendissante des clartes de la foi. M. Vayrieres
avait constamment le regard sur son coeur pour en
regler tous les mouvements, selon le bon plaisir de
Dieu. Dieu 6tait le principe et la fin de toutes ses
actions; ii recevait de'Dieu pour donner a Dies; il
vivait de Dieu.
De 1 une 6galit6 d'ame dont les peines les plus
ameres n'ont jamais pu troubler la serenit6; de lk
encore une douceur inalterable, jusque sous le coup
des plus dures humiliations; dans la bonne et dans
la mauvaise fortune, M. Vayrieres savait rester tonjours lui-meme. Un jour, sa vertu fat mise a une rude
6preuve: sous l'impulsion de sa charit6 et de son zAle,
il crut devoir adresser un petit avis

une personne de

piet6; celle-ci le prit fort mal et 6conduisit le charitable pretre avec la derniere violence. Sous le coup de
cette brutalit6 inouie, M. Vayrieres se retira doucement, en silence; et loin de conserver la moindre
amertume dans son coeur, it continua d'entretenir
avec la personne qui l'avait si indignement trait6 des
rapports empreints de la plus aimable cordialit6. Un
mot nous expliquera cet empire de notre vin6r6 confrere sur son coeur : M. Vayrieres savait souffrir.
La vertu de notre digne confrere eft Letincomplete
si elle n'eft pas recu la consecration de l'Cpreuve ;
parce qu'il etait agr6able a Dieu, il 6tait n6cessaire
que l'epreuve vint le visiter. En effet, i travers la
ser6nit6 de ce visage oi se reflitait la paix d'une ame
qui s'abandonne entiirement a la main de Dieu, on

decouvrait comme un sentiment de souffrance; chacun
se disait : (( Cet homme porte une peine au fond de
son cceur. ) Mais notre digne confrere avait appris a
bonne &colel'art de souffrir : il avait une tres grande
d6votion pour la Passion de Notre-Seigneur et pour
la compassion de Notre-Dame des Sept-Douleurs.
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L'6preuve est une grice, lorsqu'elle est acceptee gen6reusement; cette grace ne resta point sterile dans le
coeur du ban M. Vayrieces; elle y laissa un tr6sor de
tendresse et de compassion pour les souffrances d'autrui. M. Vayrieres comprenait le prix des souffrances;
il savait que 1'ame refractaire a la peine perd le meilleur de ses merites; aussi, lorsque la croix venait a
lui, il la regardait comme la visite de Dieu dans son
Ame; il ne voulait dire sa peine qu'a Dieu seul; il la
tenait cach6e an plus profond de son coeur comme s'il
eut craint d'en laisser echapper le parfum. Et le sentiment dont il etait p&netr6, ii eat voulu le faire passer dans le coeur des jeunes 6tudiants et s6minaristes;
ses conferences au sbminaire roulaient surtout sur
I'amour de la croix ; et aux accents de sa voix, an son
p6nitrh qui animait son discours, on voyait qu'il parlait de l'abondance du coeur; on sentait que sa parole
ne faisait que traduire sa conduite.
Une annee, M. Vayrieres fut d6sign6 pour donner
la couffrence A la communaut6, le jour de saint Joseph,
devant les. deux families reunies; il avait pris pour
sujet : les 6preuves de saint Joseph. Aprks l'office,
les Soeurs se disaient entre elles : a II fant que ce bon
Monsieur ait bien souffert dans sa vie pour parler si
bien des souffrances. » C'est l'impression que ressentirent tous les confreres presents A cette conf6rence,
tandis qu'il montrait I'action sanctifiante de la souffrance sur nos Ames ; chaque parole qui sortait de son
coeur exhalait comme un parfum de victime immolie.
On voit par ces quelques passages, extraits d'une
notice manuscrite qui se trouve A nos archives, que
M. Vayrieres 6tait bien a sa place an petit conseil de
la Maison-M&re : ii saurait donner un bon conseil et
il 6difierait la Communaute par ses bons exemples.
Le conseil demeura tel quel pendant les annees
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1875, 1876 et 1877. A un conseil de 1877, apparait,
une seule fois, M. Dubois J.-B., que nous retrouverons
i

Sainte-Rosalie, a Loos, a Wernhoat et enfin k

Ingelmunster et dont nous parlerons plus longuement
alors.
Vers la fin de cette meme annie 1877, en octobre,
M.Varieras fut place a Lille, au seminaire academique,
et remplac6 comme consulteur, a la Maison-Mere, par
M. Hamard. C'est encore une belle figure que celle de

ce digne confrere. II etait n6 en 183o, a Ferchaud,
diocese de Rennes, 6tait entre dans la Congregation
en 1857. Place d'abord au grand seminaire de SaintFlour, il fut ensuite appliqu6 aux missions & £vreux
et & Tours, et c'est 1l qu'il montra toutes ses qualits.Ce fut un saint missionnaire, un veritable ap6tre, ii
avait une parole franche, communicative, originale,
solide, pratique. Au conseil domestique de la MaisonMere, M. Hamard fut le representant des missionnaires de la Maison-Mere, tandis que M. Prunac repr6sentait la procure, M. Vayrieres le s6minaire, M. Terrasson les 6tudes, M. Tisn6 la chapelle. Ainsi,tous
les rouages importants, toutes les categories avaient
leur repondant et leur sbutien.
En mars 1878, nous voyons au conseil M. Bigard
Achille, n6 en i83I, dans le diocese de Beauvais. I1
fut nommi tres pen de temps avant la mort du
P. Bore et n'eut par consequent que peu on pas d'influence pendant la p6riode qui nous occupe, 18741878; du reste,il devait mourir 1'ann6e suivante 1879.
Nous connaissons maintenant les ouvriers; disons
un mot de leur oeuvre. Nous ne pouvons ni 6numerer
ni resumer les deliberations du petit conseil, ce serait
trop long: nous pouvons seulement en donner la physionomie, une vue rapide. D'abord, ii est tris prioccupe du temporel et du spirituel de la Maison-Mere.

II veille attentivement sur les bitiments : c'est a cette

6poque qu'on se dilivra complitement des servitudes
de la rue du Cherche-Midi qui etaient si g&nantes

depuis longtemps. On acquit le num&ro go de cette
rue et nous fimes ainsi tout a fait chez nous de ce
c6te. On aurait bien voulu faire quelque chose de semblabie tout le long du 97 de la rue de Sevres : il y
avait des ouvertures qui permettaient aux voisins et
voisines de plonger chez nous, ce qui etait ennuyeux
et m6me dangereux; ce c6t6 de la maison ne pouvait
ktre fermt; on pouvait y p6n6trer sans difficult ; le
conseil s'inquieta souvent de cette situation et s'efforca d'y rem6dier.
Le petit conseil se preoccupe de la sante des confreres; beaucoup de mesures prises par lui attestent
ce souci; mais le mmee conseil a soin de mettre une
distinction entre pr&tres anciens et les autres. II ne
permet pas aux jeunes tout ce qu'il accorde aux vieux.
La chapelle, la salle d'oraison, l'infirmerie, le r6fectoire, la bibliothbque, les couloirs, I'a&ration, l'6clairage, le chauffage sont l'objet de sa sollicitude. Mentionnons un tout petit point qui nous reposera des
choses abstraites que nous avons rappelees : on veillera attentivement a ce que l'on ne confonde pas a la
cave l'huile a brfler et I'huile a manger : crainte fondee, dit le conseil.
Le soin du spirituel n'est pas exclu des deliberations.
Tant s'en faut. Le conseil s'occupe des lectures, soit
au rifectoire, soit A la salle d'oraison. Mentionnons
seulement la d6liberation qui pr6c6da la mort du
P. Bore. Quel livre de m6ditation lire a l'oraison?
( L'auteur actuel est insuffisant : Hamon ou Nepveu
conviendraient mieux. Et m&me, il serait tout a fait
desirable d'avoir un livre ; nous, propre i la Congregation. On le ferait en combinant Busee et saint Vin-

cent. , Ce projet devait rester longtemps encore dans
les cartons. aFaut-ii lire les trois points de la Meditation la veille au soir, comme cela se fait em Italic,
comme M. Joly le recomniande : un on deux seulement, comite les Filles de la Charit6 ? Il y a des
raisons pour, des raisons contre. On se d6cide pour
le statu quo : ne lire qu'un point. )>
Constatons aussi que ces Messieurs du petit conseil
entendent rester dans leurs attributions. Nous les
voyons plusieurs fois dicliner l'6tude de certaines
questions, en deciarant que ce n'est pas de leur comp6tence. De plus, on voit par les comptes rendus tres
developpis que ces Messieurs 6tudient sirieusement
ce qui leur est propose et que le temps est bien
employS. Aussi, ne sommes-nous pas surpris de voir,
a la fin des procks-verbaux, des phrases suggestives
comme celle-ci : 1cLa cloche nous a surpris an milieu
de ces graves d6liberations. »
tdouard ROBERT.
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LAURENT BOUCHET
AMI

ET

DISCIPLE DE SAINT VINCENT DE PAUL (suile)

VI. -

L'Anti-Janseniste

Laurent Bouchet fut un anti-janseniste d6clar6.
Toute sa vie, dans ses predications, il a rifute la nouvelle h6resie. II a RtC impitoyable contre ses partisans, qu'il a chansonnis et poursuivis de ses sarcasmes. Ne va-t-il pas, dans une espkce de vision
po6tique, jusqu'i d6clarer que, <<damn6s et condamn6s), ils jettent le trouble et la revolte en enfer, ou

ils veulent dicter leur volont6 ?
Oit Bouchet a-t-il puis6 ce sens de lorthodoxie,
cette fermet6 dans la foi, ce zele tenace au service de
la v6rit6 catholique ? Nous ne craignons pas de
l'affirmer : dans le culte filial qu'il a vou6 a M. Vincent,
dans le secours qu'il a trouvi aupres de lui et dans la
Compagnie des eccl6siastiques de la Conference des
Mardis.
Arrive au sacerdoce trois ans aprbs la publication
de l'Augustinus, il a pu suivre toutes les phases de la
Intte. II les a d6crites, de-ci de-lI, dans ses ceuvres;
il a su 6viter adroitement les pieges multiples, tendus
avec habilet6 par les partisans de l'erreur aux ames
pieuses.
D1s 1646, se trouvant & Pamiers, oi l'eveque,
Fran;ois Caulet, l'avait emmen6, il remarqua avec sa
sagace comment 1'erreur jans6niste
perspicaciti
s'infiltrait dans Ie diocese par i'indulgence de I'6veque,
sous le pr6texte d'aust&rit6 de mceurs et de r6forme
ecclesiastique. Un frisson d'horreur le saisit, et il
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revint a Paris aupres de sa mere tendrement aimae.

Voici son propre recit:
Cum animadverterim ab illo tempore quod sexsim et
sine sensu apud nos virus jansenianae haeresis serperel :
Obstupui retroque pedem cum voce refressi',
.on secus obstupui quamn qi /ovis ignibus ictus
Vivit e est vitae nescius ipse suae 2.

Ne igitur periculosi dogmalis novitate, contubern;io
Jansenistarum totus inficerer, recessi Apamiis Lutzetiamque regressussum 3.
Agreg6 pen apres a la CommunautA sacerdotale de
la paroisse de Saint-Germain-1'Auxerrois, fondee par

le cure, Pierre Colombet, il verra successivement,non
sans une profonde douleur, trois de ses associbs et le
vicaire de la paroisse tomber dans la pernicieuse
herbsie.
II suivra avec le plus grand inter&t la lutte entre
partisans et adversaires des cinq propositions
extraites de l'Augustinus. Et quand, apres plus d'une
annee d'attente et d'examen, le pape Innocent X, le
31 mai 1653, portera sa sentence definitive de condamnation par la Bulle Cum occasione, L: Bouchet ne
pourra retenir un cri d'all6gresse. 11 aiguisera sa
plume et composera aussit6t ce triolet, sur la confusion
des

Jansenistes condamnis par la Bulle de
Ils sont boucles cette fois,
Its sont tondus les Jans6nistes.
La Bulle les met aux abois,
Its sont boucles cette fois.

I. Virgile, En., II, 378.
Oie., Trist., eleg. II3,

2.

3. Ms. 453, t. V, p. 3.

- .
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Ils pensaient avoir bien des voix,
Mais l'air du bureau leur resiste,
Ils sont boucl6s cette fois,
Ils sont tondus les Jansdnistes.
On leur a donni sur les doigts,
Ils sont tondus les Jansinistes.
Le Port-Royal est tout pantois,
On leur a donn6 sur les doigts.
Qui voudrait embrasser les lois
Des sectateurs Duhamelistes 1 ?
On leur a donni sur les doigts,
Its sont tondus les Jansiniste-.
L'.tglise les a condamnis,
lls sont tondus les Jansenistes.
Leurs disciples seront damnis,
L'tglise les a condamnds.
Malheureux pricurs et abbes
Qui seront 6crits sur leur liste!
L'kglise les a condamnes,
Ils sont tondus les Jansenistes.
Quoiqu'ils aient joud au fin,
lls sont tondus les Jansinistes.
Bourzay 2, Souchant 3, Richard 4, Manguin 5,
Quoiqu'ils aient joue au fin.
Ils sont perdus pour le certain

Si le Bon Dieu ne les assiste.
Quoiqu'ils aient joue au fin,
Ils sont tondus les Jansenistes.

Nous avons rappelk plus haut la lutte qu'il avait
menie contre les erreurs de Jans6nius, pendant la
z. Duhamel, janseniste de marque, curd de Saint.Merry en 1645. Un
de ses principaux partisans fut Mathieu Feydeau, thoologal de Beauvais.
Voir Memoires de M. Feydeau, B. N. f. fr., ms. 18622.
2. Amable de Bourzeis, de I'Acadimie frangaise, aum6nier du duc de
Liancourt, mort en 1672.
3. Souchand, pretre du diocese de Bourges, curt de Gentilly, en ib53.
4. Richard, cu6 de Triel, au diocese de Rouen.
5. Mangucien, chanoine de Beauvais.
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retraite des ordinands qu'il pr&cha a Saint-Lazare en
1655, en meme temps que Louis Abelly. C'est a ce
moment sans doute, et an souvenir des nombreuses
r6ponses aussi solides que charitables de I'illustre
docteur de Sorbonne contre les attaques du grand
Arnauld, que L. Bouchet composa le sonnet suivant
en l'honneur d'Abelly.
A Monsieur Abelly dit de Sainte-Foy
Docteur tris orthodoxe et invincible difenseur
du Saint-Siege
Sur sa derniere rtponse h l'illusion kthologique

des lansinistes
Que des sentiers du ciel I'hlfteique s'6gare
Par le nouveau progres de son ambition;
Votre esprit tout brillant et votre plume rare
Combattent fortement son obstination.

Qu'il fasse le poli, qu'il devienne barbare,
Qu'il se coule en serpent, qu'il rugisse en lion,
Dans ses d6guisements, il n'a rien qui le pare
Des traits que vous lancez sur sa rebellion.
Courage, grand appui d'une sainte entreprise,
Portez par vos 6crits en faveur de I'kglise
Dans 1'esprit des brouillons, la terreur et 1'effroi.
Defendez h Paris les interits de Rome,
Dieu sera tout pour vous, vous ayant fait un homme
De sainte Charite comme de sainte Foy.

L'ouvrage que venait de publier Abelly, en 1654,

avait pour titre : De roblissance et soumission qui est
due a N.-S. Pkre le Pape en ce qui regarde les choses
de la foi. Le succes de ce livre avait kt6 immense.

L'auteur y etablit nettement, par l'criture, la Tradition et I'Histoire, I'infaillibilit6 du pape en matiere
de foi. Aussi, la secte dont il combattait les funestes

-

35 -

doctrines ne permit pas qu'il restit en circulation.
Une seconde edition avait paru a Caen, en 1686; mais,
des la mort d'Abelly (1691), les jans6nistes le firent
enti&rement disparaitre. II reste aujourd'hui introuvable dans ces deux anciennes 6ditions et il manque
m&me dans beaucoup de bibliotheques publiques.
Dans une conference des Mardis donn6e aux BonsEnfants, le I3 novembre 1674, sut l'union des ecclsiastiques et pfincipalement ceux de cette Compagnie,

L. Bouchet parlant le premier sur le sujet, nous
dkcouvre ses veritables sentiments et r6ussit a la fois
a faire le proces de Jansinius et de sa doctrine, et a
exalter la personne de saint Vincent de Paul, son cher
maitre, d6eced depuis quatorze ans. C'est une page
inedite sur les origines du Jans6nisme et aussi sur le
r6le unique, providentiel et d6cisif, jou6 par saint
Vincent aupres de la Reine Mere et du jeune Roi. En
somme, c'est grice a la ferme prudence du pieux
conseiller de la Reine que la Monarchie dut d'etre
pr6servee « en son chef et dans ses membres n, et ne
tomba pas dans l'her6sie.
c( Messieurs, marchons, je vous prie, dans la doctrine et dans les sentiments de ceux qui nous ont
precedes dans la Compagnie et dont la memoire est
en benediction et veneration.
a Us ont 6tk tres orthodoxes, tres respectueux
enfants de 1'lglise, tres soumis au Souverain Pontife
et ont abhorr6 toutes les nouveautes en matiere de
religion, que les nouveaux sectaires ont voulu r6pandre
depuis trente-deux ans, sachant que la nouveaut6 est
la fille de la curiosit6, et que la curiosit6 est d6fendue
aux chretiens depuis que Notre-Seigneur Jesus-Christ
a pris la peine lui-m6me de nous instruire et de nous
donner la connaissance de I'Evangile. C'est ce que dit
Tertullien au livre des Prescriptions contre les ktrl-
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tiques: t Nobis curiositate opus non est post Christum
S]Jesum, nec inquisitione post Evangelium . )
( Et pour faire voir, Messieurs, que l'union dans
la doctrine et dans les bons sentiments est quelque
chose d'essentiel a cette Compagnie, c'est que, sit6t
que quelques-uns qui en etaient autrefois ont apostasie de la foi orthodoxe pour donner dans le panneau
de l'heresie et pour courir apres les dogmes nouveaux,
its se sont en meme temps retires de la Compagnie,
sachant bien qu'elle n'approuverait jamais un proc6d6
de si mauvais exemple et une conduite igalement
eloignie de la vkrite et de la chariti.
a Messieurs, il faut que je dise ici, ce que vous ne
desavouerez pas, que nous avons une obligation toute
particulire a feu M. Vincent, d'avoir pr6serv6 la
Compagnie de l'herisie naissante qui parut, en 1643,
sous un si beau masque. Car on n'y parlait que de
reformation des mceurs, que de larmes, que de p6nitence publique, que de saintes dispositions pour la
sainte Eucharistie. Il y en avait assez pour tromper
les plus fins et pour surprendre les plus eclaires.
Cependant, feu M. Vincent dicouvrit bient6t ce piege
du demon. Le credit qu'il avait pour lors en Cour,
aupres de la feue Reine Mere, princesse tres bien
intentionnee, et, d'ailleurs, sa grande autorit6 dans
le Conseil de Conscience, dont pendant un temps il
fut le chef, furent cause de ce bien et contribucrent a
ce bonheur.
" Un regne qui se passe pendant la minorit6 d'un
roi pupille, et sous la r6gence d'une femme qui s'intimide facilement, est pour I'ordinaire un regne
faible, douteux, chancelant, sujet A donner le nez en
terre. Et c'est dans cette conjoncture que les esprits
r. Tertullien, De Praescrif., c. vir.
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seditieux et ambitieux prennent plaisir de brouiller
les cartes et de pecher, comme on dit, en eau trouble.
Voila le temps que prennent les jans6nistes pour leur
entree et pour tendre leurs pieges. NHanmoins,
comme nous avions une princesse fort 6clairie et
fort orthodoxe, qui avait une grande cr6ance a feu
M. Vincent, notre monarchie, par la grace de Dieu,
fut preserv6e en son chef et en ses principaux membres.
q N6anmoins, on ne put empecher que plusieurs
particuliers ne fussent infectis et empoisonn6s du
venin de cette naissante h&resie, qui, pour se donner
plus de credit, ne parlait que de r6formation, que de
penitence, que de mortification, que de changement
de moeurs; ce qui en dupa plusieurs. Quelques-uns
meme de cette Compagnie furent attrapis aussi bien
que d'autres, comme les sieurs Singlin et Buisson,
qui des lors se d6tacherent et disunirent de la Compagnie, faisant bande i part pour prendre le parti du
demon. Aprls tout, ces gens-la qui font tant les
d6vots, les mortifies et les r6formis, ne sont que des
tartufes qui n'ont que le masque et I'apparence de la
pi6te, non la verit6 et la r6alit&.

Qui Curios simulant et Bachanaliavivunt'.
< Certainement, si le chef, I'abbe de Saint-Cyran,
eft voulu croire feu M. Vincent, il serait toujours
demeur6 a I'Iglise et n'aurait pas cause la desunion
de tant d'autres 2. )
Laurent Bouchet nous apprend 3 que, dans le commencement de la nouvelle h6resie, Villeneuve-le-Roi,
pres de Paris, etait un fameux rendez-vous de jans6I. Juvenal, Sal., 11, 3.
a. Ms. 596, t. XVIII, p. 279.
3. Ibid., t. XVIII, p. 208.
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nistes, oix une partie de la cabale se trouvait dans la
maison de Mme Baudouin, infatuee de cette erreur .
II nous aconserv6 de Louis XIV un mot un peu dur
pour M. de Gondrin, archeveque de Sens. Ce dernier, ecrit Bouchet, 4 a fort protege le parti janseniste, jusque-la qu'etant un jour all faire sa cour, le
roi lui dit: , M. de Sens, je ne vous aime point, vous
" Stes jans6niste . ,
II 6crit encore en 1656, dans une pr6face de ses
sermons 3 , que la doctrine jansiniste resistait a tout,
s'infiltrait partout, croissait et se multipliait malgri
toutes les condamnations de Rome, et que l'antre d'ou
se r6pandait ce venin, qui infectait pen a peu toute
la France, 6tait Port-Royal. Caeterum per id temporis
gemina fiebant Parisiiscormiia: praelatorum scilicet et
doctorum. Praelatorumclericatus Gallicani ad exigendam a clero pecmniam quod singulis quinquenniis feri
solet; Doctorum in Sorbona ad damnandam profligandamque Jansenianam kaeresim, apostolico fulmine multoties percussam, nondum tamen prorsus extinctam, imo
potius in dies ingravescentem, renascentem, revivuscegtem, pullulantem et ad modum colubri fumosi et sinuosi
e Portus-Regalislatebris et specubus erumpentem.
Laurent Bouchet, en latin comme en francais, quand
il parlait du jansenisme, ne machait pas les mots. II
disait bien ce qu'il voulait et, laissant de c6te et comme
dans I'ombre la pol6mique contre les personnes, qui
d'ordinaire irrite les esprits et produit un effet contraire a celui que l'on doit chercher, la pacification
des intelligences, il profitait de toutes les circonstances que la Providence lui offrait pour enseigner
la verit6 catholique et ditruire le mensonge.
i. R. Rapin, MNmoires, t. I, p. 347.
2. Marcel Langlois, article cit4, p. 322.

3. Ms. 453, t. IX, p. x.
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II a concentr6 dans un sonnet, d'une maniere trbs
concrete, les proced6s des sectateurs de cette hrbesie,
tels qu'ils se sont montres & lui depuis les origines
jusqu'i sa mort. Nous ne croyons pas que personne
ait encore r6sume jusqu'ici 1'ensemble de leur doctrine d'une maniere aussi frappante et aussi exacte.
Description du ginie, des humeurs, qualites
et conditions des jansenistes

Intriguer chez les grands, seduire les petits,
Sous un zele apparent former une cabale,
Cacher des peaux de loups sous des peaux de brebis,
Pr&cher saint Augustin, vivre en Sardanapale.
Brouiller, regner partout, mettre sur le tapis
Evangile nouveau, et nouvelle morale,
Briguer les premiers rangs, acheter des amis,
ltre aigre, violent, dire des mots de halle,
R6tricir les bontis du Seigneur J6sus-Christ,
Crier A pleine thte et faire bien du bruit,
•tre dogmatiseur, novateur, schismatique,
Se pr6ferer a tous et n'estimer que soi,
Faire la guerre a Dieu, a 1'iglise et au roi:
Voilk les qualitis d'un parfait Jansdniste'.

On peut dire que la lutte que Bouchet a menee
contre le jansenisme a 6t6 de toute sa vie et sans
reconciliation aucune. II a employ6 contre eux des
expressions extremement fortes. Port-Royal, caract6ris6 par lui de latebra, de specus, « antre, retraite

cachke ,, d'oit 6mane comme le venin d'un serpent,
la mauvaise doctrine qui de lI infecte toutes les provinces de France, est par lui dicouvert et stigmatis6
comme il le m&rite. N'oublions pas que saint Vincent
avait le premier donni le ton. Parlant de Port-Royal
i. Ms.

6

oo, t. I, fol. 280.
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et de son foyer de doctrine frelatie, ne 1'avait-il pas
appel6 une fabrique, une boutique'I
C'est pour soutenir la v6rit6 contre l'erreur et le
mensonge que L. Bouchet continuera jusqu'a son dernier souffle, a 6crire contre les Jansenistes et A mettre
en garde contre eux tous les esprits droits et judicieux.
Pribre aeDieu sur le lait des

jansenistes2

Grand Dieu, si j'aiguise mes plumes,
Si je compose des volumes,
Si je trace ici quelques vers,
A la hate et tout a 1'envers,
C'est sans aucune m6disance.
J'agis ici contre des gens
Qui troublent l'Eglise et la France
Et qui n'en sont point repentants.
De leurs paroles iloquentes,
De leurs aumbnes 6clatantes,
De leur stil haut et raffin6,
Chacun demeure emb6guind.
Mais nous espirons que le masque
Se levera dans pen de jours
Et que leur force sera flasque,
Grand Dieu, quand vous serez pour nous.
I1 y va du christianisme,
11 y va de votre int6ert;
Partout on doit craindre Ie schisme
Ol le jansinisme parait.
Sans avoir grace suffisante,
11s out lesprit fort suffisant.
Etouffez cette erreur naissante
Et nous aurons I'esprit content 3.
I. P. Coste, Saint Vincent de Paul, t. VI, p. 88.
3. Sans envisager Ie c6tE purement littiraire de I cuvre de
L. Bou.
chet, nous ne pouvons nous empecher de relever en passant,
aprts ce
chapitre originat sur le Jansenisme, la modernit6 de son style et le
grand nombre d'expressions qui n'ont pas vicilli, an contraire. Rien
de
plus actuel que:
IUs sont boucl6z - is sont tondus - I'air du
2. Ms. 6o, t. I, p. 279.
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L'homme de Dieu

Loret a 6crit de Bouchet l'eloge d6finitif qui doit
rester dans l'histoire:
Laurent Bouchet aussi bon pretre
Que dans 1'glise il en puisse etre!
L. Bouchet, malgr6 ses quarante volumes manuscrits, n'a pas 6t6 un genie. II a une intelligence
brillante, un esprit facile, une memoire feconde, une
activit6 debordante. II connait parfaitement les anciens
auteurs, qu'il cite tres judicieusement. II a particuli4rement frequent6 Juv6nal, et il en a gard6 une tendance a la satire, trouvant aisement le d6faut de la
cuirasse d'un personnage, le point faible, qu'il relive
sans vergogne dans des notes trbs personnelles. II
aime trop le calembour et le jeu de mots.
Ainsi, du point de vue littiraire, son oeuvre, malgre
la note qui precede, se reduirait a des descriptions
longues, ennuyeuses et un pen outrbes, a des libertes
de plume, a des amusements d'enfant.
Sur la in de sa vie, il avait lie amiti6 avec Donneau
de Viz6, fondateur et directeur du Mercure galant, et
dans cette revue, il s'interessait particulibrement aux
Enigmes, proposees tons les mois dans une piece de
vers, qui passionnaient alors tout Paris, et pour
lesquelles il a envoyA plusieurs fois ses solutions personnelles.
Mais tout l'homme n'est pas U1. Cette part de sa vie
n'a &tC consid&r6e par L. Bouchet que comme le dilassement de ses travaux consacres a la cause de Dieu:
ses predications tres nombreuses, le soin des malades,
bureau - donner sur les doigts - jouer au fin - donner dans le panneau - ptcher en eau trouble - brouiller les cartes - &treemb6guind
- n'6tre qu'un tartufe, etc. w
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le ministere paroissial, Ie d6vouement aux ceuvres
chr6tiennes, sa participation benevole aux entreprises
de charit6.
En tout cela, on sent battre son coeur de pretre,
attache a I'gglise, brlant du zele des ames, vivant
au dedans dans une grande purete d'intention et toujours anim6 des vertus fondamentales du sacerdoce
chretien: foi, charit6, humiliti, g6n6rosit6, zlie.
Suivant la pratique des pretres pieux du dix-septieme siecle, a laquelle saint Vincent etait aussi strictement fidele, il signera les prefaces et dedicaces de
ses livres de son nom, auquel il ajoutera ces mots:
pritreindigne, ou encore ceux-ci: kumillimus peccator.
Son ex-libris grave portait ces mots: Hic liber est
Laurentii Bouchet peccaloris. En verite, on trouve rarement cela, meme au grand siecle chretien.
Dans les recueils de ses sermons, ecrits avec grand
soin, nous voyons, placee en t6te de chaque discours,
une page blanche sur laquelle Bouchet a trace, de sa
main, ces trois mots en gros caractires :
VIVE JESUS !

VIVE MARIE!
VIVE JOSEPH!
L. Bouchet, comme saint Vincent, montra toujours
une tres profonde soumission envers les superieurs
eccl6siastiques. En des temps fort troubles, oc les
passions politiques 6taient violentes, oi les questions
de personnes jouaient un rble tres puissant, ou la conduite de quelques dignitaires haut plac6s n'etait rien
moins qu'edifante, Bouchet se montra toujours d6frent et plein de respect pour I'autorite.
II garda en particulier une grande fidl6it6 au cardinal de Retz, au moment oui ce prelat fut emprisonn6e
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Vincennes par Mazarin. I1 se joignit a tous ceux qui

adresshrent leur supplique au roi pour demander sa
liberation. I! a ecrit sur ce sujet un quatrain que I'on
trouve dans ses poesies ckritiennes :
A u roi et

a la reine pour les prier d'dlargir
Mgr le cardinal de Rets.

Voulez-vous daus cette entreprise
Apaiser de Dieu le courroux?
Rendez a 1'epouse V'poux
Et le pr6lat & son eglise 1.

L. Bouchet nous a trace aussi le portrait du bon
pr&tre de Jesus-Christ. Avait-il sous les yeux, en l'ecrivant, la personne venerable de son cher maitre, Vincent de Paul? On serait port6e le croire, car tous les
traits qu'il donne s'appliquent parfaitement au grand
reformateur du clerg6.
Pratiquer Foraison, partout honorer Dieu,
Difendre 1'innocent, proteger le pupille,
ttre un flambeau brillant, etre un sel, etre un feu,
ftre des afflig6s et des. pauvres I'asile;
Remontrer au picheur, bien vivre, parler peu,
Instruire I'ignorant, scutenir le ddbile,
Fuir les femmes, la Cour, le thiatre et le jeu,
Jefiner, precher, prier, annoncer l'lvangile;
Itre sans intirkt et sans pritention,
Eviter les grandeurs, chirir I'abjection,
Etre docte, fervent, modeste, infatigable;
Chaque jour A I'autel immoler J4sus-Christ,
Etre chaste de corps, etre chaste d'esprit,
Voili les qualitds d'un pretre veritable t.

Les historiens font remarquer qu'il ne faut pas 6crire
la vie d'un homme de pi6t6 d'apres ses r6solutions.
I. Ms. 6oo, t. I, p. 273.
2. Ms. 457, p. 678.

-44Nous pensons neanmoins que les risolutions prises
au cours des exercices spirituels sont denature a nous
faire connaitre les dispositions interieures de la volonti.
Elles sont comme le risultat d'un examen de conscience dans lequel la grace de Dieu et les forces
morales ont 6t6 les conseilleres de la liberte humaine.
D'ailleurs, L. Bouchet semble avoir pr6vu l'objection. S'analysant lui-m&me, la premiere resolution
qu'il prend pendant sa retraite a Saint-Lazare, en
i65o, concerne ses resolutions .
c La premiere resolution est de n'en prendre aucune
pendant toute ma vie, et principalement pendant le
temps demes exercices, que je n'aie le disir d'exicuter
fdklement et ponctuellement, suivant ces paroles du
psalmiste: Vovete et reddite 2 .

))

Nous ne transcrirons pas tout le'cahier qu'il nous a
laisse de ses Risolutions, pour si intiressant qu'il soit.

Nous choisirons seulement deux ou trois exemples
qui nous aideront a mieux connaitre son ame.
Ses r6solutions sur le zele du salut des dwes sont particulibrement remarquables. L. Bouchet ne se perd
pas dans les abstractions. II va au pratique. Chacun
des devoirs qu'il s'impose nous rappelle une oeuvre
charitable, entre toutes celles qui devaient solliciter
le coeur d'un vrai disciple de saint Vincent de Paul.
Ces resolutions sont:
4 V" De continuer la guerre aux com6diens et a leurs
impertinentes affiches, ayant dessein d'mteresser
dans cette juste guerre les Peres, zilis pridicateurs
de Paris, puisque au Palais-Royal on ne m'a pas fait
riison lI-dessus;
( 2* De travailler fortement & 6touffer dans sa naissance la nouvelle secte des pr6tendus illumin6s qui
z. Ms. 457, passim. -

2. Ps. LXXV, 12.
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regne dans Paris et se multiplie tons les jours, ains
qui disent etre assures, par une certitude de foi, qu'ils
ont le Saint-Esprit avec eux;
a 3* De faire assister les prisonniers, nommement
ceux de notre paroisse, qui sont tant dans les prisons
du Grand-Chitelet que dans le Fort-l'IEvque, les
dits prisonniers ayant faute de tout, pour la plupart
du temps;
a 4° De solliciter dans notre paroisse et autres cette
maniere de Marmite en faveur des pauvres honteux,
dont se servent Mme de Liancourt, Mme de Brienne,
Mile de Lamoignon, par le moyen de laquelle, pour
peu de chose, on peut nourrir un grand nombre de
pauvres honteux, c'est a savoir : cent pour cent sols,
chaque jour, ce qui n'est qu'd un sol pour pauvre;
A 5° D'envoyer en Normandie, voire m6me en Languedoc, dans le diocese de M. de Pamiers, les papiers
imprim6s qui regardent et concernent la maniere de
faire cette Sagamite on potage, afin que, de cette sorte,

on apprenne a nourrir les pauvres a bon marchb, dans
le mauvais temps oh nous sommes ';

6° De travailler au rdtablissement de la foi dans
1'tle de la Tortue , par les lumiires que je pourrai
de la part
donner a M. l'abb6 de Marivaux 3, nommi
du roi pour habiter la dite ile et en chasser le nommi
(

s. L. Bouchet fait allusin ici i une feuille volante de quatre pages,
intitule: Instruction four le soulagement des favres, qui constitue la
prerumre feuille du Recueil des Relaiions, mais qui avait 6t6 imprimee
souvent et avec le plus grand succes. Toutes les personnes divouees
aun pauvres la erpandirent &profusion, parce qu'elle contenait l'instrucion pour faire la marmite pour cent personnes dont il est park cidessus. On trouve encore quelques-unes de ces feuilles dans les biblio.
thbques de plusieurs villes de France.
2. Petite lie au nord d'Haiti, dans les Antilles.
3. L'abb6 de Lisle-Marivau!t, docteur en theologie, directeur du
Conseil de la Compagnie de Terre-Ferme de 1'Amerique, s'etant embarqud & Paris pour alter au Havre, se noya en voulant passer d'un bateau
k L'autre, ie 25 mai i65a, sous les yeux de son ami, L. Bouchet (Gazette
de France, zb52).
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Le Vasseur, insigne impie, qui s'est fortifi6 dans cette
ile comme un petit roi 1;
u 70 Detravailler au r6tablissement de la foi au Cap
Nord, en Ambrique (Br6sil) et dans la region des
Amazones, et tout le long du Rio Grande - mille
lieues de pays de terre, et plus de cent lieues de c6tes,
- et cela, par les petits secours que je tacherai de
rendre a M. de la Grange 2... )
Enfin, a la suite et comme conclusion, un cri de son
Ame ardente qui nous rappelle la noble ambition de
sainte Th&rese de l'Enfant-J6sus, au chapitre onzieme
de l'Histoire d'une inme: " Je voudrais parcourir la
terre, precher votre nom et planter sur le sol infiddle
votre croix glorieuse, 6 Bien-Aim6! Mais une seule
mission ne me suffirait pas; je voudrais en m8me temps
annoncer l'vangile dans toutes les parties du monde,
et jusque dans les iles les plus reculees. Je voudrais
4tre missionnaire, non seulement pendant quelques
annees, mais je voudrais l'avoir 6t6 depuis la creation
du monde, et continuer de l'&tre jusqu'A la consommation des siecles. )
L. Bouchet, an coeur d'ap6tre, prenait des 165o, Ia
resolution (( de desirer souvent &tre en cent, voire en
cent mille lieux tout a la fois, pour y convertir les
peuples; souhaitant d'6tre a la Chine, au Japon, au
Bengale, a Ormuz, a Madagascar, en Canada, au Bresil, au Perou, au detroit du Mexique, etc., tout h la
fois pour y precher en un endroit, catechiser en un
autre, baptiser en un autre, confesser en un autre. )
Que Bouchet reste personnel et original jusque
dans sa piet6, on n'aura pas a en douter quand on
aura lu sa quatribme resolution sur 1'amour de Dieu,
x. Ces renseignements concordent parfaitement avec les faits racont6s

par eIP. Jean-Baptiste Du Tertre, dans I'Histoiregenirale des Antilles,
1667, t. I, p. 168-z88.
2. IMs. 457, 6" jour.
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prise en cette m&me retraite de Saint-Lazare, et qui
est pour nous comme une page vicue de sa vie .
a Je prends la resolution d'aimer Dieu, parce que
Dieu m'a garanti d'une infinite de maux, soit pour le
corps, soit pour l ' me. Pour le corps:
c en me pr6servant d'un incendie, une fois;

, deux fois, de deux grands perils de mer;
a deux ou trois fois, de deux grands dangers sur la
riviere;
, une fois, de la poursuite d'un aspic;
a une autre fois, des attaques d'un furieux vautour;
< une autre fois, d'un tigre;
i( une autre fois, d'un lion;
v une autre fois, d'un chien enrag6;
a deux ou trois fois, des attaques de quelques
mules capricieuses;
c deux ou trois fois, il a rendu mes chevaux favorables, ayant 6t6 engag6 sous la pesanteur du corps
d'un cheval;
a une autre fois, de la chute de quelques balustres
d'une 6glise, qui devaient m'accabler a Saint-9Etiennedu-Mont 2;
a une autre fois, d'un precipice inopin6, la terre
s'6tant entr'ouverte tout proche de moi, oii quinze ou
vingt personnes tomberent, aux Monts Pyr6nbens;
(Ctrois ou quatre fois, m'ayant conserv6 dans sa
bont6 dans des presses horribles oif je devais &tre
x. Ms. 457, p. 688.
2. Cet accident cut lieu Ie :5 f6vrier 1626, pendant la c6remonie de
la consecration de i'eglise par Jean-Francois de Gondi, archeveque de
Paris. On pent voir dans Saint-tticne-du-Mont P'inscription qui rappelle cette cons6cration et qui se termine ainsi : a Pendant les cer6monies
de la Dedicace, deux filles de la paroisse tombbrent du haut des galeries du choeur avec l'appui et deux des balustres, qui furent miraculeusement preserv6e comme aussi les assistants. * Laurent Bouchet, qui
assistait k la f&te, avait alors huit ans; ses parents demeuraient sur la
paroisse.
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6touff, : une fois, au mariage de la reine d'Angleterre a Notre-Dame;

t une autre fois, a la reddition de la Rochelle, quand
Marie de M6dicis, mere du roi Louis XIII, vint rendre
graces a Dieu de cette victoire;
( une autre fois, a la foire de Saint-Germain, par
I'arrivee de la reine, oik d'abord je fus jet6 par terre
par les Suisses et presque foul6 aux pieds; apres, doucement et b6nignement relev6 et mis hors de danger;
" de plus, m'ayant preservi de plusieurs precipices

dans lesquels j'ai pens6 tomber, soit dans les missions
de Normandie, oii je me suis trouve en 1643 et 1644,
soit depuis, dans les Monts Pyreneens et comt6 de
Foix, en 1645 et 1646;
w de plus, m'ayant pr6serv6 d'une personne qui a
et' environ quinze jours a me brutter pour me tuer;...
t m'ayant encore garanti de l'effet d'un poison que
j'avais pris imprudemment;
c de la peste, m'6tant trouv6 parmi des personnes
qui en 6taient frapp6es;
(c des larrons, ayant 6t6 rencontr6 par quelques-uns
qui pouvaient facilement me voler, dans la Xaintonge;
(f de la chute de quelques tuiles, du rencontre des
mechants, de quelques coups de pistolet n...
Si, en 165o, L. Bouchet avait d6ji eprouv6 tant
d'aventures dans sa vie, qu'aurait-il eu & nous raconter,
en 1695, au moment de sa mort? et quelles actions de
graces ne se seraient-elles pas echappbes de ses
lvres?
Comme on a pu le remarquer, une des notes dominantes du caractere sacerdotal de Laurent Bouchet est
la charit6 pour le prochain, pour les pauvres, Ie zile
pour le salut des ames. N'est-ce pas la grande lemon
que le disciple de M. Vincent a reque de son maitre?
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II nous reste k donner encore une preuve de cette
dependance directe, dans la formation de son esprit
et de son coeur de pretre, du grand rknovateur dt.
clerg6.
Nous trouvons a la fois dans les notes du disciple
et dans une conference du maitre, un enseignement
sur la vertu de ztie, identique dans les pensees et
souvent dans les termes. Mais cette doctrine a cela de
particulier et de paradoxal qu'elle a et e6mise par le
disciple en 1651, huit ans avant le maitre dont on n'a
relevi les paroles qu'en 1659.
Est-ce que le maitre aurait emprunti au disciple?
Cela ne pent etre, car le manuscrit de Laurent Bouchet
n'"tait pas connu. Pour expliquer cette conformiti de
pens&e et d'exposition, cette identit6 d'expresslon, il
suffit de supposer que Bouchet a kcrit sa note an
sortir d'une conference enflammee du saint pretre,
et que celui-ci, parlant sur le meme sujet, huit ans
plus tard, devant ses missionnaires, s'est laiss6 aller
a la meme inspiration. Qu'on en juge par la comnparaison :
Note de Bouchet ( 65 1). Du Zile. Qu'est-ceque c'esi' ?
a C'est una effet de la charite, on la chanta meme,
mais une charit6 tris ardente, tres brflante, tres
enflammee, tres embras6e, tres allum&e, ce qu'il y a
de plus pur dans la charnt6.
* Si la charit6 est un feu, le zele en est la flamme,
* St Ia charite est un lait, le zele en est la crime,
a Si la charite est un diamant, le zele en est 1 eclat,
a Si la charite est un or, le zele en est le pnx et la
valeur.
a Comme ii y a la charite envers Dieu et la charite
A. Ms. 457, p. 191.
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enver's le prochain, aussi il y a deux zeles, un qui
regarde Dieu, zelus domus luae comedil me ; un qui
regarde le prochain dont on desire et passionne la
conquete, car divilorum divinissimum est Deo cooperar
in salutem animarum2.
Saint Vincent dira dans sa conference sur le zele,

(1659)* :
, Le zele consiste dans un pur d6sir de se rendre
agreable a Dieu et utile an prochain. Zele pour 6tendre
1'empire de Dieu, zble pour procurer le salut du prochain. Y a-t-il rien au monde de plus parfait?
(c Si 1'amour de Dieu est un feu, le zele en est la
flamme.
t Si l'amour de Dieu est un soleil, le zele en est le
rayon.
t Le zele est ce qu'il y a de plus pur dans l'amour
de Dieu. ,
Au terme de cet exposi, que nous nous sommes
efforc6 de rendre tres objectif, et oi nous avons voulu
montrer la profonde influence, jusqu'ici inconnue,
exerc6e par saint Vincent de Paul sur un modeste
pr6tre de son temps, nous laissons au lecteur le soin
de dire sli nous y avons reussi.
En tout cas, les faits qui decoulent des documents
publiCs seront toujours lM, et ils iront d'eux-memes A
l'honneur de 1'Ap6tre de la Charit6, multipliant les
rayons qui se d6gagent de sa personne,

a la plus

grande gloire de Dieu qui a allume cette clart6 dans
l'iglise.
(A suivre.)

Joseph GUICHARD.

1. Ps. LXVIII, 1o.
2. Denys 1'Ardopagite. De Coeli Hier., C. 3,
3. Coste, Saint Vincent de Paul, t. XII, p. 307.

EUROPE
FRANCE
PARIS
LA ZONE
Un jeudi de juin dernier, M. le Vicaire general
Touze faisait, au nom de Son Eminence, une premiere
visite officielle dans la zone ivang6lis4e par Sceur
Raphaýle.
L'apres-midi etait particulibrement chaude, et le
soleil s'amusait a lancer quelques fleches bien acr&ees;
M.le cure de Sainte-H4l1ne, dont depend ia zone du
boulevard Ney, le Pere aum6nier des Sceurs de la rue
Championnet et un religieux Lazariste rencontraient
M. le Vicaire g6n6ral pour l'accompagner aux deux
foyers de jeunesse, recemment organis6s et bien vivants
d6ji, ainsi qu'au terrain qu'il s'agissait de prendre en
location pour l'organisation d'un troisieme centre.
Les sentiers, bord6s de maisonnettes du plus pur
style zonier, etaient sees - il n'en est pas toujours
ainsi - et A peu pris propres, A condition de ne pas
trop regarder a ses pieds.
Sur la porte des petits jardins ou des courettes
encombr6es de mille objets h6teroclites, lesgens nous
regardaient passer. Dire qu'ils n'6taient pas un peu
ahuris de voir tant de 4 cures ) la fois serait mentir;
mais tous ces hommes et ces femmes etaient, au
demeurant, fort sympathiques. Beaucoup de saluts nous
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accompagnaient, quelques sourires, de bonnes poignses
de mains d'enfants offertes en toute confiance, de tout
petits pr6sentis a la benediction d'un pretre, un ou deux
mots goguenards d'un client attabli a la terrasse d'un
bistro, -

le Cafe de la Paix de l'endroit, -

mais pas

un geste ou un cri hostiles. On sent que Soeur Raphaele
et ses compagnes ont deja bien travaillA le quartier.
Certains coins ont une physionomie nettement particulibre : on y coudoic nombre de figures bronz6es et
des types maigres, mais bien ribls; et rien de
pittoresque comme la travers6e de ce qui, toute
proportion gard6e, pourrait s'appeler les Grands
Boulevards de la zone : c'est le quartier commercant;
quelques bornes-fontaines s'y dressent au milieu d'une
mare d'eau; par ce temps de canicule, elles sont
assaillies de gamins qui boivent dans le creux de leur
main et se bousculent a qui accaparera le plus longtemps la source limpide.
Mais, voici l'impasse Ligi. C'est 1l que se trouve le
premier local oii SceurRaphiele exerce son apostolat.
Une cour de cinq mbtres sur six le precede. Sur des
bancs, a la fraiche, les enfants du Patronage sont rassemblis, garqons et filles; il y en a bien une cinquantaine. Des chaises sont off en es aux visiteurs de marque,
et, 6 surprise! une fillette nous adresse un fort joli cpmpliment, oh le Cardinal, Pire de la grande famille
zonmire, n'est pas oublh. Et, comme les fieurs sont
rares dans les jardins, les boites a sardines y poussent
bien mieux, un petit garqon nous offre une grande
branche de cerisier couverte de fruits rouges. Tout fier,
il nous dit : ,

(a vient de chez nous!

)

...

Un merci rapide aux imes gknereuses qui travaillent
1• pour l'amour du bon Dieu, sans gloire mais non sans
mnrite, une ample distribution de sucettes, et nous
repartons plus loin.
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Ce plus lq9j,
e'est seulement A deux pas. II faut que
nous fassrons connaissance avec le voisin, qui s'est
constitu6 le d6fenseur de Sceur Raphaele.
- Entrez, entrez, Monsieur le Recteur.
Ah! ýa odore la Bretagne par ici.
Mais, pour entrer, ii faut skrieusement baisser la
tate.
Le pare X... se prisente.
- Vous faites bien de venir aujourd'hui, car, il y a
un mois, vous ne m'auriez pas trouv6.
- Votre travail vous appelait loin d'ici?
- Oh! non, j'6tais alle faire un tour la campagne.
Log6, nourri, eclairE, chauff6 A l'ceil.
- Bonne affaire!
- II 6tait en prison, A Fresnes, souffle sa femme.
Oh! pour le bon motif...
- Le bon motif!
- Oum! imaginez-vous qu'un voisin lui a cherch6 des
poux dans la tete, pour deux fois rien. Lui. pas patient,
et, en plus, 6nervy par un petit coup de picton, n'a fa t
ni une ni deux: il lui a entr6 son poing dans la paillasse.
Malheureusement, au bout de son poing, il y avait p rr
hasard un m6chant couteau de rien du tout. Alors,
n'est-ce pas, la correctionnelle lui a pass6 le maximum.
Voyez-vous, il n'y a plus de justice; d'ailleurs, tant
que les juges seront buveurs d'eau!
- En tout cas, le voila rentre.
- Et un pen las. Vous savez, Monsieur le Recteur,
il ne faudrait pas que personne par ici touche A ma
Smeur Raphaele, ou bien lui disc an mot plus haut
que i'autre!
a Tenez, mon homme, il a ouvert dans notre baraquement une lucarne pour surveiller la courdu patronage pendant la nuit. II ne faudrait pas! Ah mais non! ,
Une poignae de main au a rentrant de la campagne ,
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- puisque, n'est-ce pas? c'etait pour le bon motif - et
nous partons vraiment cette fois.
Au bout de dix minutes, nous voici devant le terrain
qu'il s'agit de louer, pour y edifier une nouvelle
baraque. Le coin est bien un peu boueux; mais aane
fait rien; on s'arrangera, on trouvera du machefer, un
peu de sable, quelques ch6meurs de bonne volont6; et
la cour sera magnifique.
L'ouverture du centre aura lieu bient6t. Qu'on se
le dise!
Au bout de quelque cent metres, la physionomie du
quartier change. On y rencontre beaucoup de petits
jardins bien entretenus. t Ce sont des Parisiens, nous
confie Sceur Raphaele, qui viennent travailler 1 le
dimanche. , C'est propre, c'cst meme coquet! Ici une
maisonnette de bois, lI une simple tonnelle, une pergola de foin en loin, et partout des cl6tures de
chitaignier.
- Mais a qui appartient done ce beau baraquement,
la, A gauche?
- Oh! ne m'en parlez pas; c'est mon cauchemar.
Imaginez-vous que les protestants viennent de s'installer dans le plus beau coin.
- Pauvre Sceur Raphaele, ne vous faites pas de
mauvais sang.
- Pensez, Monsieur, qu'eux, ils ont de l'argent, et
nous, guere; alors!
- Alors, Sceur Raphaele,
Dieu laisse-t-il jamais ses enfants au besoin?
Aux petits des oiseaux il donne leur pature
Et sa bont6 s'etend sur ioute ]a nature.

Et puis, l'argent fit-il jamais le bonheur?
- C'est vral! D'ailleurs, le Bon Dieu nous b6nit
visiblement. Vous allez voir...
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Nous avons vu.
Eh bien! c'est merveilleux, ni plus ni moins!
Pass6 le quartier chic (!), en plein centre ouvrier et
pauvre, une grande baraque de guerre, pas neuve certes,
mais bien propre. L'intbrieur est divis6 en deux grandes
salles de reunion : les murs en, ont 6t6 tapiss6s de
papier aux tonalitbs gaies, les bancs sont nombreux et

solides, un autel provisoire, des statues du SacrC-Cceur
et de sainte Th6rese s'offrent a notre admiration. Ici
la Tres Sainte Vierge contemple ses 4 grandes " et
preside & leurs travaux de couture; IA, les plus petits
apprennent leur cat6chisme sous la direction de Mere
superieure et de deux jeunes Soeurs, qui ont vraiment
bien , la maniere n , pour la zone.
11 y a lA beaucoup d'enfants. Nous racontons une
belle histoire, suivie d'une distribution generale de
sucres d'orge; et nous partons enchantes.
- Monsieur le Vicaire general, pourrons-nous avoir
la sainte nesse, en octobre, dans notre baraquement ?
Ce serait si utile, et vous savez - pour l'avoir 6crit
vous-meme - les a torchons , de la zone ne veulent
pas &tre melangis avet les ( serviettes a de SainteHelne.
-

C'est vrai! Et pourquoi pas?

La salle est propre, bien tenue, et ne manque pas
d'une certaine 61eganice. Le Bon Dien descendra
ici volontiers.
- Je vous obtiendrai cette faveur de Son eminence.
-

Bravo! Bravo!

Tout le moode est content; c'est qu'on y tenait,
voyez-vous?

En octobre, nous aurons done trois centres d'6vang6lisation sur la zone du boulevard Ney.
Ah! si la Tres Honor6e Mire Superieure g6nerale
des filles de la Charit6 pouvait nous donner cinquante
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Sceurs Raphaele, la zone serait bien vite convertie!
Au fond, pourquol pas? N'y a-t-il pas bien des Filles
de la Charit, dans nos faubourgs de Paris, qui pour-

raient pousser une pointe sur la zone?
C'est Avoir!
(Le Christ dans la Banlieue,Octobre 1935.)

M. FRDERiIC CAUSSANEL

Le 19 septembre 1935, s'6teignait A la Maison-Mere,
heureux de revoir enfin sa grande et belle patrie aprbs
quatre vingt-dix sept aus d'exil, le doyen des membres
de la Compagnie.

M. Fr6d&ric Caussanel naquit dans la partie occi-

dentale du Rouergue, le 19 avril 1839. a Mazieres, son
pays natal, d6pendant de la paroisse de LacapelleBleys et du doyenn6 de Rieupeyroux, est blotti dans
un coin des hautes terres qui forment versant entre
deux rlvibres paralliles, Ala t&tedesravinsqui devalent
vers I'Aveyron et le pittoresque Viaur. La gaei chataigneraie, peupl6e de cigales, ombrageait alors tout
ce moutonnement de collines. Dans I'horizon 6largi,
l'on y jouit a la fois du soleil qui fait chanter et de 'air
vif des hauteurs qui stimule I'activiti.
" Les Caussanel etaientde cette race de terriensqu'un
ev&que du pays appelait les vrais nobles, s'il est vrai
que noblesse signifie duree, et dur6e sur le meme sol.
Leur domaine ressemblait sans doute aux autres proprines rurales du pays il y a soixante ans : I'image
dans le monde d'une Trappe, ou les jours se partageaient entre le travail et la priire. Chaque groupe de
la nombreuse famille, parents, enfants, hommes de
labour, bergers, domestiques, avait sa tiche bien
dfinie, assigane par le maitre.
< La relhgon 6tait a la base de tout, r6glant les
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rapports et donnant un but a I'existence. L'on copsiderait I'aumbne comme une obligation sacrie et les
enfants itaient inities tout petits a I'exercice de la
charit6. Apres le souper, aussit6t la nappe enlev6e, le
plus savant faisait la lecture de l'Histoire sainte; les
jeunes esprits s'impr6gnaient de ses grandes images
et de ses lecons d'hbroisme; puis les Annales des
Missions, a couverture bleue, fournissaient une sorte
de commentaire au texte sacr6. Enfin, la priere du soir
reunissait toute la maisonnee autour de la mere
de famille.
*<Neuf berceaux rejouirent successivement ce foyer
chretien. Dans la sirie, compos6e de six frres et de
trois sceurs, Frediric fut le second enfant par rang
de naissance.
4 Lei vocations sacerdotales et religieuses germent
spontanement en des milieux ainsi prepar6s.-Deux
garcons, Frederic et Joseph, et deux de leurs seurs
entrerent dans la double famille de saint Vincent de
Paul, les Pr&tres de la Mission etles Fillesde la Chariti.
Adrien se donna a la Compagnie de Jesus. Ainsi la
part de Dieu I'emporta sur celle du monde x. ,
Frederic passa par le grand s6minaire de Rodez
avant d'entrer & Saint-Lazare; il y attendit m&me la
riception des ordres mineurs avant de changer I'orientation de sa vie. Parmi les dates qui se fixereot le plus
profondiment dans sa m6moire, relevons le 26 septembre 1862, le 21 mai 1864 et le 26 mai 1866, jours
de son admission au seminaire interne, de son sousdiaconat et de sa pr&trise.
Enfin il 4tait mir pour les ceuvres. Sa premikre maison fut le grand s6minaire de Montpellier, tout
embaum6 encore du souvenir de M. Antoine Fiat, et
I. Le R. P. Cassaxel, p. 4.
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sa premiere fonction, l'enseignement de la philosophic.
Un de ses anciens ekves nous 6crit : , J'aieu M. Caussanel comme professeur de philosophie d'octobre 1871.
a fevrier 1872, soit quatre mois. Sar ces quatre mois,
j'en passai un ou a peu pros Il'infirmerie ou en chambre-cellule par suite d'une foulure assez grave du poignet. Vous voyez ce dont je puis me souvenir! Rien
ne reste, en effet, sinon le Liberatore, dont le bon
maitre, jeune et ardent, nous donnait des extraits que,
rhetoricien de la veille, je trouvais assez arides. Je les
ai mieux estim6s depuis a leur source surtout, en
saint Thomas d'Aquin. Une fois, par contre, il !ut unlong passage de Descartes (Discours sur la mtilode),
qu'il traita tres mal, et moi, tout neuf encore sur le
sujet, sans ktre capable de discuter le fort oule faible
de la these, j'admirai en silence la facon magistrale
de l'expos6 et le pur et net langage qui I'exprimait. Je
n'ai pas d'ailieurs chang6 d'avis, tout en jugeant les
erreurs du systeme. Les g6nies intellectuels forcent
l'humble respect. La vertudoubl6e par le travail et les
longs services et d6cupl6e par l'5ge, ne le force pas
moins et y ajoute la v6n6ration du coeur. M. Caussanel
aura 6t6 un modele d'&dification et d'activit6. Dieu
seul pourra lui rendre selon ses oeuvres. Je sais, quant
a. moi, trop pen de sa vie et de ses merites pour le louer
dignement avec la moindre competence. n
En 1872, M. Caussanel recevait du P. Etienne son
obedience pour le grand s6minaire de Saint-Flour, oh
lui fut confi6e la chaire de thCologie dogmatique.
Quatre ans aprIs, le grand s6minaire de Saint-Flour
le c6dait au grand seminaire de Troyes.
A peine 6lu Sup&rieur general, leP. Fiat, qui connaissait ses aptitudes, le chargea de la redaction de l'Ordo,
et on peut dire qu'il la garda jusqu'a la fin de sa vie,
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car, deux ans a peine avant sa mort, bris6 par 1'Age, il
demanda un successeur.
En 1889, lui fut confide la direction du grand s6minaire de Meaux. II en fut la tkte pendant quatorze ans
et, si des lois d'expulsion n'6taient venues i'obliger A
partir, lui et ses confreres, ce temps se serait allong6.
M. Frederic Caussanel avait 64 ans en 1903, lors de
notre expulsion des grands s6minaires; il r6digeait
I'Odo; il ne pouvait etre question de lui pour 1'tranger
oil son frere Joseph et tant d'autres chercherent un
refuge et du travail. La Maison-Mbre le recueillit. II
s'y rendit tres utile pour les confessions. Beaucoup de
pretres du dehors venaient a lui. A notre chapelle et
a celle de la rue du Bac, son confessionnal etait assi6g6.
11 fut charg6 de plusieurs maisons de Sceurs, en particuller d'Eugene-Napoleon, out son souvenir restera
longtemps vivant.
Que dire maintenant desa vertu? R6gularite parfaite,
charit6 exemplaire, esprit de foi rare, pi6t6 tendre,
activite de tout instant. On peut dire qi'aucune vertu

ne-lui manquait. Dans les plus saintes gens on trouve
presque toujoursquelque lacune. Tout ce qu'on pouvait
lui reprocher, c'etait d'accepter trop facilement les
exag6rations, et meme d'y ajouter, surtout dans le
domaine des faits merveilleux. II 6tait cr6dule quand il

s'agissait de l'intervention du surnaturel ou du preternaturel dans ce monde; cette tendance lui venait de ce

que lui-mame s'elevait d'ordinaire au-dessus des contingences de cette vie. Qu'est ce d6faut eu 6gard aux belles

qualit6s qui ornaient cette ame d'elite ? Notre Congregation peut etre fiire d'avoir poss6d& cet excellent confrere, comme les j6suites sont fiers d'avoir eu son frere
Adrien, ap6tre du Madurk.
Les obseques de M. Frederic Caussanel revetirent
plus de solennit6 que n'en ont d'ordinaire celles des
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confreres. L'heure fut retardee : 10 heuresau lieu de 8.
Le T. H. PNre lui-meme officia. L'6veque de Meaux
6tait venu de cette ville pour donner I'absoute. La
pr6sence des vicaires g6nbraux et de nombreux pr&tres
du m6me diocese attestait l'impression durable laiss6e
la-bas par l'ancien sup6rneur du grand s6minaire.
Que ses frere et sour, le pretre de la Mission et la
Fille de la Chant6, si fiddles a marcher sur ses traces,
sachent combien les Axnales prennent part a leur
affliction!

LES GRANDS

SEMINAIRES

DE

SOLESMES

ET DE CAMBRAI
SOUVENIRS D'UN ANCIEN EIEVE

III. -

Cambrai (r897-1898). -

(Suile)

Physionomies. -

Aspects de vie
Elle 6tait done partie d'un bon train, des le matin
de la retraile, la premiere ann6e de grand s6minaire.
Quel changement dans notre vie! Solesmes y marquait une transition, Cambrai une totale transformat ion.
Apres le rbglement au cadre etroit, serr6, du petit
simmaire, le grand laissait a notre labeur, a notre
conduite, beaucoup d'initiative et de hlbertb.
A dix-neuf ans, a vingt ans, nous &tions fort heureusement d6livr6s de lelles suj6tions : quatre heures
journalibres de classes; legons, devoirs longs, difficiles, bi-quotidiens; cinq ou six heures d'etudes en
salle commune, sur une 6troite case charg6e de dictionnaires, pres de voisins aux coudes envahissants;
r6creations aux jeux imposes.
La majeure partie de notre temps se passait dsormais a 6tudier, lire on r6diger en la cellule.
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Le matin, a neuf heures; an cours de dogme, ou de

morale, on d'Ancien Testament, suivi tout de suite
dun autre, plus bref, de matitres secondaires : hturgie,
chant.
Le soir, a trois heures et demie, un cours de dogme,
on de morale encore. ou d'histoire de l'Eglise.
Le dimanche, deux petits cours. Le matin, apres
la grand'messe : droit canon; le soir, a six heures :

Nouveau Testament. Cette derniere classe commencait
par la recitation de dix versets appris, debites par
cceur... a moins que lus en fraude. Souvenir des
vieilles ( lecons de memdire n. Habitude perdue.

C'tait dur a notre memoire d'alors Nous 6tions loin
de notre quinzi:me annee, oui, chaque jour et sans
difficult6, nous enregistrions des huit i douze vers de
Sophocle ou de Virgile. Memoria minuitur nisi eam

exerceas, nous disait la grammaire...
M. Mott nous enseignait la morale. C'&tait un saint
homme de Dieu, adonn6, sans nul doute, aux plus
austeres mortifications.
Sous une longue chevelure poivre et sel, sa physionomie d'ascte r6v6lait une vie p6nitente. Sa taille
lg&rement inclinee, ses bons gros yeux contrits
modestement baiss6s, quand il passait, presque toujours decouvert, barrette en main, disaient son infrangible recueillement.
[1 claudiquait un pen. Et l'on affirmait que naguere,
0l4ve de Polytechnique, il avait fait une chute de
cheval. Mais quelles 16gendes ne naissent pas en un
grand sbminaire ? Au vrai, nous ne savions rien.
En tout cas, pr&tre et religieux de haute valeur,
M. Mott, avant d'etre notre professeur, s'etait vu, par.
ses supnrieurs, estimb digne d'exercer les pouvoirs
d'exorciste - privildge rarement donn6, si c'en est

un, car le d6mon ne manque jamais de reprochcir
grands cris leurs humaines faiblesses aux timiraires
qui, sans une ame indemne, pr6tendent le chasser.
II ne se tait et ne bat en retraite que devant une
authentique saintet6. Non ejicitur nisioratione et ieiutio.
M. Mott nous racontait des seances d'exorcisme oui
le diable l'avait malmen6 de gros mots, de s6vices,
jusqu' le frapper, lui mettre son surplisen lambeaux.
M. Mott, a tel degri uni a Dieu, absorbi en Dieu,
contemplateur de Dieu, se trouvait a cent lieues de
comprendre le rire goguenard de quelques joyeux

lurons d'abbes, frais sotis de caserne, le jour de
classe oi il annonca d'une haute et distincte voix le
paragraphe de la " morale generale ) intitul6 : De
gaudio circa rem malam. Des godillots !... Fi !... Lesel
de ce pitoyable calembour resta pour lui sans saveur.
Le reveur, le musard Henri ne s'avisa-t-il pas, a la
derniere-minute de la retraite, de se choisir M. Mott
pour pere spirituel! Le prktre le requt u lui battant
froid n.
- Vous venez bien tard, mon pauvre ami :je
croyais ma liste close...
Accept6 toutefois, Henri ne se trouva pas, durant
cette annie 1897-1898, en parfait accord de pensee,
de sentiments, de vues en un mot, avec son directeur.
II lui aurait fallu un autre M. Cateau, plus condescendant k sa petite humanit6, encore bien terre A terre,
bien pen souple encore aux Mlans surnaturels.
M. Choisnard professait le dogme. Serieux jusqu'a
la gravit6, rarement rieur, majestueux d'un embonpoint d6ej bien conqulrant, visage pile, oh les yeux,
sous des lunettes, brillaient d'un &clatpaisible, espric
f6ru d'un didactisme ordonn6, mithodique, l'auteur
de l'immense Synopsis pkilosophiae, toute en accolades,
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nous faisait, a voix lente, claire, voire harmoniense,
un tantinet hautaine, un cours sec, mais d'une irrprochable limpidit6, tout 6maille qu'il 6tait de nombreux (, 6vidan-ment P.

M. Choisnard, A d'autres beures maitre de plainchant, donnait, quand il chantait, une voix plus belle
encore que sa voixde classe, articulait mieux qu'il ne
le faisait au cours.
Et les s6minaristes, entre eux, le plaisantaient, en
exag6rant selon leur familibre coutume :
- tcoutez, disaient-ils,. comment M. Choisnard,
professeur de dog-gue-mae, entonne la cinquieme
antienne de v6pres, a Noel : De fruc-que-tu-u...
Quoi qu'il en fit, il nous ravit bien l'ame, en ce
meme Noel de 1897, quand, A la messe de l'aurore,
il nous chanta du haut de la tribune l'hymne path&tique, vibrant:
Assez longtemps la voixde tes prophetes,
Peuple de Dieu, t'annonta des malheurs;
Un nouveau Roi t'annonce ses conquetes;

Peuple, debout! Voici des jours meilleurs...
Ne vois-tu pas dans la nuit ce'lumieres?
N'entends-tu pas au ciel ces chants nouveaux?

Jesus est ne...
M. Sackebant, barrette toujours pos6e de travers,
nous initiait, avec beaucoup de flegme et de douceur,
i l'austere, 1'aride connaissance du droit canon.
Ne pnn&trons pas tout de suite dans les autres cours,
oii brillaient des professeurs que nou'retrouverons
plus tard.
Mais cela serait invraisemblance que nous n'ayons
pas rencontre, des les premiers jours de 'aan6e, 1'6conome de notre grand siminaire, M. Antier, Je hiros,
le compagnon ins6parable de M. Sudre dans les anecdotes des anciens
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Lui aussi, en 1897-1898, accomplissait, comme son
vnrn&able sup6rieur, la dernibre de ses nombreuses
annees de ministere a Cambrai.
L'administration g6enrale du seminaire i'absorbait.
11 ne faisait plus aucune classe. Aussi, nouveaux
venus, nous le connaissions peu. Nous laissions nos
ainas, sur son compte, encherir entre eux de pittcresques r&cits. Nous le voyions toutefois chaque jour.
M. Antier allait et venait parmi nos tables, au
refectoire, pendant le dejeuner. II surveillait I'6quitable r6partition des trois le6ments liquides out tout
seminariste pouvait - dans Fun, du moins, des trois,

a son choix, - tremper ses tranches de pain sec : le
caf6 on le lait bien chaud, -

regime payant, -

jus

verses par les s6minaristes de confiance, dits o percolateurs n, comme an regiment; la froide bire regime courant - pas de frais supplimentaires.
O les jeunes, les-vaillants estomacs qui digeraient
sans peine, sans lourdeurs ni somnolences, d'Anormes
t briquets, de pain, saupoudr6s de sel, imbibes de
biere!
Invraisemblable, la quantit6 qui, a ce matinal repas,
se consommait de ces excellents pains longs, p6tris
de mains expertes et cuits dores, a juste degr6, par
Dehoucq, le boulanger du petit siminaire.
En un cin d'eil, la miche gisante aux tables nues
ntait empoign6ee puis debitie en volumineux troncons
qui, par enchantement, disparaissaient, mang6s, mastiques, avales.
De l'une ou I'autre table, alors, un d6voue seminariste se levait, et s'en allait puiser, dans la vaste corbeille a pain, sise entre les quatre pieds de la chaire,
une, deux autres miches, destinies a un sort aussi
prestement destructeur.
Pour prendre patience et se donner agriment, les
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affames, battant des talons, accompagnaient d'une
marche cadencee 1'aller et le retour du zel6 ravitailleur.
M. Antier, a seule fin de cr6er diversion, interpellait avec v6himence le lecteur, qui, pourtant, ne s'6tait
pas trompi :
- Eh bien! voyons, arretez-vous! Reprenez la
phrase entiere, mon ami.
Tres sqigneux de son jardin, M. Antier y faisait
volontiers, en belle saison, avec un groupe de s6minaristes, le tour du proprintaire. C'etait alors qu'il
exaltait les graces de la ( Gloire de Dijon u, de la
i France ,, ses roses pr6fCries.
Et I'on connait la joyeuse anecdote qu'on pourrait
mettre en fable: l'rconome, le Jardinier et...-le Coq :
De grand matin, M. Antier percoit le chant du coq
dans le jardin.
- F4lichien (sic, comme en Auvergne), entendezvous? Allez chasser ce coq, il va picorer les fleurs,
les salades, tout.
- J'y vas, Monsieur 1'iconome.
Mais Felicien bient6t revenu :
- J'ai fait tout 1' tour, Monsieur l'Econome : i' n'y
point
d' cb...
a
- II y en a!... Ecoutez done !... Allez voir encore...
Et Felicien, de sa marche a pas pesants d'hercule
massif, va, tourne, reparait :
- J' vous dis, Monsieur I'Econome, qu'i'n'y a point
d'c6, dins 1' gardin...
C'6tait un farceur de seminariste qui, derriere les
tilleuls paliss6s, lancait des cocoricos bien imit6s.
Ce brave Felicien, homme de confiance de
1I. Antier, serviteur a tout faire, a tout bien faire,
marie, ayant logis en ville, prenait au s6minaire la
tAche avant I'aube et ne la quittait qu'a la nuit noire.
Aussi, disaient de spirituels abbes, Felicien, ne

-

66 -

voyant jamais son ipouse en plein jour, si, envoyi en
courses pendant la journie, it la rencontre en ville, il
ne la salue pas, car il ne la reconnait pas!

Le grand maitre de c6ermonies du s&minaire, un
"diacre, exercait, pour la procession, un groupe de
jeunes abbis, t la cohorte angelique ,, a lancer 1'en,censoir et a jeter des fleurs au Saint Sacrement.
Ces privil6gies avaient droit, le soir du dimanche
-c solennite de la Fete-Dieu ,, a un goiter de recompense et de reconfort.
Le ceremoniaire de cette annee 1898, I'abb6
William Taquet, aborde M. Antier et lui tient a peu
pris ce langage :
-Monsieur l'.conome, me permettez-vous de faire
preparer le goiter traditionnel de la cohorte?
- La cohorte, dit M. Antier, qu'est-ce que c'est
que ca?
- Ce sont les siminaristes qui, ce matin, i la procession, ont manceuvre les encensoirs et port6 les
corbeilles de fleurs.
- Pourquoi les appelez-vous la cohorte ?
- C'est le nom que leur donne le a coutumier
des ceremonies... Mais vous-msme, Monsieur l'Iconome, comment les appelez-vous ?
- Moi, je ne les appellepas... Mais, allez... Faites
servir ce gotter...
Ah! l'abb6 William Taquet, diacre i ordonner
pretre en juin, grand c&ermoniaire de notre premiere
ann6e, quel personnage eminent il faisait, lui aussi,
aux yeux de _l'admiratif Henri, toujours pr&t A se
creer des divinit6s !
D'abord, il en imposait par sa belle allure; sa
d&marche alerte, vive, degag6e, conquerante; sa
conversation aisee, assur&e, spirituelle A l'emporte-
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piece, sons le roulis des r tels qu'ils roulent en
Avesnes-lIs-Aubert; par son visage ouvert, ses yeux
6claires d'aimable ironie, son front an toupet chitain
clair d6jk clairsem6, decime.
Et quelle maitrise de soi il poss6dait, songeait le
tinide Henri, pour diriger, en la cath6drale m&me,
sous les regards exigeants de Mgrs l'archeveque de
Cambrai, 1'e6vque de Lydda, de MM. les vicaires
g6n6raux, de M. Massart, grand maitre de liturgie,
de MM. les chanoines du chapitre - toute une cour
- les rites solennels des grand'messes, des vepres,
la pompe des fetes pontificales les plus majestueuses II 6tait le r6gulateur responsable de toutes les
evolutions, les plus ilimentaires et les plus compliqu6es, depuis le d6filV des humbles c6roferaires au
Sanctus, jusqu'aux allkes et venues du pontife entre
le tr6ne et I'autel.
Et il se tirait avec maestria des innombrabies
diffcultis. comme plus tard, mieux encore, mais
s6par4 d'Henri par la destinIe, le ferait Florent,
grand c6r6moniaire a son tour.
L'abb6 William Taquet dressait et affichait, chaque
semaine, an a babillard n, la liste des a officiers n,
c'est-a-dire des s6minaristes qui, le dimanche suivant,
exerceraient des charges liturgiques aux offices de
la cathbdrale, de l'6glise Saint-Gery, du seminaire.
Henri avait une peur bleue d'etre dCsigne. II ne
pouvait, en premirre annee, simple clerc tonsure,
remplir autres fonctions que de corof&raire, de thurif6raire tout au plus.
Mais, a faire thuriferaire n, rien qu'en notre chapelle, combien c'etait d6ji troublant!
Des la crt6monie de l'aspersion, le thuriferaire
devait, par la nef centrale, entre les deux quadruples
lignes de- s6minaristes, rang6s comme en stalles,
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d6filer en tkte, avec benitier, goupillon; prbs du
c6r6moniaire, devant le c6lbrant, le diacre, le sousdiacre, - char vivant, mouvant, veritable 6vocation
des visions bibliques : Ibant et revertebantur- pour
assurer le don de l'eau benite i la redoutable assembiee.
Et apres l'Offertoire, et a Magnificat, avec le diacre,
on seul. il avait a faire, en d'interminables traversees
d'un bout a l'autre de la chapelle, les encensements
hi6rarchiques, aux rites multiplies, minutieux.
Que de moqueries, que de quolibets s'accumulaient
alors dans la cervelle des spectacteurs impitoyables,
pour &tre servis tout i I'heure, en r6cr6ation, au thuriferaire empetr6, perdu dans les genuflexions, les
saluts au choeur, et gauche, ahuri jusqu't se cogner
contre les autres c officiers )!
Quant aux encensements des Grandeurs, - on ne
disait pas encore les t Excellences ), - des majest6s,
des dignit6s a la cathedrale, c'6tait, an sentiment
d'Henri, charge A jeter par terre, en pimoison, un
abb6 craintif 6lev6 par de craintives tantes.
II aimait, iladmirait, certes, lesc6r6monies d'6glise.
II v6nbrait la c6lbration de la messe... N'itait-ce pas
d'avoir contempl6 i l'autel M. le Doyen Cateau qu'il
tenait sa premiere pensee de vocation ?... Mais impressionnable, distrait, inquiet, il melait tout, brouillair
tout, faisait un art a sa mode, perdait la ligne directrice, rougissait, se morfondait, se trouvait trks
malheureux.
Apres, au cours de semaine, r6vrant trop l'abbi
William Taquet, ce demi-dieu, pour oser l'aborder,
il se cherchait des protecteurs, des mediateurs qui
interviendraient auprbs du grand cer6moniaire, afin
que, sauf pour la modeste fonction de c6rof6raire, iI
ne fit plus figurer, sur la liste des ( officiers n,.le
pauvre Henri.

-69Trbs durs 6taient, en notre grand s6minaire de
Cambrai, les mois d'hiver. Le long sup6riorat de
M. Sudre ne permit jamais l'installatson du chauffage
central. Et ii parait superflu de dire qu'on ne songeait
pas a monter un a feu , dans chacune des centaines
de cellules oi les s6minaristes logeaient.
La crainte l6gitime des incendies icartait mzme
rigoureusement, du moins sous M. Sudre, toute
lampe a p6trole, en faveur de la tres archaique, mais
paisible, mais dibonnaire lampe & huile.
MM. les Directeurs avaient un bon vieux foyer
flambant et rougeoyant de boulets, pros duquel on
eft aim6 de s'attarder quand on allait A la confession,
A la direction. La tidde et penetrante caresse du feu,
en vivifiant le corps, coopbrait & 1'Epanouissement de
I'ime.
Dans nos chambres, les semaines de gel 6tablissaient en permanence un froid rigoureux. L'eau faisait
glace dans les cuvettes, dans les brocs; les couvertures
durcissaient comme bois par-dessus les lits, et comme
cartons raides les essuie-mains suspendus.
II fallait vigueur et energle de jeunesse pour se
lever d'un bond, au premier appel de la cloche, a
cinq heures, chaque matin.
Et quelques rares s6minaristes de temperament
dilicat c6daient parfois a la faiblesse de (<faire une
planche ,, c'est-A-dire de rester allong6s dans le lit,
pendant une heure encore, tandis que les autres,
apres avoir pri6, se demenaient en vaillante activite.
Ces sortes de paresseux devaient, penauds, des la
recrtation de huit heures, confesser leur faute &
M. le Directeur de semaine.
Mais, pendant les heures d'6tude, comment travailler dans ce froid? -Seuls, quelques robustes et
courageux mortifis tenaient le coup. Ils ouvraient
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prealablement leurs livres sur la table; s'enroulaient
en des manteaux, des couvertures; s'encapuchonnaient; se cachaient le nez, les mains; s'installaient,
ainsi accoutres, sur leur chaise; et, de leurs yeux,
seuls d&couverts, lisaient, 6tudiaient.
Les autres se rendaient, avec bouquins et cahiers,
a 1'un ou l'autre ( chauffoir,, oh ronflait, sur un decametre de buse, un 6norme poele.
Un diacre, juch6 en la chaire directoriale, presidait
l'assembl6e, tres souvent bavarde. Mais, tout diacre
riv6re qu'il 6tait, il ne d6passait pas en autorith le
roi soliveau decrit par La Fontaine! On savait bien
qu'il n'6tablirait jamais, quoi qu'il en dit, la liste des
jacasseurs.
Le matin, a la r6creation de huit heures, quelques
sEminaristes, pour se premunir d'un surcroit de calories, achetaient au frere lazariste Van Beveren, en
marge, sinon en dehors du reglement, une on deux
planches de chocolat, marque u Abbaye d'Aiguebelle n.
Ce brave religieux, hien plant6 de base, bien biti
de stature, ras6 de toute barbe, ondul de'brune chevelure, color6 de visage, souriant, avenant de regard,
facile et franc de langage, tenait commerce achaland6 dans une boutique exigue, profonde, obscure,
ayant porte sur la cour d'honneur.
11 y detenait, A notre intention, tous objets utiles
et agr6ables : papeterie, librairie, mercerie, quincaillerie, lampes, huile a bruiler, chocolat, betises de
Cambrai a la menthe, voire i l'anis.
On n'a jamais eclairci comment il conciliait son
devoir d'etat et la vente d'articles prohib6s an grand
seminaire : confiseries, giteries. Ne les avait-il en
magasin que pour les acheteurs autoris6s? En tout cas,
il en livrait sans enquite i tout amateur.
A midi et demi, la r6action contre le froid se fai-
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sait par l'alerte promenade autourdu jardin. Des abbhs,
fiddles aux traditions du petit s6minaire, jouaient a
la balle aa mur dans la petite cour-terrasse sise i
I'angle de la rue des Ecoles et de la rue Saint-Fiacre.
Mais le soir, apres le souper, le salubre exercice de
1'hiver 6tait de tourner par rangs de trois, a belle
allure, toute une heure durant, autour de la cour
d'honneur.
Par tous les temps, ni pluie, ni neigc a redouter,
car la galerie vitrbe faisait un quadrilatere continu.
La randonnie, a la longue, devenait grisante, et les
conversations s'animaient.
Chaque soir, M. le Vicaire g6neral Massart, chancelier de 1'archevechi, grand maitre des c6remonies,
non encore nomm (( Monseigneur ,, mais, meme sans
<e titre, tenait a passer avec les siminaristes sa petite
sortie de digestion.
Un tardif coup de cloche tintait, vibrait par-dessus
le brouhaha des causeries, et I'on voyvit souvent se
dessiner dans le noir vestibule une haute silhouette

en houppelande, puis emerger de i'ombre un long nez,
abrit6 d'un large chapeau et suivi d'un noble visage.
M. Massart accrochait le premier groupe rencontre.
- Adiunge te ad currum istum, murmurait Florent,
lecteur assidu du Nouveau comme de I'Ancien Testament. Et, d'une voix de tate 6tonnante de gracilit6

chez ce giant, M. le Vicaire gne'ral saluait son monde
par I'habituel laudeturJesus Chrisius.
- Nunc et semper, r6pondaient respectueusement
les abbes.
Et la conversation reprenait, moins libre, moins
spontanie, moins expansive, on le comprend, ou plut6t, changeant de thbme, s'orientait vers les souvenirs
d'un passe cher au venerable vieillard.
A huit heures et demic, la cloche sonnait, les rangs,

dans toute la cour, se brisaient. - , Bonsoir, dormez
bien... ,
On entrait une derniere fois dans la salle d'oraison.
Et c'itait la priere du soir dans le recueillement, la
lecture du sujet de m6ditation en vue du lendemain,
la breve adoration a la chapelle, la cellule, le coucher,
le grand silence :
- In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum.

H. CRiPIN.

"Asuivre.
SAINT-FLOUR
SOUVENIRS DU SEMINAIRE'

;1859-1864)

Dans le pays, on dit commun6ment " monter , au
s6minaire. De fait, c'est une ascension, an propre
comme au figur6. Aurillac est a 63o mitres d'altitude. Saint-Flour est a 880. Les habitants du Massif
Central savent ce que veut dire, pour le climat et la
temperature, une difference de 250 metres. La voie
ferr6e d'Aurillac k Murat ne s'est ouverte que le
15 juillet 1868. En 1859, c'6tait encore en plein, en
Auvergne, I'age des voyages pittoresques et incommodes en lourdes diligences. Courant au nord-est,
la route remonte la vall6e de la Cere, franchit &
I too metres, par un tunnel, le col du Lioran, d6bouche
dans la superbe valike de l'Alagnon, dont les eaux, par
1'Allier, rejoignent la Loire; puis d6vale les pentes
rapides jusqu'A Murat. La, elle s'infl6chit an sud-est
et traverse la a Planeze , , jusqu'a Saint-Flour.
Jacques Berthieu sentit certainement le contraste
que pr6sentait avec sa valle natale ce pays qu'il
voyait pour la premiere fois. II dut en appricier Ie ton
i. Ces lignes sent exttaites de la vie du P. Jacques Berthieu, mas-

sacr6 le 8 juin i8q6 i Madagascar ;Beauchesne, x935).
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grave et austere : plateaux massifs que la bise balaye
sans grand d6trimeet pour les riches moissons de
seigle; sombres rocailles, gorges profondes et sauvages; bois de pins qui animent le paysage sans 1'6gayer:
la nature, ici, ne prodigue pas ses sourires. Dans le
lointain se profilent les montagnes de la Margeride,
avec leurs noirs sapins. La-bas, sur une colline ou
nmeux un entablement de basalte, dont trots faces sont
prodigieusement escarpies, apparaissent des maisons,
une cathedrale aux tours carries, un ensemble tass6 et
puissant, veritable aire d'oaseau de proie. C'est I'oppidum de Saint-Flour, la vilie noire, sans cesse assiegie
et jamais prise, aux temps de la guerre de Cent ans et
des guerres de religion. Cette bonne petite vdlle debonnaire s'ennuie aujourd'hui sur son perchoir et descend
dans la vallie pour s'y ktaler en un industrieux
faubourg.
Le grand seminaire se trouvait et se trouve encore
aujourd'hui dans la haute ville. II a fort grand air avec
ses cinq 6tages et la belle ordonnance de sa facade
tourn6e au midi On y accede par la pittoresque rue
des Planchettes. A dix minutes de l1 se trouve la
cath6drale. Le siminaire s'y rendait ix corpore aux
fetes principales pour les cr6monies. A l'autre bout
de la vile se trouve l'Institution de la Presextation.
C'est le second petit s6minaire du diocese, achaland6
surtout par les arrondissements de Saint-Flour et de
Murat, sans parler d'un contingent de Loz&riens, vu la
proximiti du Givaudan. Les Pretres de la Mission ou
Lazaristes en avaient jadis la direction. Le grand seminaire lear 6tait tgalement confie. Ils s'y sont dipenses
pour le plus grand bien du diocese jusqu'a Igo3. A
cette date, ils en furent chassis par le trop fameux
ministere Combes-Andr6 Pelletan.
M. Jean-Gabriel Perboyre, originaire du diocese
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voisin de Cahors, y vint en 1825 enseigner d'abord la
philosophie, puis la theologie dogmatique. Parti pour
la Chine en 1835, arr&et le 15 septembre 1839, il subit
un des plus horribles martyres que l'histoire de l'Eglise
ait enregistres et ii le termina en 1840 sur une croix
oil ii fut etrangl6. Quarante-neuf ans plus tard, le 1o
novembre 1889, Leon XIII le dCclarait Bienheureux.
Le passage du martyr au seminaire de Saint-Flour n'a
pas kt6 oubliL. On salt la chambre odi ii habitait, a
V'est, au second itage. De Saint-Flour encore, en 1857,"
deux ans avant 1'arriv6e de Jacques Berthieu, un s6minariste auvergnat, M. Antoine Fiat, 6tait parti pour
entrer dans la Congregation de la Mission. I1 devait la
gouverner de 1878 a 1914. Jacques I:avait peut-etre
connu a Pleaux.
Le Tres Honori M. Souvay, Superieur gineral
actuel, enseignait lui-mrme a Saint-Flour en 190.o
I16chut done aux fils de saint Vincent de Paul de

faire de Jacques Berthieu un vrai pr&tre. Le superieur
du s6minaire etait M. P6reymond. II le dirigea pendant trente-six ans, de 1853 a 1889, date de sa mort.
II a laiss6 dans le diocese un souvenir imp6rissable.

Son prid6cesseur, M. Fabre, de grand m&rite d'ailleurs,
laissait quelque peu; dit-on, vers la fin de sa carriere,
flotter les renes du gouvernement. M. P6reymond les

prit d'une main vigoureuse. La verdeur de ses debuts
n'alla point sans rudesse. II menaqait de recourir, s'il
le fallait, a la virga ferrea, sans gaine de velours. Cet
exces de raideur s'affina bient6t. Profond&ment surnaturel, homme de solide vertu, de grand savoir et d
ferme bon sens, ce fut, a la lettre, le pere dont I'autorite n'6tait jamais mise en question, m&me lorsqu'uri
innocent travers pouvait exciter la gait6 des espiigles;
Certaine expression parasite : Mes amis, comme fa, se
melait assez capricieusement a ses exhortations :
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, Catherine, mes amis comme fa, Labourb...

-

On

6coutait sans broncher, en se mordant les levres, et on
gardait tant bien que mal son serieux.
.Parmi les collaborateurs de M. Pereymond a cette
epoque, le P. Berthieu nomme parfois, dans sa correspondance, M. Chopy, 6conome. 11 ne mentionne
pas M. Francois Nicolaux. Celui-ci, pourtant, enseignait a Saint-Flour la philosophic depuis 1858, et il
fut le premier professeur du nouveau seminariste.
M. Nicolaux ne tarda pas a sesp6cialiser dans l'enseignement de la theologie morale; iI y fat un maitre.
Chass6 du s6minaire avec ses confreres en ig93, il est
mort exile en Hollande, a Panningen, charge d'ans et
de m6rites. Ce fut, sous plus d'un aspect, une fidBle
copie de saint Vincent de Paul. Ses anciens 6lives
ont garde le souvenir de son exquise bont6 de cceur,
de sa piet& angelique, de sa fine et souriante bohhomie.
Sans aucun doute, sous la direction de tels maitres,
les cinq annees que Jacques Berthieu passa au s6minaire ne pouvaient manquer d'&tre fbcondes. Mais
li-dessus, ses contemporains et lui-meme out. garde Ie
silence. Rien sur sa prise de soutane, sur ses retraites,
sur ses ordinations, sur sa premiere messe; rienou
presque, sur ses etudes, sur sa vie et ses relations.
Comme les peuples heureux, les s6minaristes riguliers
n'ont pas d'histoire. Leur vie, comme partout ailleurs,
s'ecoulait & Saint-Flour paisible et monotone, d'une
f&te a l'autre, avec la promenade, ou, de Paques au
29 juin, le cong6 hebdomadaire de B6gut, la maison
de campagne. II nous reste cependant un temoignage
precieux, officiel celui-la, et plus solide que toutes
les anecdotes : celui des notes qu'il m6rita chaque
annie. Au d6but, I'appr6ciation normale estle a bien n;
A la fin, elle atteint au 4 trgs bien ,. Le caractere est
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bon, tris bon. Biex pour la piet4 (difficile, d'ailleurs,
a kvaluer), pour les talents et la prtdication; rtts bien
pour la conduite et 1'application. Quant a la sante,

c'est le beau fixe : bonne invariablement pendant cinq
ans. Le chant ne dipasse pas I'asses bien, ni les cir&monies !e midiocre. Les examens de rentr6e, au terme

des longs inois de vacances, se maintiennent dans
l'ordinaire. Mais les examens semestriels et ceux de
chaque ordination atteignent presque toujours leIrks
bien. Aussi, le seminariste avance-t-Al sans incidents
aux ordres, aux dates normales. A la Trinit6 de 186o

(2 juml), Mgr de Pompignac lui confere la tonsure,
ainsi qu'A seize de ses condisciples. Le 25 mat 1861,
ce sont les ordres mineurs; puts le sous-diaconat le
29 juin 1862, le diaconat le 3o mai 1863; et enfin, le
21 mat 1864, en la fete de la Trinite, avec quinze
autres diacres, il recoit la pretrise. Voila le bon
ouvrier equipe et pret A besogner utilement au champ
du Pere de famille.
On salt, a ce propos, les critiques souvent formulies
contre nos s6minaires du dix-neuvieme siecle. Un
maitre eminent ' les a condcnsees en ces courtes lignes :
:( ... Un enseignement trop fermi, trop

6tranger aux

preoccupations contemporaines, trop ignorant des
mnthodes critiques; une philosophie faite de formules
sans contact apparent avec la pens6e moderne; une
theologie dogmatique immobilisbe dans use armature
vieille, habitude A plier les textes aux exigences de
la theorie; une histoire ecclesiastique plus attachke a
6difier les lecteurs qu'a 6tabhr les faits avec une parfatte exactitude; une exegese enfin att6nuie, neutralisee, dissimulant, escamotant meme les plus graves
i. Mgr Baudiillart, cit6 par G. Goyau, Hisloire de la Nation Iranfails, t. VI, Histoire rligieus', Paris. Plon (1922), p. 601.
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difficultis, pour s'etendre sur des a-c6tis sans imporI
tance. n
On ne saurait le nier, ces constatations sont justes.
On pourrait en ajouter d'autres : le pas donn6 A la
th6ologie morale sur le dogme, aux applications sur
les principes; I'absence d'un enseignement du droit
canonique... Mais ces dolbances r6clament une explication et une att6nuation. La R1volution avait supprim6 les ateliers oi s'elaboraient les sciences ecclisiastiques et oii les futurs techniciens se formaient
aux bonnes methodes. Pas plus qu'au chimiste Lavoisier, la guillotine ne fit grace aux h6rtiers des'

-Maldonat, Petau, Combeis, Thomassin, Mabillon.
La paix revenue, tout etait a refaire. 11 fallut improviser et on en garda longtemps l'habitude. C'est
1'6poque oh un eveque des marches de rEst ripondait
a qui le critiquait de promouvoir des clercs ignorants :
, J'aime mieux voir la vigne du Seigneur labourke par
des ines que la laisser en friche. o
Comme les autres instltuts, la Congregation de la
Mission dut renaitre de ses ruines et improviser des
professeurs, au milieu de bien d'autres necessrtes.
Comment eut-elle dispose de la centaine de specialistes qu'il lui eitt fallu pour les nombreux semmnaires
ot on la riclamait? II faut admirer que, dans l'ensemble,
ils aient satisfait a leur tache dans la mesure oa ils
l'ont fait. Leurs s6minaires ne pouvaient pas assumer
la tache et remplir le r6le des futures Universitis
catholiques. Celles-ci n'6taient point encore l& pour
leur fournir des specialistes qui eussent perfectionn
leur enseignqment. Marie proprn, ils ont form& des
g6nerations de clercs capables de s'int6resser au travail
scientifique des futurs Instituts catholiques d'enseiguement supeneur, de les soutenir de leur sympathie
et mime de leur collaboration effective. De bonne
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heure, I'abbi Edouard Pagis occupera une chaire a

1'Institut catholique de Paris; I'abb6 Delmont, une
autre aux Facult6s catholiques de Lyon. Ces deux
compatriotes de Jacques Berthieu sont des condisciples, au morns le premier. Plusieurs autres auraient
pu aussi dignement exercer les memes fonctions. Leurs
itudes clericales finies, ils furent, chacun dans leur
specialit6, des autodidactes souples et tenaces que le
s6minaire n'avait point ankylosis.
Aussi bien, le rble de celui-ci etait de fournir au
minl;st&re paroissial des ouvriers bien adaptbs a leur
taiche. Chez nous, du moins, ii s'en est acquitt a. la
satisfaction a peu prbs unanime des chefs de diocese
et de leurs fideles. Les lacunes les plus s6rieuses
concernaient, a notre sens, la philosophie. Pour le
reste, a y bieb regarder, elles n'avaient rien de si
affligeant. Saint-Flour est la patrie de l'abbBMigne :
la bibliothbque du seminaire, copieusement fournie
des meilleurs ouvrages, poss6dait les superbes 6ditions
anciennes des Peres grecs et latins. Pour l'fcriture
sainte, nos maitres nous rendaient le plus grand service en nous assujettissant B la lecture quotidienne du
texte sacr6 (une demi-heure au moins) dans la Vulgate.
ils nous en donnaient ainsi le gouit et la connaissance
directe, que ne sauraient suppleer ni les introductions,
txi les gloses, ni les commentaires les plus doctes.
Telle etait la formation intellectuelle que Jacques
Berthieu allait emporter du s6minaire de Saint-Flour
en mai 1864. Elle 6tait d6finitive. II n'y manquait que
les magistrales lecons de l'experience et de la vie. E:.
fait de thborie, il n'apprendra guere plus, ni pendant
les neuf ann6es de son ministere paroissial, ni meme
dans la Compagnie de Jesus, oil sa formation religieuse se condense en un minimum de temps : UB an
de presence au noviciat, un an de r6eptition au scolas-

-

79 -

ticat' Pendant toute sa carriere, il vivra du fonds
amassi au s6minaire. II s'y itait nourri des s4intes
Lettres, a en juger par les innombrables citations dont
sa correspondance fourmille. Le genre 6pistolaire en
p5tit, mais l'abb6 n'en a cure et abuse du style macaronique. Une de ces enfilades de textes finit par-cette

exclamation : ( On trouve tout dans l'Ap6tre... Ah!
si nous le savions bien, quels pr6dicateurs et quels

ap6tres nous ferions! o D'ailleurs, ii prodigue volontiers les latinades dans ses lettres les plus familibres.
A son condisciple Pierre Poucher (nous le retrouverons bientot) il 6crit: u Pardon pour tout ce latin de
cuisine; j'aime cette langue pour sa concision, sans
parler de bien d'autres motifs.) ccJe me plais tant de
faire avec vous un peu de latin de cuisine, ca me
rappelle le bon vieux temps, mais vous ne me le rendez
pas. Peut-etre que cela vous ennuie; dites-le done,
car alors je recommencerai de plus belle... ,
Mais d6ji nous voici hors du s6minaire. Jacques
Berthieu quitta Saint-Flour sans delai apres son ordination du 21 mai 1864. Oi c6l6bra-t-il sa premiere
messe? A Saint-Flour ou a Polminhac? Nous ne
savons. D'un coeur 6mu il quitta cette maison, oi il
avait v6cu cinq heureuses annees. Trois semaines plus
tard, le 19 juin, dans la premiere lettre de lui qui nous
soit parvenue, il demande a qu'on le mette un peu au
courant de la chronique du seminaire, oh sont et
seront, pour toujours, mes joies et mes affections. O
vorlunatos nimium, sua si bona norint !/ ,
II semble avoir 6t6 populaire parmi ses condisciples.
Uls estimaiept et aimaient leur t doyen -.Cette qualit6

iui revenait au seul titre de l'initiale de son nom de
famille; elle le classait en tate de liste parmi les 6lves
I. Trop heureux tls s6minaristes, s'ils savaient leur honheur.
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de son cours. En derni&re annie, le doyen des diacres
etait celui de la maison, le doyen, utout court. De
ce chef, en certaines circonstances, il lui revenait de
prendre le pas sur tons les autres. Mince prerogative,

qui ne dut jainals offusquer personne chez un siminariste humble, cordial et affable commel'abbi Berthieu.
A. BoUDOU, S. J.

ASIE
SYRIE
Letire de M. ALOUAN, pritre de la Mission,
au TRks HONORE PERE
Tripoli, le 14 octobre 1935.

MONSIEUR ET TRES HONORg PERE,
Votre binidiction, s'il vous plait!
Pour bien comm6morer trois dates pour nous memorabies : le grand jubil6 de la R6demption, les cent
cinquante ans de notre maison A Tripoli et le centenaire de nos Missions dans le Liban, nous venons
d'ilever une croix monumentale sur la montagne de
Notre-Dame a Ehden.
Cette montagne, & I'ouest d'Ehden, domine de
I 6oo mtres tout le pays depuis Caiffa jusqu'A Alexandrette et minage une vue splendide. On voit d'un
c6tk les cimes majestueuses du Liban, les villes et les
villages parsemis de-ci de-la, et dans le Iointain, la
mer en toute son immensit6.
C'est au sommet de cette montagne que nous avons
6levi notre croix. Le Christ en fonte, module Bouchardon n" 7, fut commandk a la maison J. Prouvost-Denonvilliers, h Tourcoing, et le monument, tout en pierre,
de la belle pierre du pays, fut confii A l'habile sculpteur M. Georges Selou, de la c6lbre maison Arida.
Les dix colonnes du pi-destal et du petit autel sortent
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de la carriere d'Ehden m6me, la croix vient des carribres du pays des Alaouites, le reste est du pays
d'Akkar. La croix seule a cinq metres de hauteur,
mais tout le monument en a treize. A quelques metres
de 1a, il y a une petite chapelle dediee a la tres
sainte Vierge, reputee miraculeuse. De l1 vient la
d6nomination de Montagne de Notre-Dame.
Ehden, ville d'6et des Zghartiotes, est avec Zgharta,
leur ville d'hiver, la capitale du Liban Nord. Nous y
avons depuis toujours un pied-a-terre pour nos missionnaires. Elle compte pres de dix mille habitants,
tous Maronites fervents, tres attaches a la religion,
tres courageux et tres entreprenants. Is ont donni au
pays des hommes eminents. Je n'en nommerai que
deux : le c6l6bre patriarche Atienne Douaihi, et le
grand heros Joseph Bey Caram, el6ves de nos confreres
de Tripoli.
Le dimanche "r septembre fut fix pour transporter
le Christ de Tripoli a Ehden. Un divot Zghartiote
s'offrit a le faire i titre gracieux. II placa ce Christ
dans son camion automobile, ornn de fleurs et de drapeaux frangais et libanais, et nous voila en route pour
Ehden. Arrives a Zgharta, nous trouvimes le clerge
et les habitants de tous les villages environnants, qui
nous requrent solennellement au son des cloches, des
chants liturgiques et de cantiques populaires. Les
pr&tres, en surplis et en 6tole, portaient des encensoirs; les fidles jetaient sous nos pas des roses et des
fleurs. Apres avoir fait la procession dans toute la
ville, nous sommes entres dans 1'eglise, qui, pourtant
tres grande, contenait a peine la foule. Apres une
petite priere, je leur adressai quelques paroles pour la
circonstance et nous continuames notre route, accompagn6s de tous ces braves gens qui ne savaient comment exprimer leur joie et leur reconnaissance. 11
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nous ont tenu compagnie, a pied, pendant pres d'une
heure, en chantant et en r6citant des prieres.
Sur tout le parcours, des arcs de triomphe etaient
dresses. A Kzarhatna, a Kforfou, a Karmsaddi, a
Aitou et a Ijbeh, meme reception; pretres et habitants
etaient la pour nous recevoir et rendre a l'image du
Christ leurs hommages et leurs adorations. Mais la
reception la plus grandiose nous 6tait reservee a
Ehden. Une foule de dix mille habitants, pretres,
hommes, femmes et enfants, tous sans exception,
6taient sortis pour recevoir l'image de lear Dieu qui
venait rigner sur eux et demeurer desormais parmi
eux, pour leur rappeler continuellement le bienfait
de leur redemption.
Vraiment,ce fut un touchant spectacle qui fit coaler
bien des larmes. Le defil6 de cet imposant cortege
dura deux heures. La vaste cathedrale ne pouvait
contenir cette foule. II fallut done s'arrter sur l'esplanade, et pour pouvoir leuradressermes remerciements
et mes felicitations, j'ai d^ monter sur un camion. Ce
peuple 6tait presque dans le delire, tant etaient
grandes sa joie et sa reconnaissance.
Nous avons depos6 le pr6cieux fardeau dans
l'6glise, pour le porter a sa place, le jour voulu. En
attendant, les travaux dela route qui devait y conduire
et ceux du monument se poursuivaient tris activement. Ici, je dois rendre hommage au zele et a l'activit6 des gens d'Ehden et des environs, qui ont fait
une route, longue de 2 kilometres, dans l'espace d'un
mois.

L'inauguration du monument 6tait fix6e au vendredi
13 septembre, a cinq heures du soir. Toutes les autorites religieuses et civiles, avec tous les principaux du
pays, y etaient invites. M. Lagarde, Haut-Commissaire par interim, en l'absence de M. le comte de
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Martel; M. le pr6sident de la Ripublique libanaise,
Habib Pacha-Essaad; M. Pierre Lafond, dlbegu6
aupris du gouvernement libanais; M. le general commandant sup6rieur des troupes du Levant; M. le
contre-amiral Rivet; M. le comte Charles du Paty
de Clam, delegu6 a Tripoh; M. le commandant de
Tripoli; M. l'administrateur du Nord, Kamel Bey
Hamid; M. Bady Saleh, Caimmacam de Zgharta, et
tous les notables du Liban. M. Heudre, visiteur de la
province; ma sceur Petit, visitatrice des Filles de la
Charite; M. Vessiere, supirieur du seminaire SaintVincent; M. Sarloutte, sup&rieurdu college d'Antoura;
quelques superieures des maisons des Filles de la
Charite tinrent aussi a y assister.

Au jour et a I'heure fix6s, une foule valuee
vingt mille personnes 6tait la. On commenca par
inaugurer la nouvelle route qui conduit au monument,
pendant que la fanfare jouait l'hymne libanais. Alors
ce fut un d6fit6 interminable d'autos qui faisaient
l'ascension de la montagne sainte, jusqu'a I'heure de
la ceremonie.

A cinq heures precises, Mgr Abdallah Khouri,
vicaire g6enral du patriarche marovite, benit 1'autel
du nouveau monument, puis adressa a l'assistance
une allocution bien sentie, disant sa joie d'assister ý
cette fete incomparable et sans precedent, son admiration pour les missionnaires lazaristes, sa reconnaissance au nom de tout le pays et ses felicitations au
sup6rieur des lazaristes de Tripoli pour l'heureuse et
sainte idle qu'il a eue d'elever ce calvaire, qui sera
d6sormais un lieu de pilerinage. Cette allocution termin6e, je detachai le rideau qui voilait la croix, et
aussitotj un tonnerre d'applaudissements emplit les
airs, et toute la montagne retentit des coups de
mines, qui partaient de toutes parts, sans parler des
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coups de feu. Le moment 6tait vraiment solennel et
I'heure inoubliable; M. le visiteur b6nit solennellement la croix et parla de la Croix, signe de notre
rtdemption. Apris lui, je fis part a la foule des sentiments dont mon coeur debordait, sentiments de
reconnaissance envers la bonti divine, commencant
par ces paroles inspiries : c C'est le jour que le Seigneur a fait -; sentiments de joie, en pensant au bien
que fera cette croix dans les ames de ceux qui vien-

dront la visiter. Elle leur rappellera continuellement
et 1'amour de leur Dieu souffrant, mourant pour eux
sur la Croix, et l'amour des missionnaires lazaristes,
qui se sont d6voues pour ce cher pays depuis un
siecle et demi, et qui-continuent i se d6vouer encore
pour le salut des ames; sentiments d'esperance pour
le bien spirituel, corporel et moral qui en r6sultera
pour le pays entier; enfin, sentiments de remerciements pour toutes les autoritis religieuses et civiles
qui oat bien voulu prendre part A ces fetes, soit par
leur presence, soit par leurs 6crits. Je dois nommer
specialement Mgr Abdallah Khouri, pour avoir
rehauss6 cette fete par sa presence, et pour les
paroles aimables qu'il dit i notre adresse. Je n'oublie
pas MM. de la Municipaliti et leur aimable president, ni MM. du Comit6 de villegiature, ni surtout
MM. de la Fabrique Saint-Georges, pour tous leurs
bons services.
Le lendemain samedi, 14 septembre, fete de
I'Exaltation de la Sainte-Croix, Mgr Antoine Arida,
patriarche des Maronites, vint de son palais de Diman
pour c6l6brer une messe pontificale. Apris 1'6vangile,
it expliqua a son peuple ce quest pour eux la croix et

ce qu'ils lui doivent. II remercia les Lazaristes de
tous les services qu'ils rendent a son pays et eut un

mot aimable A l'adresse du supirieur. A midi, il pre-

-

86 -

nait place a notre modeste table, vis-h-vis de M. le
Visiteur, entour6 d'eveques et des secretaires du
Caimmacam local et du president de la municipalit~. Des toasts pleins de cordialite furent 6chang6s
entre le patriarche et M. le Visiteur.
Pour cloturer ces m6morables fetes, nous crimes
devoir inviter Mgr Antoine Abed, eveque maronite de
Tripoli, dans le diocese duquel nous sommes 6tablis,
a venir dire une messe pontifcale an monument de
la Croix, le dimanche 15 septembre. Les Ehdeniotes
lui firent une belle reception, tandis que, dans un
magnifique discours, it ftt 1'loge des Lazaristes et
rendit un eloquent hommage a celui qui eut la pieuse
idle d'l6ever, sur leur montagne, 1'adorable croix du
Sauveur.
Et pour garder le souvenir de ces belles fetes, un
rescrit de la Sacr6e Congregation des Indulgences,
date du 17 aoft 1935, accorde aux fideles qui visitent
cette Croix dix ann6es d'indulgences.
En l'amour de Jesus et de sa Croix, je reste,
Monsieur et Tres Honor6 Pere, votre enfantobeissant.
Joseph ALOUAN,
i. p. d. 1. M.

CHINE
LES ORIGINES DU StMINAIRE DE PIKIN

Dans une allocution, prononc6e an Pit'ang, le
8 mai 1935, par Son Excellence Mgr Zanin, dleigue
apostolique, je releve cette phrase: u Ce que j'aime
surtout a signaler, en rappelant les titres de gloire de
cette Eglise de Pekin et des Lazaristes, qui, depuis
cent cinquante ans, s'y d6vouent, c'est que, m6me au
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plus fort des persecutions, elle eut a coeur de fonder
et meme de maintenir des s6minaires pour la formation des pretres chinois. Ces s6minaires, elle se
resignait parfois a aller les cacher dans les ravins et
jusque dans les cavernes, au deli de la GrandeMuraille; mais jamais elle ne consentit a les supprimer. Et ainsi cette province, dirigle longtemps par
l'iglise de P6kin, compte actuellement un clerg6
chinois plus nombreux que les autres; plusieurs beaux
vicariats indigenes ont pu y etre 6tablis. n
Ces paroles m'ont rappele de vieux souvenirs.
Beaucoup de nos lecteurs connaissent ce v6ndrable
pr&tre chinois, M. Jacques Tchang, qui mourut a
Si-wan-tse au mois de janvier de cette annie, a l'age
de quatre-vingts ans. II itait professeur au s6minaire
de Si-wan-tse lorsque j'arrivai dans cette Mission, en
190o. Comme j'admirais le nouveau s6minaire, dont la
construction, commencee en 1899, avait Ct6 continube
audacieusement durant I'annee 19oo, malgrk le danger
continuel d'une attaque des Boxeurs, je lui dis :
-Comment pouviez-vous songer a construire, quand
vous receviez les nouvelles de tant de ddsastres?
Dans ce seul vicariat, les Boxeurs n'ont-ils pas,
l'ann6e derniere, b r&6 beaucoup de missions, massacre ou brdl6 cinq missionnaires et plus de mille
chr6tiens ?
- Oui, me r6pondit le bon pretre, mais vous verrez
que la divine Providence accorde aux s6minaires une
protection toute particulibre. Pour cette oeuvre-lf,
les missionnaires ont des graces speciales et ne se
d6couragent jamais. Quand vous irez vers I'ouest de
nos missions, ne manquez pas d'aller voir le ravin de
Siao toung-keou-tse, vous y verrez les cavernes qui,
durant une persicution de plusieurs annees, furent le
refuge du s6minaire de PHkin.
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De fait, deux ans plus tard, je profitai d'un voyage
pour visiter ce ravin. 11 se trouve dans un massif
montagneux du Chahar, a 70 kilometres a l'ouest de
Kalgan, a 3oo kilomitres de Pekin. C'6tait un endroit
presque desert, oh je ne vis qu'un miserable hatueau
de quatre ou cinq families paiennes.
- Oh sont done les families chr6tienaes qui habitalent ce ravin- leur demandai-je.
- Elles sont parties depuis longtemps.
- Quand cela?
- Ds la fin du rgne de T'ong-tche(1862-1874)', la
plupart s'en allrent a Nanhaochan, oi les missionnaires avaient bSti la grande 6glise.
- Oh 6taient leurs maisons?
- L, un peu plus en amont, contre la paroi du
ravin. Tout fut d6moli; il ne reste que les cavernes.
Celui qui parlait 6tait un vieillard abarbe blanche;
il me conduisit jusqu'I l'entree beante de trois
cavernes peu profondes.
- Sous le regne de Sienfong (185i-i861), dit-il,
ces cavernes faisaient partie du Siou-tao-yuen (seminaire). C'etait une &cole tenue par des pretres.
II n'en dit pas davantage. Je consid6rai avec emotion
ces cavernes, qui avaient servi d'habitation, ce site
sauvage, ou la mis.re devait atre grande et les hivers
tris rigoureux. C'est lA que, pendant des annies, des
Lazaristes ont enseigni, . quelques jeunes gens courageux, ie latin, le chinois, la theologie. Un des
professeurs fut le P. Vincent Ou, qui, en 1870, fit
massacre a Tientsin.
Joseph RUTTEN,
de la Commission synodale.

-

89 -

ENCORE UN MOT SUR M. JACQUES ANSELMO
Le silence qui planait sur la captiviti et la mort de
M. Anselmo vient enfin de se dissiper en partie. Ce
regrett6 confrere, n6 a Arenzano, pros de Genes, le
28 novembre 1883, fut ordonn6 pr&tre le 29 juin i910,
apres cinq ans de gymnase, trois ans de philosophie
et cinq de theologie au s6minaire archi6piscopal de
Genes. Dix ans de ministere paroissial lui donnerent
une grande experience des ames. Mais son zile voyait
plus loin que les frontiires italiennes. Dans l'espoir
d'aller un jour aux Etats-Unis ou en Chine, il entra
au s6minaire interne de Chieri le' 14 novembre 1920.
Sa seconde annie de s6minaire s'6coula dans les aeuvres
i Sassari. Et c'est de la qu'apres avoir prononci les
saints vceux, ilpartit pour la Mission de Kian en 1922.
IL apprit la langue chinoise, tout en professant au
grand s6minaire, puis fut appel6 a diriger le district
de Linkiang, oil, pendant plus de dix ans, il fonda des
ecoles, entretint des orphelins'et des orphelines,
etablit des chapelles. Il se rendait utile par ses connaissances m6dicates, qui n'6taient pas m6diocres.
I1 lui fallut du courage pour rester au milieu des
siens pendant les troubles, menac6 chaque jour par
1'invasion des Rouges. Ces derniers se saisirent de
lui le 24 d6cembre 1933.
Pendant plus d'un an, on resta sans nouvelles.
Au debut de juin 935,des renseignements de source
privee parvenus a la Mission de Nanchang disaient
que le captif avait &t6 d6capiti par les Rouges en
mars 1934 dans les montagnes limitrophes du Hunan
et que ses ossements, r&cemment retrouv6s, venaient
d'etre transportis au Bureau militaire special (qui
s'occupe de la reddition des unites communistes).

Cette lettre parut d'abord un peu suspecte, mais des
details circonstanci6s ne manquaient pas d'intriguer.
M. Breuker fut design6 pour aller v6rifier sur
place, autant que possible, la v6rit6 de ce rapport.
A Nanchang, les autoritbs militaires delivrbrent un
passeport a ce confrere et a M. Th. Reymers, charge
de visiter la chr6tient6 de Siushui (la ville oil les restes
de M. Anselmo auraient 6t6 transportis). Ce passeport officiel, attestant que les deux missionnaires se
rendaient a Siuskui pour y recueillir les ossements
de M. Anselmo et les conduire a Kian, reconnaissait
done implicitement le fait signalk plus haut.
A Siushui, M. Breuker dut partager avec M. Reymers
la seule chambre disponible de la risidence, le reste
etant occup6 par un general et sa famille. Ce general,
d'ailleurs, se montra tres poli et prevenant et rendit
tous les services en son pouvoir.
Le soir mrme de l'arrivie de M. Breuker, 23 juin,
le chef du Bureau militaire se pr6senta avec son chef
.d'etat-Major. II n'itait autre que le fameux K'ong-holchong, ex-commandant de la 4* arm6e rouge, dont
les subordonnes avaient, en d6cembre 1933, envahi la
ville de Linkiang et capture notre confrere! II montra
aussit6t une photographie dusquelette de M. Anselmo,
et i la demande comment il 6tait mort, ii fut repondu
que le captif etait mort de maladie en juillet 1934.
Pour l'identification de ses restes, ii fut convenu
de se r6unir le lendemain au Bureau de la ville. La,
on requt les missionnaires avec beaucoup d'6gards
et, an bout de quelque temps, on leur presenta un
paysan fait prisonnier, depuis un bon mois, avec une
vingtained'autresRougesetdont les indications avaient
permis de retrouver les ossements de M. Anselmo.
II dit aux missionnaires avoir soign6 le captif pendant
plus de deux mois, jusqu'A la mort, arriv6e a la suite
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de maladie et de privations. C'6tait lui aussi qui aurait
enterre notre confrere.
Quand les officiers conduisirent ces messieurs
aupres des restes retrouves, ils reconnurent aussit6t
leur identiti; sans doute, il y manquait plusieurs
ossements, mais sur ce qui restait, le doute n'etait
guire possible, vu la carrure des membres, les neuf
dents aurifites et la barbe dont une bonne partie avait
puetre recueillie, sans parler d'autres signes sp6ciaux.
Le tout 6tait dispos6 fort convenablement dans une
caisse vernie et garnie a l'interieur de taffetas rouge.
Le soir, les deux missionnaires participerent a un
diner offert par le chef K'ong et on convint des formalites a remplir avant le d6part.
Dans la nuit commenqa une inondation disastreuse
qui abattit une centaine de maisons dans la ville de
Siuskui, occasionna la mort d'une vingtaine de personnes et arreta toutes les communications avec l'extirieur.
Les missionnaires, obliges de retarder leur d6part,
participerent A une souscription en faveur des sinistres
et recueillirent, en attendant, certaines informations,
encore confirmies plus tard, qui itablirent que
M. Anselmo 6tait mort,non de maladie, mais d6capit6
par les Rouges dans la premiere moitie de 1934, lors
de la pouss6e des troupes du gouvernement contre la
bande qui op6rait dans cette region montagneuse du
Longmenchan pres du Hunan. Le corps de leur victime
fut laiss6 sans s6pulture sur la montagne, et cela
explique aussi pourquoi ii manquait tant d'ossements
au squelette.
Ce ne fut qu'une bonne semaine apres leur arrivhe
que MM. Reymers et Breuker recurent avis que, les
formalit6s 6tant remplies, on leur avait trouve une
barque, et qu'un officier avec son ordonnance les
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accompagnerait pour leur 6viter des ennuis possibles
le long de la route.
Le matin du 2 juillet, K'ong-ho-tckong,plusieurs de
ses officiers etle sous-prefet conduisirent lesmissionnaires a leur barque. Des soldats portaient la caisse,
qui fut ouverte pour faire constater que les ossemients
s'y trouvaient. Apres quoi, elle fut scell6e. On tira
une photo du groupe et le d6part eut lieu.
Le 9 juillet, on fit arr&ter a Changska l'auto qui
transportait les restes de M. Anselmo afin de donner
aux chr6tiens de ce marche l'occasion d'assister a une
absoute solennelle (cette chr6tient6 depend de Lingkiang'. Apres I'absoute donnee par notre confrere
M. Paul Teng, cure de la ville, M. Breuker continua
son voyage vers Kian, o1i il arriva dans I'apres-midi.
A Kian, les chretiens se succ6derent plusieurs jours
durant a la chapelle ardente pour prier devant le
cercueit de M. Anselmo et ils se cotiserent pour offrir
plus de deux cents messes pour le repos de son ame.
Le 15 juillet, Son Excellence Mgr Mignani chauta
une messe de Requiem solennelle, apres laquelle les
pretres presents a Kian et plus de cinq cents chritiens
suivirent le cortege jusqu'a l'extr6miti de la ville.
Le cure de la cath6drale, le P. Lieou Jean, conduisit
le corps a Pihia,oiise trouve le cimetiere de la Mission
et ohu sont ensevelis quatre autres pretres martyrs du
vicariat : MM. Montels, Canduglia, Hou Joseph ct
Tch'eng Paul (le corps du P. Kin, tuW en i930, n'a
jamais &te trouv6).
Et maintenant, grice aux prieres des martyrs, la
menace s'est eloign6e de Kian, le calme est revenu,
les missionnaires voient leur petit troupeau se multiplier. M. Anselmo, n'oubliez pas vos freres !
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Letlte de M. EDOLARD BARBATO, pritre de la Mission
au T. H. P. SOUVAY, Supirieur gindral
Kishui, ce ier aodt 1935.

MONSIEUR ET TRES HONOR9 PLRE,

Votre binediction, s'il vous plait /
J'ai &t heureux de passer la direction de la maison
de Kian dans un 6tat de charit6 et union fraternelle
qui nous a soutenus et consoles beaucoup entre les
confreres dans ces temps de pers&cutions. Nous avons
et6 presque tous, qui d'une facon et qui d'une autre,
victimes des Rouges communistes; qui pris par les
Rouges, qui a di chercher souvent son salut dans les
montagnes, chez des paiens, ou fuir dans le vicariat
voisin. La mort meme - dirais-je le martyre - ne
nous a pas manqu : Mgr Mignani,avec MM. Thieffry,
de Jenlis, Capozzi. Purino et votre serviteur et les
cinq Filles de la Charit6 avons goutt les prisons et le
reste chcz les communistes pendant quatre-vingts
jours. Grace A la Croix, nous pimes tous et toutes nous
d6livrer, comme vous savez. Outre le P. Kin et le
P. Tcheng, du clerg6 seculier, tu6s par les communistes, voilk que les Rouges nous d6capitent le bon
M. Anselmo, au mois de mars 1934.
Parmi nos confreres chinois, ils firent tous preuve
d'un zele et d'une abn6gation admirables.
M. Joseph Tcheng a tAch6 de tenir toujours bon et
de rester a son poste, ne sortant qu'en cas de danger
urgent et revenant des la disparition du peril. II a di
fuir plusieurs fois en se travestissant en teinturier
pour ne pas etre reconnu par les petits Rouges.
M. Lo administra la Mission pendant la captivit6
de Monseigneur et de son provicaire, et sauva les s6mi-
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naristes et les ceuvres catholiques en s'exposant luinimeO de serieux dangers.
Parmi les confreres europeens, je ne citerai que
M. Russo, qui a tenu bon et a pu sauver les ceuvres de
\anam, malgr6 sa fuite et les ennuis des occupations
communistes.
Et maintenant, me voici a Kishui. Depuis l'arrivte
dans le Kiangsi des troupes r6volutionnaires, des
nationalistes et des communistes, cette Mission eut sa
part de tribulations : occupation militaire des chapelles et r6sidences, propagande xenophobe et antireligicuse, difficulte, pour le missionnaire, de parcourir les stations, ob, en son absence, le diable semait
I'ivraie par les communistes avec tout ce qui en

decoule, puis la persecution religieuse, la misire, les
privations, dont furent victimes bon nombre de catholiques.
Voila, d'un mot, l'histoire des annies 1928-1935. En
193o, le missionnaire dut quitter la mission; depuis,
impossibilit6 de rentrer, car les Blancs ont occup6
systematiquement la r6sidence, I'gglise, les catichumenats et, malgre tous les ordres de leurs chefs, ilu
ne bougerent pas. C'est seulement le 25 mars 1935,
jour de I'Annonciation de la tres sainte Vierge, que
les soldats sont sortis et que le missionnaire a ptt
rentrer chez lui.
II y trouva la desolation la plus complete. Entrons
a l'6glise, pas besoin d'ouvrir; portes, fenetres, bancs,
autel, images, tout a disparu. La fumie a tout
noirci. C'est un miracle que le plafond tienne encore
debout. Les trous n'y manquent pas, la pluie le traverse.
Passons aux deux cat6chuminats. Deux mots resument tout : salet6 et destruction.
La r6sidence a 6t6 plus respect6e, car c'est 1a que
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iogeaient les chefs; mais plus de meubles et tout est a
refaire.
Parlons maintenant des 6glises et petites chapelles
du debors.
A Hafoutien, les Rouges out tout incendid. Ce qui
restait des murs fut pris par les Blancs pour construire
des forteresses contre les Rouges.
A Huachouhia, on ne voit que les toits et les murs.
A Shuinan, tous les matiriaux pripares pour construire une 6glise i Notre-Dame de Lourdes ont disparu et, avec eux, des milliers de dollars.
Au milieu de tant de tribulations, la seule consolation du missionnaire, c'est que le diable n'a pu reussir
a enlever la foi des cceurs des braves chritiens. La
generositi des bienfaiteurs d'Europe a sautve la vie a
plusieurs centaines de neophytes et de catchumenes.
Des paiens sont venus inous pour avoir du pain et
ont demand6 a etre instruits. Ainsi, le bon Dieu tire le
bien dumal. Puisse-t-il nous continuer sa protection!
Permettez-moi de me dire, Monsieur et tres Honori
Pere, votre tout devout serviteur,
E. BARBATO,
i. p. d. 1. M.
MONSEIGNEUR
CHAPITRE V.

PAUL-MARIE REYNAUD
-

LES DEBUTS

(CSite)

DE L'APOSTOLAT

< Le 25 septembre, a neuf heures du soir, nous
&tions chez nos confreres a Changhai. Nous sommes

arrives t Ning-Po le 26 octobre, a huit heures et demie,
apres nous etre embarqubs la veille a Changhai, a
quatre heures du soir. M. Procacci est venu nous
attendre avec M. Bret. A la maison se trouvaient

MM. Guillot, Rizzi, Fou, Chu, de sorte que nous for-
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mions une petite communaut6 de onze personnes. ,
C'est par ces lignes que M. Reynaud terminait son
journal de voyage de Marseille a Ning Po. 11 n'avait
r6dig6 cette relation que deux ou trois mois aprbs
son arriv6e au Tche Kiang, et sans doute les dates
s'6taient-elles un peu brouillees dans sa m6moire, car
ce n'etait pas le 26 octobre, mais un mois plus t6t, le
26septembre,que le jeune missionnaire avait debarqu6
a Ning Po. Outre que cette derniere date est bien celle
indiqu6e dans le catalogue manuscrit de Mgr Guierry,
elle est confirm6e par la presence a Ning-Po, a cette
6poque, de MM. Guillot, Rizzi, etc., venus pour y faire
leur retraite et qui, des avant la mi octobre, etaient
partis rejoindre leurs postes. Done, ce n'est pas pendant un mois que M Reynaud sejourna a Changhai,
comme nous l'avions 6crit 1, induit en erreur par 1'6crit
de M. Reynaud lui-m&me, mais tout au plus pendant
quelques jours.
M Reynaud n'arrivait pas seul a Ning-Po. En meme
temps que lui, Mgr Guierry recevait un autre collaborateur, M. Jean-Louis Perras. Celui-ci itait n6 a Propieres, commune du canton de Monsols (Rh6ne), le
.6 novembre 1855. Apres avoir commence l'6tude du
latin dans une 6cole clericale de I'archidiocese et
avoir termin6 ses humanit6s au seminaire de SaintJodard, Jean-Louis, admis au noviciat des Pr6tres de
la Mission le 19 decembre 1873, ses vceux prononc-s
deux ans plus tard et ses 6tudes achev6es, avait 6et
ordonne pr&tre le meme jour que Paul Marie-Reynaud,
le 7 juin 1879.
D6sormais, les deux nouveaux venus s'appelleraient
en chinois : M. Reynaud Tchao, et M. Perras Lou.
Bien que d6cid6 au conseil tenu le 22 octobre, les
i. Notes biograf hiques, chap. iII, pp. 15

Nir:g-Po, no 9 el to, septembre-octobre 193i.

et

-52. Petit Mrtssagr de
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jeunes missionnaires ne connurent leur placement que
deux mois apres leur arrivee au Tche-Kiang. Le
3o novembre, M. Perras accompagnait a Kiu Tcheou,
le poste qui lui 4tait assigne, Mgr Guierry, qui allait
faire la visite de ce district. Quatre jours auparavant,
M. Reynaud s'etait installe dans la residence de la
ville : c'itait A Ning-Po, sons la direction du P.' Vincent Fou, qu'il allait faire ses premieres armes dans
l'apostolat.
II est a peine besoin de faire remarquer que M. Reynaud, en debarquant en Chine, arrivait en terre
inconnue. La Congr6gation'de la Mission embrassant
des oeuvres fort diverses : direction des grands seminaires, missions en pays chr6tiens et en contr6es infideles, il n'est pas possible que les jeunes gens y
recoivent une formation speciale an genre de ministere auquel ils seront un jour appliqu6s. D'ailleurs,
s'ils peuvent manifester leur pref6rence pour telle ou
telle forme de l'apostolat, il n'en reste pas moins vrai
que le choix ne d6pend pas de leur desir, mais de la
volont6 des Sup6rieurs, qui disposent des sujets selon
les n6cessites du moment, tout en tenant compte, dvidemment, de leurs aptitudes. C'est dire que M. Reynaud savait de l'Empire du Milieu en g6enral et da
Tche-Kiang en particulier ce qu'avaient pu lui en
apprendre les livres qui en traitaient et les lettres des
missionnaires, peut-etre quelques conversations avec
des confreres revenus de l1-bas. Ce serait done par ses
propres observations, par les conseils et les avis qu'il
entendrait, et, avant tout, par sa propre experience
qu'il s'instruirait du caractlre des gens auxquels il
aurait affaire d6sormais, de leurs qualitis et de leurs
d6fauts, de leurs us et coutumes. Le premier travail
qui s'imposait a lui en vue d'acqubrir ces connaissances indispensables & quiconque entend exercer une

-98action sur ceux qu'il vent convertir, tait la possession
de la langue.
L'6tude du chinois est-elle plus ardue que celle des

idiomes indo-europeens? Nous laisserons les gens
compktents discuter a leur aise sur ce sujet, nous
contentant de penser que la science du langage des
fils de Han et de leur 6criture ne s'acquiert pas en
jouant. On se figurerait done qu'au missionnaire fraichement arrive d'Europe on accordera au momns une
ann6e, pendant laquelle, sous la conduite d'un maitre
compptent, il se livrera exclusivement a l'etude du
chinois parlk et &crit. Or, au temps oui M. Reynaud
eatrait au Tche-Kiang,- mais pourquoi nous reporter
si loin, puisque la m6thode n'a malheureusement pas
varin? - il n'en allait pas ainsi. Le nouveau venu,
envoyPpresque aussit6t dans l'un on I'autre poste, se
debrouillait comme il pouvait pour acquerix la connaissance du parler dont it aurait a faire un usage
isconstant. (t On n'apprend bien la langue qu'ena
qu'on
des
choses
de
bien
clef
sion, et la langue est la
ignore si on ne la connait n, 6crivait Mgr Bray a
Mgr Guierry, pricishment a propos de M. Reynaud.
(Lettre du 19 avril 1882.) Qu'on n'apprenne bies la
langue qu'en mission, c'est 1l une proposition incontestable. Si le pr6lat qui l'imettait - et bien d'autres
gens s6rieux ont partagi et partagent cet avis jugeait qu'il suffit au missionnaire de pouvcir composer une instruction, d'en savoir assez pour se faire
comprendre de ses fidiles ou des paiens qui lui parlent de la pluie ou du beau temps, de leurs petites
affaires, et d'etre compris par eux, alors, peut-etre,
avait-il raison. Mais de par sa situation, le missionnaire peut etre appelk a entrer en relation avec des
personnages offciels - et ce sera le cas de celui qui
fait 1'objet de ces notes - ou avec des gens instruits,
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et t n'ayant appris la langue qu'en mission n,, ii s'aper-

cevra, dis les premieres phrases de ia conversation,
des lacunes de sa science de la .langue chinoise, et,
plus ou moins, il bafouillera. Celui dontnous parlons,
devenu pins tard vicaire apostolique, dans une circalaire qu'il adressa aux missionnaires du Tche-Kiang
sur I'importance de l'6tude du chinois, constatera pour
lui-meme les inconv6nients du systeme en vigueur, et
quoiqu'il fit parvenu a converser aisement sur des
sujets ordinaires dans le dialecte de Ning-Po, nous.
l'avons vu recourir a un interprete dans une entrevae
avec le gouverneur de la province; ceci se passait en
9go8, done apres un sijour de 29 ans en Chine. On
objectera que l'extr&me p6nurie du personnel ne permettait pas de laisser les nouvelles recrues vaquer,
mime le minimum d'une ann4e, aux etudes en question, mais se demande-t-on de quel riel secours est
un missionnaire qui, pendant des mois, begayera a
peine quelques mots de l'idiome de ceux a qui ii dolt
s'adresser?
Dans le poste oii ii venait d'etre plac6, M. Reynand
s'appliqua done tout d'abord a apprendre le chinais,
tout en so livrant a des travaux du ministere qui
n'exigeaient pas la connaissance de cette langue :
baptemes d'enfants, etc. Ses progres furent-ils rapides?
Voici ce qu'il 6crivait le 9 janvier i88o : u Vous disirez, chers cousins, que je rous mette un pen au courant du bien que je fais dans mon exil du Cl6este
Empire. Jusqu'A pr6sent, il n'est guire merveilleux.
Je n'ai pas encore fait de miracles, et, probablement,
il faudra attendre bien longtemps avant de commencer. Soldat sans armes, en face d'un immense champ
de bataille, je ne puis encore prendre part A la melie.
Qa'il m'est penible de rester ainsi les bras crois6s !
Mais, avant de lutter, ne faut-il pas faire un pea
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d'exercice? C'est mon occupation de chaque jour. Je
m'efforce de diriger peu a peu cette langue indicrotiable, comme on l'appelle avec tant de raison , et qui
passe si difficilement dans le gosier d'un Francais.
Dij, je commence a goiter la satisfaction de meler un
petit mot, une queue de phrase, a la conversation,
tandis qu'auparavant il fallait fermer la bouche et
parler par les yeux. Cependant, a c6t6 des amertumes
le bon Dieu place des consolations bien douces.
Maintes et maintes fois d6ji, j'ai eu I'occasion de
goiter quelques-unes des joies ineffables qui font
parfois tressaillir le cceur du missionnaire et le consolent si suavement des nombreux sacrifices de l'apostolat. n
Sans doute pour le sortir un peu de Ning-Po et lui
donner une id6e des chr6tientes de la campagne,
Mgr Guierry envoya, dans les premiers jours de i880,
M. Reynaud ; San Ts'i Che. M. Chou disirait r6parer et agrandir la chapelle de Siang Se Fang. Ce
fut lui qui y conduisit son confrere charg6 de surveiller les travaux, et, l'entreprise donnee, le P. Chou
revint a Ning-Po, laissant l1-bas M. Reynaud avec un
catechiste. Combien le jeune missionnaire se trouvait
heureux dans ce milieu, les lignes suivantes le proclament presque avec enthousiasme : a Au lieu d'une
lettre, j'aurais presque envie d'adresser &Votre Grandeur une p6tition pour la prier d'ajouter quelques
mois, sinon des ann6es, au court s6jour que je dois
faire parmi ces braves gens. Bonum est nos hic esse!

On est si bien au pied de ces montagnes! II me
semble que je serais bien vite chinoisi, tandis que les
i. C'est Frangois-Regis Clet qui avait ainsi qualifid is langue chinoise; mais, arriv6 en Chine a l'ige de quarante-trois ans. on congoit
ladifficalti que dut 6prouver le martyr de Ou Tch'ang pour s'assimiler le chinois.
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Coaxnlences vont peut-etre emp&cher mes progres deja
si lents! Mais on y reviendra un jour pour agrandir
encore la chapelle, lorsque le nombre des conversions
la rendra trop petite. Je souhaite que ce soit bient6t.
Je n'ai visit6 aucune famille depuis le d6part de
M. Chou. On m'a invite quelquefois; m-is je n'ai
ni.refus6 ni accept6. ), (Lettre du 8 juin.) Huit jours
plus tard, 15 juin, ii mandait encore : a La soutane
ici (allusion tun mot de Mgr Guierry, qui lui racontait que I'habit eccl6siastique que portait M. Perras a
Kiu Tcheou n'avait pas provoqu6 l'admiration malveillante de la population), ne semble pas non plus
faire trop mauvais effet, malgre la grossiereti des
paysans. Les premiers jours, en me promenant, il
m'itait facile de comprendre qu'on se moquait de
moi a coeur joie. Peau
peu, le ton a change. Maintenant, quand on parle de moi, on me d6signe ghn6ralement sons le nom de Na-ko-nign (6tranger, europien). Dans notre chambre, le Zi wei-tsiang (Siu
hoei tchang, le catkchiste Siu)me donne d'utiles rip&titions. Nous nous devinons mutuellement. Puis je
sors pour aller a I'&cole d'application, distribuant a
qui veut m'entendre mes nombreuses formules. On est
ravi de voir que je sais parler des travaux de la campagne, dire v. g. a vous plantez du riz, yous labovi:z,
voilA du beau tabac. Y a-t-il des escargots? A combien de ly est tel endroit?, etc., etc. , Puis ces braves
gens causent entre eux: 1 II commence a comprendre.
II n'est venu que l'annee derniere. II a dit telle chose,
hier, a tel. Ce matin, il a pris un gros serpent par la
queue et I'a assomm&. Le jeune missionnaire rentra a
Ning-Po le 24 juin.
Nous l'avons oui, dans sa lettre du 8, parler de
a Conf6rences ; le vicaire apostolique I'avait charg6
en effet de donner de temps & autre aux Filles de la
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Charite une instruction sur les devoirs et les vertus
propres a leur 6tat.
Le 7 novembre, Mgr Guierry et M. Rizzi ktant partis pour la visite des districts de T'ai Tcheou et de
Wen Tcheou, M. Reynaud eut a recevoir et a faire
suivre le courrier du vicaire apostolique. Cette circonstance nous a valu quelques let res, dans lesquelles nous avons pu recueillir des renseignements
suppl6mentaires, assez peu nombreux d'ailleurs, sur
les occupations du missionnaire pendant les premiers
temps de son sejour au Tche-Kiang.
M. Fou, qui etait alle a Hia Tcheou Ts'ao vers la
fin de novembre, avait sugger6 aux chritiens de la
localiti d'inviter son vicaire a passer un dimanche
chez eux. L'avant-veille du troisiýme dimanche de
1'Avent, deux ou trois des leurs vinrent a Ning-Po et
prierent M. Reynaud de se rendre lt-bas pour donner
aux fideles l'occasion d'entendre la messe. " Je suis
revenu lundi matin, tres content de cette digression.
Les paiens m'ont laisse une bonne impression. Pas un
seul mot de travers. Ils 6taient aussi assidus et familiers que les chretiens. On m'a dit qu'autrefois
M. Montagneux esperait quelque chose de Ho-kiouzao et que meme il avait penst y bitir une chapelle
plus r6guliere. Plaise a Dieu que bient6t nous puissions y recueillir le fruit de ses travaux!
, La chapelle n'est peut-etre pas aussi magnifique
qu'on me l'avait fait croire. II y aurait bien des trous
a boucher, des angles a regulariser. L'autel,en particulier, ressemble fort i une caisse quelconque. D6sormais, je connaitrai le chemin pour les Extreme-Onctions et aussi, je l'espere, pour y accompagner un
jour Votre Grandeur. ,
A cette 6 poque, M. Reynaud pouvait djai entendre
les confessions, mais il n'avait pas encore pr&ch6
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dans 1'6glise de l'Assomption. 11 avait prepare son
primier sermon chinois pour la nuit de Noel : ( Mais
an moment de l'execution, a la vue des nombreux
paiens, de tant de chandelles, je me suis senti an-dessous de la besogne et j'ai cede la parole au bon
M. Fou. L'occasion 6tait si belle que j'ai craint de
compromettre les intirets du bon Dieu. La laugue,
d'ailleurs, est encore bien loin de tourner aussi vite
que je voudrais. II me semble plus prudent de m'exercer d'abord sur un theitre moins brillant et moins
solennel. ,
Pen de jours avant cette fete, Iamiral Duperr6 itait
venu, a l'improviste, visiter les missionnaires de NingPo.

Laissant

.

Tchen-Hai le navire Thimis, avec

quatre out cinq officiers, ii avait pris place dans un
canot traini par une chaloupe a vapeur. e L'amiral
est trbs simple de ses manieres; il semble ktre un pen
l'ami de Mgr Delaplace, dont il parlait volontiers, et
avec lequel, dit-il, il. a dine souvent ici dans notre
maison de Ning-Po. II est descendu-a 11 h. I/2 a

Kang-Po, oi l'on a completement oublie de lui offrir
quelque chose; puis il a visit6 nos cheres Sceurs et
nous est arrive en ville vers I heure apres midi. On
a cause un peu et pris une goutte de She-ly (cherry).
Je n'ai pas pense non plus a offrir autre chose; ce
n'est qu'apres, lorsque M. Chou m'a rappel6 coamment
avait 6te re~u et trait6 an precedent amiral, que j'ai
craint d'avoir manque d'egards, o
L'ancien maitre de c6r6monies avait emport6 en
Chine son gofit pour la belle ordonnance du culte
sacr6. Sans doute, quand, an cours de l'ann6e liturgique, l'Pglise rappelait a ses fidles le souvenir des
grands mysteres de notre foi, lapensbe de M. Reynaud
s'envolait-elle vers cette chapelle de Saint-Lazare et
comparait la pompe des offices qui s'y c6elbraient
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a la simplicite de ceux que lui offrait 1'eglise de
N.-D.-de-l'Assomption. Si l'on ne pouvait pas songer
a 6galer ni imiter, meme de fort loin, a Ning Po, ce
qui se faisait A Paris, du moins 6tait-il possible d'ameliorer ce qui existait. Le vicaire de M. Fou forma une
troupe d'enfants de choeur choisis parmi les ilives de
1'6cole, auxquels il apprit a s'acquitter avec aisance
et r6v6rence de leurs fonctions.
Jusqu'ici,la premiere communion des enfants itait,
pour ainsi dire, passee inapercue auxyeux des parents

et des fiddles; mimes les filles internes et externes de
1'6tablissement des Sceurs ne participaient pas a cet
acte de la vie paroissiale; c'6tait la chapelle du Jen
Ts'e T'ang qui les voyait recevoir leur Dieu pour la
premiere fois. Tant pour inspirer a ceux et celles qui
y prenaient part une plus haute id6e de cet acte
important de la vie chr6tienne que pour edifier les
paroissiens, M. Reynaud suggera a son cure de rbunir premiers communiants et premieres communiantes
et de donner quelque eclat ext6rieur a cette pieuse
c6r6monie. C'est ainsi qu'on vit, cette ann6e i88o, le
deuxieme dimanche de I'Avent, en la solennit6 de
l'Immacul6e Conception, dans i'eglise par~e comme
aux grands jours de fete, garcons et filles s'approcher
pour la premiere fois de la sainte Table. Le soir, au
salut, F'un d'entre eux r6cita l'acte de consecration a
la sainte Vierge, puis chacun et chacune, un cierge a
la main, renouvelerent, a haute voix, les promesses du
bapteme.

Soucieux de faire executer impeccablement par ses
eliacins les gestes liturgiques, on peut en conclure
que M. Reynaud aimait la beautb de la maison de
Dieu. Nous l'avonsvu jadis, 6tudiant de Saint-Lazare,
exceller dans la decoration de la salle de r6cr6ation
de ses condisciples, quand on y commemorait quelque
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souvenir de famille. Ainsi faisait-il dans l'eglise a
laquelle il itait attache, aux solennitis du cycle liturgique; et ii faut croire que les transparents qu'il avait
fabriques pour la nuit de Noel de 1880 avaient
oblenu un grand succes de curiosite, puisque son ami
Perras le prlait de lui en dessiner pour I'ann6e suivante, et que, de Wen-Tcheou, Dominique lui demandait la m&me faveur!
Ce que nous savons de l'activit6 de M. Reynaud
pendant les deux ans et demi qu'il fut vicaire de la
paroisse de N.-D.-de-l'Assomption se borne a ce que
nous venons de rapporter. Se trouvant a Ning-Po, oi
r6sidait 1'6veque, la correspondance du missionnaire
n'etait qu'occasionnelle, quand Mgr Guierry etait
absent de sa residence; de 1 le tres petit nombre de
ses lettres, une dizaine en tout. Ceiles du P. Fou
adressees A Mgr de Danaba, rares aussi et pour la
meme raison, sont muettes sur les faits et gestes de
son collaborateur. Les relations 6pistolaires entre
M-.Reynaud et son ami Perras, Procacci et ses autres
confreres da vicariat n'existent plus; sauf une seule
dont nous avons reproduit une partie, de celles 6changees avec sa famille nous n'avons pu prendre connaissance, suppose qu'elles n'aient pas disparu. Faut-il
regretter l'absence de ces documents? Nous ne le
pensons pas, car on peut presumer qu'ils ne renfermaient rien qui nous eit mieux fait connaitre, soit
dans les menus faits qu'il y racontait, soit dans les
r6flexions qu'il y 6mettait, les modestes travaux et les
bonnes dispositions de celui dont nous essayons de
retracer la vie. Comme il l'crivait lui mime, il n'avait
fait jusqu'& present aucun miracle. A 1'exemple des
jeunes missionnaires pleins de bonne volont6 qui
'avaient pr6c6de et qui l'ont suivi dans la carriere de
1'apostolat au Tcbe-Kiang, il se pr6parait par I'etude
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patiente de la langue, par une lente experience des
hommes et des choses, par le recours A la pri&re aussi
- ses lettres t6moignent de sa solide pi6t& - a
diployer ses ailes pour voler vers de plus hauts
exploits pour I'honneur de son Dieu et le salut de
ceux qu'il 6tait venu 6vang.1iser.
Dans une r6ponse a une lettre de M. Reynaud,
M. Rizzi disait : 4 Vous m'&crivez que M. Urge
trouve que les missionnaires restent nn pen trop dans
leur coin, etc. , 11 me semble bien, sinous en jugeons
par les lignes suivantes de M. Heckmann, que
M. Reynaud partageait un peu cette opinion : a Vos
sentiments sont les miens, nous en avons dit quelque
chose lors de la retraite. Oui, agissons, dum tempus
habemus : je dirais, tant que nous sentons encore us
peu le feu sacra. Tenez, je n'ai jamaispucomprendre,
aujourd'hui pas plus qu'il y a quatre ans, qu'un missionnaire qui sait parler attende que les imes viennent
a lui et n'aille pas les chercher lui-m&me. Quoi qu'oa
en dise, telle n'a pas 6t6 la pratique des Ap6tres et
de tous ceux qui ont &t6 appel6s a l'apostolat; it
serait a savoir maintenant si c'est la pratique adopt6e ou a adopter pour convertir ces pauvres ames, les
Chinois. Nous le savons bien, c'est un peuple difficile a convertir, mais qu'en conclure ? Donc, raison
de plus pour nous sacrifier, dussions-nous, comme
vous dites, divorer toutes sortes d'amertumes. Du
courage done et de l'activit6! Mais il s'agit d'une
activit6 soutenue, ingtnieuse au besoin, accommodie
aux moeurs de nos Chinois. Cette activiti demanderait
a etre dirigee par un homme d'exprilence, et a d6faut
de cette direction, tachons de soutenir notre zele, en
nous communiquant mutuellement nos petits projets.
(Lettre du 9dcembre 1880.)
Poursuivant son idee, M. Heckmann proposait
&
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son confrere l'6change d'une correspondance rgguhire, dans laquelle chacun soumettrait ses pensees
sur la mitbode d'apostolat la plus pratique et sur les
moyens de la realiser. Lui exposant les avantages
mutuels de ce projet, le Directeur du siminaire lui en
disait en mime temps les inconv6nients :
, I" Notre correspondance devra passer n6cessaire-

ment par la douane (savoir : par les mains du vicaire
apostolique, qui 6tait en meme temps superieur r6gulier) et par consequent pourra etre genee. Et cependant, si nous voulons que le bon Dieu la benisse,

nous ne pouvons pas songer a passer par-dessus nos
saintes Regles. 2' Dars ce cas, comment parler librement? Aux yeux du sup&rieur, ne serait-ce pas se moquer de lui que de vouloir se communiquer des projets dont la direction et la solution appartiendraient
a lui seul? Ayez la bont6 de me dire votre sentiment
sur ce genre de correspondance. n
La r6ponse de M. Reynaud ne dut pas etre encourageante pour l'auteur de cette lettre, qui 6crivait,
trois semaines plus tard : a Pour 1'affaire dont je
vous parlais dans ma derniere lettre, votre maniere de
voir me parait bien raisonnable, nous nous en tiendrons done 1l. i Dans cette derni.re 6pitre, nous
lisons, a l'avantage de M. Gontharet, ces lignes que
nous nous reprocherions de ne pas citer : a Ce que vous
me dites de M. Gontharet ne m'etonne nullement : it
a &t6 aime et a laiss6 le meilleur souvenir partout oii
il a pass6. II n'a fait qu'une apparition d'un mois au
Kia-shing (y remplacant M. Fou, parti a Ning-Po
pour la retraite), et toutes les fois que M. Fou en
revient, il me parle toujours du souvenir phinomenal
que M. Gontharet y a laissi : les families paiennes
qu'il avait visitees ne tarissent pas d'eloges sur son
affabilite pour tout le monde. ,
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Tout en n'ayant accompli apparemment, jusqu'a
cette heure, rien d'extraordinaire, il fant cependant
admettre que l'ensemble des qualitbs qui ornaient
M. Reynaud le faisait d6ji distinguer d'entre les missionnaires du vicariat, pour que Mgr Bray en crivit
ainsi h Mgr de Danaba : a Vous avez des confreres
qui, avec l'Fge et l'experience, pourront devenir de
bons et utiles ouvriers. On loue beaucoup par ici sub
omni respectu votre M. Reynaud. Et a ce sujet, voici
un petit mot d'ami :
, II me semble qu'a Ning-Po, soit ala ville, soit au
faubourg, il n'y a pas beaucoup de travail, - travail
de missionnaire missionnant, j'entends, - et que ce
n'est pas un poste out on puisse s'affectionner, se former aux missions; que ce poste est de nature a d6courager un jeune confrere, plein d'ardeur, etc. Bref,
sans vouloir rien pr6juger, ni condamner, ni blamer,
- de loin, it est si facile de se tromper! - je croirais qu'il serait mieux de mettre un patraque i la ville
de Ning-Po pour la confession des Sceurs, avec un
Chinois pour les Chinois, et envoyer M. Reynaud dans
1'interieur; si j'en jugeais du Kiang-Si, certes, je ne
balancerais pas a dire que laisser un jeune confrere
a Kiu-kiang (Kieou Kiang), bien portant, ce serait
quasi le perdre; j'irais meme jusqu'a ajouter que ce
serait malheureux pour moi, comme pour le confrere,
et tres prejudiciable i la Mission. n (Lettre du
14 fevrier 1882.)
Mgr de L6gion 6tait sage en mettant certaines
reserves a ses-riflexions et M. Reynaud ne serait pas
perdu pour &tre resti deux ans et demia Ning-Po.
D'ailleurs, quand le vicaire apostolique du Kiang-Si
septentrional, aujourd'hui vicariat de Kieou-Kiang,
6crivait ce que nous venons de lire, le collaborateur
du P. Fou 6tait presque a la veille de quitter 1'eglise
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de Notre-Dame-de-l'Assomption, pour aller occuper
dans un nouveau poste des fonctions toutes nouvelles
pour lui. Avant que d'etudier cette seconde 6tape de
son apostolat, nous jetterons un coup d'aeil sur les
principaux ivnements qui s'itaient diroul~s dans la
Mission du Tche-Kiang depuis l'arrivie & Ning-Po de
M. Reynaud jusqu'a son d6part pour Tcheou-Chan.
Le Petit Messager de .Ving-Po, mai-juin 1935)

(A suivre.)

AFRIQUE
ALGERIE
ALGER
HISTOIRE DU SEMINAIRE DIOCESAIN (1842-1922) (Suile)
CHP.ITRE IX

Ceux qui ont fait Kouba. - Mgr Pavy. M. Dazincourt.

M. Girard.

Les fruits si abondants et si merveilleux dont nous
venons de parler supposent une seve vigoureuse; ils
font honneur a ceux qui ont cultiv6 des plants destin6s a une telle f6condite. La justice et lareconnaissance nous obligent a nommer au moins trois des plus
meritants parmi ces bons ouvriersde Dieu: 1'6vqque
du diocese, le superieur du seminaire de Kouba, et
un professeur, M. Dazincourt.
Mgr Pavy ne se contenta pas d'avoir confiA la direction de son s6minaire de Kouba aux Pretres de la
Mission; il veilla lui-m&me sur ce berceau de son
clerg6; ii se rendait compte de tous les details et
connaissait personnellement tous ses s6minaristes.
On le voyait a Kouba pour tous les examens et il

assistait souvent aux mercuriales, ne d6daignant pas
de prendre une part active aux discussions.
11 pr&chait a toutes les ordinations. 11 insistait sans
cesse sur la necessit6 du travail intellectuel. a Le
sacerdoce, disait-il, est un joug de doctrines. II faut
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que le pretre enseigne la loi divine, toute la loi, sans
sacrilege adulteration. Au lieu de l'engourdissement
de la paresse, allumez en vous le feu de la vie. n
Intelligence ilev6e et coeur large, il voulait que son
clerg6 donnat une haute id6e de Ia religion; il lui
demandait par-dessus tout d'etre fort dans la foi et
ardent dans la charit6.
II imposait a ses seminaristes une allure ouverte et
franche. II n'aimait pas les airs penches. , Leve la
tete, disait-il un jour a un skminariste, je n'aime pas
les cous inclines; ouvre les yeux et regarde en face;
j'ai peur des yeux o&on ne peut pas lire et je me mfie

des fronts qui se cachent. )
Les petites pratiques lui paraissaient diminuer la
majesti de la religion. II lui arrivait de dire : v Un
peu plus de religion et pas tant de devotions. n
II ne cessait de rbp6ter que a les pretres doivent
se consid6rer comme les soldats de Dieu, a qui l'on a
le droit de tout demander sans murmure, m6me le
sacrifice de la vie n. Le pr6tre, ajoutait-il, devait
pouvoir s'6crier avec l'Ap6tre : a Traditus sum gratiae

Dei, je suis entibrement abandonn6 a la grace de Dieu.
Quoi qu'il demande, je suis pret. Est-ce la longue
agonie de la fievre au milieu de mes paroissiens? Je
suis pr&t. Est-ce la privation de toute aisance et m~me
du n6cessaire ? Je suis pret. Est-ce meme la privation
de toute consolation dans mon ministere ? Je suis pr&t;
pret A tout, jusqu'i la mort, la mort prompte on lente,
to t a la grice -de Dieu. )

Pourtant, ii savait & l'occasion dicouvrir aux yeux
des futurs pretres les joies du sacerdoce; il commentait
alors de preference avec coeur et un vif accent de tendresse, les paroles du cantique de r'amiti6 divine :
:Jm non dicam vos servos; il en concluait que les rela-

tions du prWtre avec Jesus ne doivent avoir rien de
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gene ni de trop distant, mais doivent &tre empreintes
d'une douce familiarit6.
Telle 6tait la forte doctrine dont il nourrissait

I'ame de ses jeunes clercs

( Vie, par Mgr Ribolet,

paissim .)

L'historien de Mgr Pavy que nous venons de citer
fait honneur a son heros d'avoir maintenu a la tete du
seminaire de Kouba, contre toutes les tentatives de
rappel, le superieur, M. Girard, homme de foi ardente,
de tendre piet6, de fine et sagace observation.
1I ncus semble avoir assez montri par tout le recit
pr&cedent que cet eloge de M. Girard ,tait pleinement
merit6; a chaque page, nous pourrions presque dire a
chaque ligne de ce r6cit, nous avons apercu sa bonne
et douce figure et nous avons senti son action. Nous
ne croyons pas pouvoir mieux faire, pour achever de
caracteriser cette belle figure de Supirieur et pour
mieux marquer I'influence de son action, que de citer
deux belles pages. La premiere est emprunt6e aux
MNmoires de M. Girard; quiconque a le redoutable
honneurde diriger un s6minaire ne la lira pas, croyonsnous, sans profit.
, ... Pour compenser un peu ce qui me manquait,

j3avais quelques id6es fixes dont je me faisais des
regles de conduite : la premiere, c'6tait de ne jamais
tolerer le mal dans le seminaire, m'appuyant sur ce
texte, que j'ai toujours aim6 : Noli quaererefieri jude.:,
nisi valeas virtute irrumpere iniquitates. De 11, je renvoyais impitoyablement a la premiere faute. Cette
sev6rit6 aurait, sans doute, 6t6 dtplac6e en France,
mais ici le mal dominait alors et ii fallait frapper fort.
( Une autre pens6e qui me gouvernait, c'est que je
devais &couter avec respect tout ce que mes confreres
me diraient dans l'int6r&t du seminaire, les croyant
plus eclair6s que moi sur ce sujet, et j'ai beaucoup a
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me feliciter d'avoir cru a mes confreres, qui pen a peu
out mis de i'ordre dans tous les offices et dans toutes
les branches de F'enseignement. Comme sur un navire,
je tenais le timon, pendant que les professeurs, qui
itaient tous jeunes, mettaient la main a tout, distribuaient les emplois et commandaient la manoeuvre.
Quand un professeur avait fait le bien pour lequel
Dieu l'avait appele, la Providence le d6plagait et en
amenait un autre qui portait une nouvelle amelioration.
Les uns, en arrirant, mettaient la reforme dans l'ensemble du s'minaire, dans la lettre on dans l'esprit
qui aurait du nous animer; les autres se pronongaient
pour une plus grande s6v6rite dans les appels aux
ordinations. Tous ont fait beaucoup de bien; pas un
dont on ne puisse dire : Pertransiitbenefaciendo. Mais
il y en a plusieurs qui ont fait un bien incalculable. n
L'autre page a &t66crite par I'un des collaborateurs
les plus intelligents et les plus devoues de M. Girard;
elle est un commentaire et, 9c et l1, comme une mise
au point des lignes prkc6dentes.
(( Ceux qui ont en le bonheur de vivre sous la direction d'un si prudent pilote, a l'6poque de la plus
grande prosperit6 de Kouba, c'est-a-dire jusqu'a la
division des dioceses, conviendront facilement que
tout n'est pas exageration dans ce jugement de son
humilitY. L'ardente activit6 de la vie apostolique
l'avait peu prepare aux graves etudes des s6minaires;
son attrait pour les livres se bornait a l'6tude de la
Bible, il eft m&me 6tC bon, disait-il agrbablement, de
se difaire de tons les autres et de ne conserver que
celui-la. D'ailleurs, cette nature si vive, energique
pour soutenir le choc de 1'6preuve, se pr&tait difficilement a cette longue patience que riclame le maintien
de la discipline, et sous ce rapport aussi bien que
dans l'organisation des etudes, il lui fallait ce que sa
5
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conscience appelait justement une compensation; mais
dans tout le reste, il dominait avec une incontestable
superioriti; it forcait l'estime par la sagesse de ses
conseils, par la prudence de sa conduite, par I'autorite de ses exemples, par la fascination de sa parole;
il entrainait les coeurs par I'amabiliti de sa vertu et le
charme de sa conversation. Quelquefots, pour continuer sa gracieuse allegorie, le capitaine semblait vouloir suspendre la manceuvre et diriger seul le navire;
il y avait alors dans I'6quipage un moment de surprise,
une sorte d'hesitation et de crainte, bient6t tout rentrait dans l'ordre, parce qu'il 6tait comme impossible
de s'attacher a des ombres en regard d'une si iclatante
saintet6. M. Girard 6tait done r6ellement le centre de
tout le bien qui s'operait au grand siminaire. Nouveau
Matathias. 6tabli avec ses cinq ils sur les montagnes,
pour la defense de la loi, ii fit I'ceuvre de Dieu avec
un grand courage couronn6 de succis : El prosperatum
est opus in manibus eorum. (I Macch., 11,47).

Nous avons entendu M. Girard nous dire des confreres, ses collaborateurs : ( Tous ont fait beaucoup
de bien... Mais il y en a plusieurs qui ont fait un bien
incalculable. , Un de ceux-lh fut M. Dazincourt. Nul,
je pense, parmi ceux qui ont connu notre confrere ne
me contredira.
Ni Mgr Ribolet, I'historien averti de Mgr Pavy, qui
a 6crit de M. Dazincourt qu'il fut un des directeurs de
Kouban dont l'autorit6 merita d'etre la plus v6neree ,.
Ni Mgr Robert, ev&que de Constantiqe, puis de
Marseille, qui a 6crit : a L'6tablissement de Kouba
6tait alors fort important... M. Dazincourt, grace aux
heureuses dispositions dont il 6tait douC, conquit bien
vite la confiance absolue du v6nerable sup&rieur et
des s6minaristes. Aussi, put-il donner une vigoureuse
impulsion aux etudes, mais surtout s'appliquer a for-
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mer les pretres admirables qui aujourd'hui, dans les
positions ilev6es qu'ils occupent, sont l'honneur de la
nouvelle tglise d'Afrique. J'ai connu, j'ai pratique
ces pretres, et j'ai vu par la solidit6 de leurs vertus
sacerdotales la grandeur de l'ceuvre que M. Dazincourt a accomplie pendant son s-jour en Alg6rie. )
Ni le cardinal Lavigerie, qui, parlant en public,
dira un jour de M. Dazincourt que " le s6minaire de
Kouba a possed6, plusieurs ann6es, f'un des directeurs
les plus distingues,les plus 6minents,les plus regrettes. ))
Ni le cardinal Place, qui dira en termes a peu pres
identiques : a J'ai connu beaucoup de pr&tres 6minents & Paris et a Rome; je n'en ai pas connu de plus
complet. )
Ni ses anciens 6lves, dont le temps n'altera jamais
la reconnaissance; un t6moin nous I'affirme: chaque'
fois que l'un d'eux venait en France, son premier
soin, en debarquant A Marseille, 6tait de se rendre a
Montolivet pour voir et saluer M. Dazincourt.
M. Dazincourt arrivait a Kouba merveilleusement
prepar6 asa nouvelle mission. ( Dons de 1'intelligence,
qualites du cceur, entrain et gaiet6 du caractere, un
grand air et une physionomie expressive; ilavait tout
requ d'une nature vraiment prodigue; qu'on y ajoute
le d6veloppement continu de tous ces dons pendant
les annres laborieuses de Verridres, d'Alix et de
Saint-Irin6e; l'exp6rience plus precieuse encore de
sept ann6es de professorat a Saint-Jean; enfin, le feu
sacr6 de l'amour de Dieu et le zile des Ames qu'il
apportait de son fervent noviciat. ,
Des sa premiere annie, nous atteste un de ses confreres, il conquit l'estime de tous les seminaristes.
u A peine M. Dazincourt 6tait parmi nous, 6crit un
de ses anciens eleves, et d&s la premiere conf6rence
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qu'il nous donna, nous ffmes tellement saisis que
nous sortimes ravis d'admiration. n
,( Cette premiere impression fut loin de diminuer
dans la suite; il r6alisait a un baut degri la definition
qu'il donnait de l'iloquence sacree dans une de ses
premieres legons du cours de predication : la facilit6
de sentir les choses de l'ordre surnaturel et de communiquer ce sentiment aux autres.
( II avait tout ce qu'il faut pour sentir vivement :
une grande sensibilit6, une intelligence pinetrante,
une imagination prompte et, par-dessus tout, une foi
profonde et un grand amour de Dien.
« Et puis, son ame vivait dans ce monde surnaturel
comme dans son milieu favori.
( Ce qu'il sentait si fortement lui-meme dans son
ame et son etre tout entier, il savait admirablement le
communiquer. Sans fracas ni grands 6clats de voix,
ayant en horreur la vaine rhktorique, il prechait avec

simplicite, clarte et naturel; parfois seulement l'imotion que ressentait son ame se trahissait et kclatait en
accents qu'il 6tait impossible d'oublier quand on les
avait entendus. On a de lui plus de quatre-vingts instructions composees pendant ses quinze annies de
sejour i Kouba; car il ecrivait avec soin et totalement
ses discours. Jamais un de ces sujets vagues et g6neraux qui conviennent a tous les auditoires et a aucun;
mais, apres les grandes verit6s religienses qui sont a
rappeler a tous, pr&tres et laiques, les questions sp&ciales, les matieres reservEes aux clercs, sont abordees
par M. Dazincourt : Nature du seminaire et fruits
qu'il doit produire; son esprit. - Questionsi delicate
et si importante de la vocation. - Une instruction
extremement pratique et palpitante d'intir&t qui a
pour titre: Trois classes de seminaristes; les esprits
chimeriques, les hommes k reserves, les ames livr&es a
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La vie de la grace. -

L'esprit sacerdotal.

- L'obligation de suivre Jesus-Christ..., etc. Puis une
s6rie d'instructions sur des sujets plus humbles mais
encore tres pratiques : les regles; le silence; 1'rtude;
les c6remonies.
a Le bien qu'il faisait a ses s6minaristes dans ses
conferences, M. Dazincourt le continuait et le d6veloppait au tribunal de la penitence par la direction
des ames, et en classe par ses cours de professeur. Ses
pinitents furent toujours tres nombreux. Ce qui les
attirait vers lui, c'6tait moins le caprice de la mode
et de l'entrainement toujours a craindre, que sa science
et sa grande experience des coeurs, sa prudence, le
soin qu'il mettait a connaitre le caractere et les inclinations propres a chacun de ses dirig6s, pour les conduire ensuite, conformement A leurs besoins particuliers, son affabilite et son humeur inalterablement gaie.
( Ce que les siminaristes gottaient chez le professeur, c'6tait son aptitude presque universelle, son beau
talent et son incessante application 4 l'6tude; celle-ci
6tait en v6rite extraordinaire; incalculables sont les
pages qu'il a 6crites durant son sajour a Kouba, car il ne
travaillait guere que la plume a la main : vastes r6pertoires de notes, cahiers de dogme et de morale, cas de
conscience, traitbs de liturgie, de cre6monies, de predication, plus de cent conf6rences ou sermons...
(( Ce qui constitue le maitre, c'est moins sa science
que le don de la communiquer; or, d'aprbs des t6moignages nombreux, M. Dazincourt avait rewu ce don de
la nature; il etait n6 maitre, il en avait I'autorit6, la
mesure, le bon sens pratique, la mithode et surtout la
vie. Dans ses expos6s, rien de vague, rien de terne;
jamais non plus de ces digressions qui font perdre
le temps.
Nous en avons assez dit, croyons-nous, pour faire
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entrevoir la place importante que M. Dazincourt a tenue

au grand s6minaire de Kouba. Citons encore le t6moignage d'un de ses confrires tris informr : t M. Dazincourt est resti longtemps a Kouba comme pierre d'attente auprs du P. Girard quivieillissait; en attendant,
ii brillait au second rang, bien digne d'occuper le premier, pour lequel rien ne lui manquait; ii a toujours
cherch6 i s'effacer sans se d6mentir jamais; grace a
lui, le P. Girard a pu conserver toute son influence et
parcourir tranquillement sa carriere. Cependant, tout
.le monde connaissait sa valeur et rendait justice a son
m&rite et nous savons que, lors de la creation des nouveaux 6v&ch6s en Alg6rie, 1'autorit6 gouvernementale
le proposa pour le siege d'Oran'. n
CHAPITRE X

Statistiques. - Sources de recrutement. sortis de Kouba jusqu'en 1868.

Pretres

Nous voudrions maintenant essayer d'etablir a peu
pros le nombre des s6minaristes qui fr6quentirent le
grand s6minaire pendant 1'ge d'or de Kouba, dire
les principales sources de leur recrutement et aussi
dire le nombre approximatif des pretres qui sont sortis de leurs rangs. Comme on le voit, ce sera comme
un bref chapitre de statistiques; malgri cela, ou meme
peut-etre a cause de cela, il ne manquera pas d'interesser, croyons-nous, tous les amis de Kouba.
Nous avons diji fait remarquer le peu d'6leves qui
fr6quenterent le grand s6minaire d'Alger pendant la
premiere piriode de son histoire. I1 n'y eut jamais
plus de onze th6ologiens a la fois; de i838 k 1846, Mgr
Dupuch ordonna exactement 9 pretres.
i. Vie de ML. Dazincourl, par un Prttre de la-Mission.
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Cet Otat de choses dura jusqu'i l'kpiscopat de Mgr
Pavy. Un an aprts son arrivie, le grand s6minaire
comptait 20 seminaristes. Ce chiffre ira disormais sans
cesse en augmentant. En 1854, nous lisons dans l'Ordo:
grand s6minaire, 66 siminaristes. Ce chiffre se maintint pendant plusieurs ann6es; la moyenne, en cette
periode qui va de 1854 a 1867, fut de 57 6lves; en 1866

et 1867 seulement, nous trouvons le chiffre relativement
d6ficitaire de 45 et 4o Clves.
Ces chiffres, il faut l'avouer, sont impressionnants,
surtout si nous r6flechissons que les 6tudes du grand
seminaire pendant cette periode se limitaient a la

thiologie.
Aussi, le nombre des ordinands tait-il, a chaque ordination, elevi. De juillet 1846 a janvier 1854, Mgr Pavy
ordonna I15 pretres. En i 6o : pretres 14, diacres 12,
sous-diacres ro; en 1861, pretres 16, diacres 9, sousdiacres 6; en 1862, pr6tres 16, diacres 18, sousdiacres I5.
II est vrai que !eseminaire de Kouba avait alors a
fournir des pr&tres aux trois departements d'Alger,
Constantine et Oran. Et puis, en ces premiers temps
de I histoire de rI'glise en Algerie, la mort faisait
chaque annEe de nombreuses victimes, aussi bien parmi
nos pretres que parmi nos colons. M. Maxime Rasteil
vient d'ecrlre le Calvaire des colons de 48. Qui done
ecrira pareillement le Calvaire des pritres?
Quand on parcourt le nicrologe ecclisiastique de
ces iudes annies, on est frapp6 par le grand nombre
des morts pr6maturkes. Qu'on aous permette de donner un exemple : de 1858
i 1866, nous comptons
62 morts; 45 d'entre eux avaient moins de 50 ans; 18
avatent moins de 40 ans; 16 avaient moins de 30 ans.
Malgr6 tout, le s6minaire suffisait alors a tons les
besoins; nous en avons pour garant la parole meme de
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M. Girard : v Le nombre des pr6tres fournis par le
siminaire s'est toujours trouv6 en harmonie avec les
besoins du diocese, en sorte quenous avons pu remplif
tous les postes; il n'y a jamais eu disette de pr&tres. *
D'oi venaient les siminaristes? Beaucoup venaient
des grands s6minaires de France; M. I'abb6 Pavy,
M. 1'abb6 Plasse et M. Girard lui-meme s'6taient faits
recruteurs; ils parcouraient la France, disant les
besoins spirituels de la nouvelle tglise d'Afrique. Le
premier portait ses pas de pr6ference vers Lyon; ,, il
en ramena un certain nombre d'eltves, tous assez distinguis , . M. Plasse tout particulierement eut c la main
heureuse; Dieu.b6nit ses voyages, car les sujets qu'it
ramenait 6taient capables, distingu6s et solides . Mais
bient6t il ne fut plus nicessaire de se donner tant de
mal; ils se pr6senterent d'eux-mames. Nous avons sons
les yeux plusieurs cahiers des Conseils tenus par
MM. les Directeurs du s6minaire. Souvent il y est
question de demandes d'admission au s6minaire de
Kouba, venant d'h peu pres tous les dioceses de France:
de Lyon, Bordeaux, Albi, Montpellier, Toulouse, Metz,
Saint-Flour, Laval, Arras, Carcassonne, Le Mans, Perpignan, Saint-Brieuc, Aix, etc.
I1 arriva m&me que ces demandes furent si nombrenses qu'on dut r6pondre par un refus pour ce seal motif:
;, surabondance de sujets ); nous avons releve plusieurs
fois cette d6cision, notamment pendant les annues 86o,
1861 et 1862.
Mais une autre source precieuse de vocations sacerdotales 6tait le petit s6minaire de Saint-Eugene, dolit
le titre officiel etait tcole secondaire ecclesiastique de
Saint-Eugene.
Quand M. Compte-Calix eut At6 envoyk a Oran, en
1853, Mgr Pavy ne crut pas devoir le remplacer par an
autre que par lui-meme. Quittant 1'6veche d'Alger, il
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vint s'installer parmi ses petits s6minaristes de SaintEugene. Ayant pris le titre de Superieur, il entendit
bien l'6tre effectivement. Admirablement second6 parle
Directeur, M. Dupoisat, puis par M. Cailhol, il se tenait
au courant du mouvement de la maison, du progrts des
6tudes, de l'esprit des 1eves. En 1857, il fonda parmi
eux l' s Association de Saint-Vincent-de-Paul du petit
s6minaired'Alger . Nous avonseusous lesyeux le rgglement : d'abord, tout au d6but, la devise de l'Association : c Celui qui donnera en mon nom un verre d'eau
Sun pauvre, recevra une grande recompense. »
L'article 2 nous apprend que le but de l'Association
est de soulager a les besoins spirituels et temporels
des pauvres ,.

Dans les autres articles, on prevoit les moyens a
employer. Des prieres, voilH pour subvenir aux besoins
spirituels. Et pour subvenir aux besoins temporels,
un certain nombre de petites industries comme : la
privation d'un goftter tous les quinze jours; une cotisation de 5 centimes par mois; les restes des repas
recueillis avec soin; les divers effets usages, soigneusement mis de c6td, etc.
Les enfants venaient d'un peu partout : d'Oran, de
Bbne, de Constantine et aussi de France.
De 1852 1 1866, le chiffre moyen des eleves par an
fut d'une centaine.
Pour une pbriode de vingt ans, de 1846 a 1866,
Saint-Eugene a donna deux archeveques : Mgr Dusserre, archeveque d'Alger, et Mgr Combes, archeveque de Carthage; 3 6evques : Mgr Cazaniol, Mgr
Gillard, Mgr Tournier; 7 vicaires gendraux, et de
70 80 pretres, dont la plupart ont occup6 dans les
trois diocises les postes les plus importants.
(A sttivre.)

A. DARRICAU.
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CONSTANTINE
M. LtON DUMOULIN
Le 29 septembre 1935, pour la premiere fois, la
mort a seme le deuil dans notre s6minaire de Constantine. Vers 7 heures du soir, une brusque crise cardiaque, en quelques minutes, est venue ravir a 1'affection de ses confreres et de ses siminaristes le v6enre
directeur M. Dumoulin.
Le regrett6 d6funt naquit au Coteau, pres de
Roanne, le 3 juin 1873. Encore jeune, il perdit son
pere, mais son enfance fut entour6e des soins tendres
et vigilants d'une mere profondrment chritienne :
dans l'intimit6, il aimait a 6voquer parfois ces pieux
souvenirs. Vers l'Age de dix ans, ii fut admis a l'6cole
presbyterale de Vichy. Les pretres de la Mission, qui

desservaient alors cette paroisse, l'initierent aux premiers el6ments des etudes classiques. Le chant religieux de 1'6glise 6tait assure par la maitrise et sa
fraiche voix de soprano retentit maintes fois sous les
voutes de Saint-Louis. C'est alors, sans doute, que
s'6veilla en lui cet amour pour la musique sacree qui
l'anima toute sa vie : dans tous les seminaires oi il a
sejourn6, ses talents musicaux le d6signaient tout
naturellement pour les fonctions de maitre de chapelle
et sa grande joie sera toujours de faire executer les
grandes ceuvres classiques de l'ecole palestrinienne.
Apris avoir termine brillamment ses etudes ia1'cole
presbyterale, il fat envoy6 au Berceau de Saint-Vincent-de-Paul pour y achever ses humanites. Deux ans
plus tard, il rev&tit la soutane et se rendit &Dax, a
Notre-Dame du Pouy, pour y faire son noviciat et ses
6tudes philosophiques et thoologiques. Son intelligence vive et pinetrante le distingua bient6t entre ses
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confreres : aussi, un jour que son professeur de philosophie, malade, etait empeche de faire son cours, il
fut designe par son superieur pour expliquer la lecon
a ses confreres. Encore jeune clerc, on le chargea de
la direction du chant et il fut, a cette epoque, parmi
les premiers en France A s'initier aux vraies melodies
gregoriennes dont la reforme venait d'etre inauguree
par les B6nedictins de Solesmes.
Ordonne pretre a Dax le 12 juin 1898, son premier
champ d'action fut le seminaire d'Oran, oii, pendant
six ans, il enseigna la philosophie. En 1904, la loi

contre les Congregations ayant rendu disponible un
certain nombre de confreres, le pape Pie X exprima
au Sup6rieur general le d6sir de voir la Congregation
se charger de la direction d'un certain nombre de
seminaires en Italie. M. Dumoulin fut parmi les premiers a repondre a l'appel du Superieur general, et,
genereusement, il quitta la France pour se rendre au
siminaire de Caltagirone, en Sicile. II y demeura six
ans, enseignant avec une reelle competence l'Ecriture
sainte et I'Histoire eccl6siastique. Transfir6 a Agrigente en 1911, it y continua le mrme enseignement,
faisant toujours marcher de pair avec ses 6tudes la
direction de sa brillante chorale, qui, dans ce seminaire nombreux, compta jusqu'a quatre-vingts executants. Pendant la guerre, ses dons de perspicacite
furent mis au service de la Patrie dans le bureau de
la censure postale

i

Bellegarde. En 1917, il obtint un,

sursis et put revenir en Sicile, pour etre t6moin,
helas! du depart des confreres des seminaires de ce
pays. Malgri la peine profonde qu'il 6prouva de quitter ses chers Siciliens, qui l'entouraient de leur affection, genereusement il se mit A la disposition de ses
Superieurs.
La guerre avait fait bien des vides parmi les
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confreres francais; d'autre part, plusieurs 6veques de
France avaient demande au Superieur genaral de bien
vouloir reprendre la direction de leurs s6minaires.
Mgr Bessiere, en particulier, par ses instances reit&rees, avait obtenu de M. Verdier que le nouveau
seminaire qu'il avait tant a coeur d'ouvrir fit confi6
aux successeurs de ceux qui, pendant de longues
annees, avaient form6 le clergA du diocise.
Les obligations militaires ne permirent pas a
M. Dumoulin d'etre pr6sent, le 27 septembre 1918, a
l'ouverture de la nouvelle maison; mais, A peine demobilis6, au debut de fevrier 1919, il rejoignit avec son
entrain ordinaire son nouveau poste. 11 resta i Constantine pendant un an et demi; puis, il fat plac6 une
deuxieme fois a Oran, oi il retrouva les chaudes amiti6s d'autrefois et s'acquit de nombreuses sympathies
nouvelles parmi le clerge et les jeunes s6minaristes.
Trois ans plus tard, il retourne a Constantine, sur
les d6sirs de Mgr Bessiere, qui avait eu l'occasion
de
le connaitre et de I'apprecier. HOlas! i peine revenu,
ii eut la douleur d'accompagner a sa derniere demeure
le v6 ndre prelat, qui I'avait toujours considedr
comme
un ami.
D6sormais, M. Dumoulin ne quittera plus notre
seminaire et, pendant douze ans, ce sera a ses
chers
seminaristes qu'il vouera le meilleur de lui-m6me,
son
savoir, son zele, sa longue expdrience acquise
an service des Ames sacerdotales.
Pour appr6cier son savoir, il faut avoir Wth
t6moin
de sa vie de tous les jours. Tons les
instants qui
n'6taient pas pris par les exercices de
pi&t6 6taient
absorb6s par l'6tude et la lecture. Aucunebranche
des
sciences eccl6siastiques et meme profanes
ne lui etait
ktrangere : qu'il s'agisse d'histoire, de
patrologie,
d'archdologie, de droit canon ou de liturgie,
de theo-
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logie dogmatique ou morale, jamais une question ne
le prenait a l'improviste, toujoursil exprimait son opinion nette, precise et bien personnelle. Si on peut
dire qu'une bibliothique est le miroir de la culture
d'un professeur, il faut convenir que ce!!e de
M. Dumoulin d6notait un savoir vaste et profond. Sa
bibliothbque 6tait une des plus belles collections de
livres qu'un pretre puit poss6der. Tous les livres,
choisis avec un goit severe, s'6taient accumul6s nombreux au cours de sa longue carribre d'enseignement.
A son vaste savoir M. Dumoulin joignait une pieti
sincere, une haute idee de ses fonctions de directeur
et un zele ardent pour la sanctification des ames qui
lui 6taient confiees. Quel bien immense n'a-t-il pas
fait par sa direction prudente et toute surnaturelle !
Que de jeunes vocations parfois ibranles n'a-t-il pas
raffermies! Que de cceurs ginbreux n'a:t-il pas stimulisdans la vote de la saintetE sacerdotale Seuls pourront le dire, et ils sont nombreux, ceux qui avaient
place en lui leur confiance pour la direction de leur
ame.
Depuis plusieurs annees deja, diverses infirmites
etaient venues dbranler la sant6 du cher confrbre; il
semblait ktre Ie dernier a s'en preoccuper et, chaque
annie, il reprenait avec un nouveau courage sa lourde
tiche. L'annie 1935,cependant, devait lui etre fatale :
ses forces physiques semblaient 6puisies; mnme son
sejour en France, qui, chaque kt6, lui donnait an
regain de vigueur, n'avait pu produire la reaction
habituelle. Lui-m&me s'en rendaitcompte et, dans l'intimit6, il laissait entendre que ce n'6tait pas sans
crainte qu'il envisageait I'ann6e qui allait s'ouvrir:
il sentait que ses facult6s intellectuelles finissaient
par subir le contre-coup de la faiblesse du corps.
Neanmoins, pendant ces dernieres semaines, il ne
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laissait pas de preparer son cours de thdologie et,
deux jours avant sa mort, il accepta, sans mot dire,
I'horaire de ses classes. Le bon Dieu lui a 6pargn6
ces longues ann6es de vieillesse desceuvree, cette
lourde croix qu'est pour un homme actif le fait de se
sentir inutile.
Le dimanche 29 septembre, ii venait de terminer
avec ses confreres la retraite annuelle. Pendant toute
cette journ6e, qui devait etre la derniere de sa vie, il
se montra encore plein d'entrain, de gaiet6, m~me
d'esprit caustique : tel ii avait toujours &t6, tel on le
connut jusqu'a ses derniers moments. Le soir, au
retour d'une promenade, une embolie an coeur le terrassa en quelques minutes. Le docteur Masselot, qui
1'avait toujours soign6 avec un admirable d6vouement,
arrive an premier appel, ne put que constater son
d6ces. Avec une rapidite foudroyante la mort avait
fait son oeuvre et l'ame de notre chore d6funt comparaissait devant Dieu pour recevoir, nous aimons a
le croire, la r6compense d'une vie biea remplie et
tout entiere consacr6e au service des iames sacerdotales.
Tous ceux qui ont connu intimement M. Dumoulin
garderont un souvenir imp6rissable de son zele surnaturel et de son affectueux dovouement; et nous

avons le ferme espoir que Notre-Seigneur I'aura admis
au nombre de ceux dont Lui-m-me a dit : Qui fecerit
et docuerit, hic magnus vocabitur in regno caelorum.
Jean HEYNEN.
(L'tcho du Diocese de Constantine el d'Hifpone, 20 ocIobre 1935.)
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CONGO BELGE
Nsona Mbata,

21

juillet 1935.

MA RESPECTABLE SCEUR VISITATRICE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Je vous ai promis dans ma derniere lettre de vous
parler a ce courrier de notre premiere reunion
d'anciennes lieves organisie le jour de la fete de
saint Vincent.
Je m'exicute d'autant plus volontiers que le resultat
a depassi nos espirances et nous a donn6 grande
satisfaction. Nos oeuvres scolaires, commencies bien
petitement au 15 aout 1926, ont realis6 Ie cycle complet des huit annees (cinq annees d'ecole primaire,
trois ann&es d'6cole minagere), d'apris le programme
du gouvernement, inais ce a quoi nous avons vise
surtout, c'est de faire de nos n6grillonnes de bonnes
chretiennes.
D6ja cent vingt-cinq se sont mariees. Plusieurs
d'entre elles ont quitt6 notre region, une seule est
partie pour le ciel, d'autres avaient de 16gitimes emp&chements et quatre-vingt-treize ripondirent a notre
appel, car chacune avait sa carte d'invitation, envoyee
par messagers dans les villages oiu n'existe aucun
moyen de locomotion moderne. Le 18 juillet, elles
arrivaient a la Mission, portant ou trainant leurs
cent sept bbb6s, car, a l'exception des nouvellesmariees
et de cellesqui ont envoyd des petits anges en paradis,
elles ont chacnne un, deux ou trois enfants. Elles
avaient fait a pied, qui 20, qui 5o et meme 6o kilomietres, d'autres par le train, et trois anciennes nous
arrivaient m6me de LUopoldville.
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La r6union atteignait le chiffre de deux cent dix
mires et enfants. Ce fut le bouquet que nous avons
offert a notre saint Fondateur pour sa fete.
Apris s'ktre reconnues, retrouvies, cordialement
salu6es, tout ce monde 6tait i 1'glise, car, des la veille,
il y avait une instruction donn6e par un Pire Redemptoriste que nous avions demand6 pour la circonstance.
Puis, confession generale. Mais quel concert d'un
genre tout special! Ces mioches n'avaient pas fait le
vceu de silence, le pr6dicateur avait de la peine a faire
dominer sa voix; cependant, nous n'en doutons pas,
saint Vincent aura 6cout6 ces gazouillements, cris
et pleurs enfantins avec une paternelle complaisance.
Pour la nuit, grands et petits furent installs dans
les dortoirs laiss6s vides par nos internes en vacances,
et la soiree se passa A se raconter les histoires du village, malgre la fatigue du chemin.
Voici 1'aurore du Ig juillet, la cloche met tout Ie
monde en branle et, a sept heures, messe solennelle A
trois pr&tres. L'harmonium domine a peine le bruit
des bambins, et, A l'evangile, le missionnaire donne
a nos anciennes filles, devenues 6pouses et mires,
une instruction pratique sur leurs devoirs famihaux.
Avec quelle pieuse joie nous voyons ces chores enfants
s'approcher toutes de la Sainte Table pour s'unir au
Dieu qui est leur force et leur soutien au milieu du
monde paien ou s'&coule leur existence!
A l'issue de la messe, on se groupe chez les Soeurs
pour conserver, par la photo,un souvenir de cette belle
journ6e. Ensuite, distribution d'un repas indigene A la
mode de ces dames, mais auquel sont venus se joindre
de beaux petits pains blancs A la mode europeenne,
qui sont tres appricies par les indigenes comme un.
luxe de premiere classe. II y eut done grande rijouis-
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sance jusqu'a deux heures, oi elles 6taient convoquees
pour participer a une belle loterie. Nous aurions voulu,
ma Respectable Soeur Visitatrice, que nos bienfaiteurs
et bienfaitrices d'Europe pussent jouir du bonheur
que nous pouvons procurer grice a leur ginerosit6,
et vous-meme, ma Respectable Soeur, n'etes-vous pas
de ce nombre? Quelle joie pour les mamans, lorsque
chaque b6be recevait un vetement appropriC6 sa taille
et au choix, car les premiers numeros pouvaient choisir
les premiers. Tous ces objets,
atal6s sur des tables
dans notre veranda, excitaient les convoitises.
Le soir, nous 6tions de nouveau tous reunis devant
le Saint Sacrement pour le salut chant6 par les Sceurs
et le sermon d'adieu, oh le PNre fit passer toute son
Ame d'ap6tre. Et tandis que J6sus-Hostie nous b6nissait, je faisais monter vers Lui l'expression de ma
reconnaissance, car je voyais en ce jour le r6sultat de
neuf annies de labeur de mes chires compagnes, qui
se d6vouent avec un zele inlassable a I'6ducation de
cette sauvage jeunesse f6minine. Et j'y trouvais un
grand encouragement pour continuer, avec la grice
de Dieu, a d6velopper encore cette ceuvre si importante.
Le 20, des le matin, se firent les adieux, car les
chemins sont longs pour atteindre le village; on se
quitte, en se promettant de revenir l'ann&e prochaine.
Nous I'espCrons aussi, car il faut soutenir et grouper
ces chbres enfants. La plupart ont recu a la Mission
les sacrements de bapt6me, d'eucharistie et de
mariage, formant dans les villages idolitres des oasis
chr6tiennes, semences-pour 1'avenir, car elles sont
ap6tres en pr6parant des gkn6rations de catholiques,
et nous esperons voir bient6t sur les bands de l'ecole
les enfants de nos enfants.
En ce moment se donnent a la M1ission les retraites
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pour les indigines des chefferies dipendant de
Nsona Mbata, les hommes d'abord, les femmes ensuite.
Nous profitons aussi des vacances pour aller voir nos
&colieres chez elles, ce qui leur fait toujours grand
plaisir. Nous continuons aussi nos randonnies pour
les consultations de nourrissons rurales, ceuvre tres
apprtci&e des mamans noires de toutes les religions.
Le i" aofit, aura lieu la rentree semestrielle, et, le
15 aout, la grande procession. Vous voyez, ma Respectable Soeur, que nous n'avons pas le temps de nous
ennuyer.
Je ne saurai assez vous redire combien je suis heureuse d'tre revenue au Congo, j'en remercie le bon
Dieu et nos vinkris Superieurs.
Daignez, ma Respectable Soeur Visitatrice, recevoir
l'expression de notre filial respect et me croire en
Jesus et Marie Immaculee,
Votre tres humble et obeissante fille,

Sceur COUSEBANT,
ind. f. d. 1. c. s. d. p. m.

MADAGASCAR

MONSEIGNEUR JACQUES CROUZET (Suite)
Aprbs un skjour de cinq ou six annees dans leur
Mission, d'ordinaire, les vicaires apostoliques, si les
affaires courantes le permettaient, venaient prendre
instructions et reconfort tant aupres de leurs superieurs qu'aupres du Saint-Siege : usage tres sage,
conseilli par la Propagande.
Ce voyage ad limina les ramenait a I'interpr6tation
exacte des iv6nements importants intiressant 1'Eglise
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qu'ils n'avaient appris qu'imparfaitement et de tres
loin. Ce voyage etait aussi un repit impos6 a leurs
labeurs et
Iclurs soucis quotidiens : c'6taient les
vacances forcees, mais n6cessaires, qu'on ne pent
s'accorder en mission. C'etait surtout 1'eloignement
du champ dans lequel ils avaient travailli, tete baiss6e,
qui allait leur permettre - tel le recul qu'exige l'histoire - d'embrasser d'un seul coup d'oeil 1'ensemble
de leurs travaux, en nigligeant les details trop
absorbants.
Au debut de la cinquieme annie de la fondation du
vicariat de Fort-Dauphin, Jacques Crouzet monta a
bord de l'aviso Ie Scorpion, qui avait amen6 le colonel
Valet en tournke d'inspection dans le cercle militaire.
Parti le g1 mai 19oo de Fort-Dauphin, il visita
Rome et Paris, et, accompagn6 de quatre nouveaux
missionnaires, il etait de retour le 8 decembre dans
le vicariat. Ni l'affection des siens, ni. I'Exposition
universelle, ni l'amitie de confreres tres chers n'avaient
pu le retenir en France. Pourtant, durant ces trois
mois, il avait rencontre bien des bras capables de
l'arreter. Sans parler de la Maison-Mere, oi Nicolas
Bettembourg lui temoignait un gendreux attachement;
a Paris, Fernand Portal, directeur du Seminaire de
l'Institut catholique; a Montpellier, Francois Verdier,
Arnaud Toucouere, Charles Fontaine; a Marseille,
Amourel et Ie vieux camarade Reboul, cher entre tous,
n'avaient pu retarder 1'heure des adieux.
Arriv6s a Tamatave, les missionnaires durent renoncer a leur courrier habituel, soumis a la quarantaine,
et embarquer sur un voilier qui, avant d'atteindre
Fort-Dauphin, aurait le temps de faire en mer la
quarantaine a laquelle les obligeait la peste bubonique.
M. Henri Fabia, qui devait remplacer & Farafangana Blucheau rentr6 en France, fat d6barqu6 a
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Mananjary, a quatre journkes de marche de sa future
residence. M. Crombette - an ancien d'Abyssinie gagna aussit6t Tulear, oi Rollero, gravement atteint,
ne pouvait plus durer. MM. Henriot et Coindard descendirent a Fort-Dauphin. Quelques mois apres,
Antoine Coindard-rejoignait Antoine Cotta i Ampasimena.
Ainsi, grice aux nouveaux venus, chaque poste allait
bient6t compter deux et trois missionnaires : a Farafangana, Lasne, Fabia et Brunel; b Tulear, Castan,
Crombette, Henriot et frere Cazeau; a Ampasimena,
Cotta et Coindard; i Vohipino, Bertrand serait
seconde temporairement par le frere Van den Heuven.
Voir, connaitre enfin ces c(matatanes ) tant cl66brees d6j& au dix-septieme si&cle par Nacquart et
Mani6, devenait un d6sir que la a solitude m intermittente de Bertrand avivait un pen plus tous les jours,
surtout lorsque ce jeune missionnaire 6crivait que,
des son installation en d6cembre 1899, une soixantaine
d'enfants fr6quentaient 1'6cole, que l'administrateur
du district lui-meme recommandait aux Antaimours
d'envoyer l1 leurs enfants s'ils voulaient apprendre
rapidement le francais; que, tous les dimanches, ces
memes enfants assistaient a la messe, chantaient des
cantiques, apprenaient le catechisme qu'un petit
appareil a projections 6clairait d'imageschoisies de la
vie de Notre-Seigneur. Serait-ce done vrai ce qu'6crivait Nacquart a saint Vincent de Paul, que ( la meilleure colonie propre & avancer les affaires de notre
religion serait aux Matatanes... oh se trouvent les
meilleurs esprits... les plus capables d'instruction n ?
Et Nacquart avait ajout6 : a II serait bon d'avoir 1i
quelqu'an des n6tres sachant I'arabe - je vais l'apprendre! » Et 1'6veque, vieux Syrien, savait l'arabe!
Ne lui avait-on pas affirm4 recemment que la tombe
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de Manii pros d'lvato etait connue des Antaimours?
Retrouver Ie tombeau d'un ancien, parler arabe,
prendre contact avec les Antaimours - arriere petitsfils de ces b6douins rdeurs des deserts! Aux premiers
jours de juillet, Jacques Crouzet 6tait a Farafangana
et, avec Charles Lasne, se rendait a Vohip6no.
a Nous partons de Farafangana
midi pr6cis, et,
selon 1'usage, nous nous confions aux robustes 6paules
et aux jarrets nerveux de nos porteurs. Devant nous une
course de six heures sans repos, afin de ne pas arriver
a l'6tape trop tard. La route n'offre de remarquable que
sa d6sesperante monotonie. Nous longeons le bord de la
mer dont nous sommes s6parbs par un rideau de v6g&tation; quelques 6chancrures dans les fourr6s nous
permettent de jouir de la vue des vagues se brisant
sur les ecueils, se d6roulant, se poursuivant, multipliant leurs volutes dentel6es et langant tres haut une
fine poussibre d'6cume.
c Un choc, un cri nous arrache A notre contemplation, ce n'est rien et c'est beaucoup : un de nos
hommes, de son pied nu, a frapp6 un des troncs
d'arbres coup6s a fleur de terre. Le sang coule. Il
passe sur la plaie son doigt rugueux et continue son
chemin avec un d6dain superbe de la douleur. Estce force de caractbre, ou insensibilit6? Je n'en sais
rien.
( De pauvres cases offrent de-ci de-la leur aspect
d6labr6 ; le chant du coq ou I'aboiement d'un chien
nous d6nonce l'existence d'un village au milieu d'un
bouquet d'arbres. Nos hommes crient, apostrophent;
des voix leur r6pondent. Ces conversations A distance
continuent alors que nous perceyons i peine un son.
Eux se comprennent, se communiquent les nouvelles,
et, quand tout semble fini, d'un buisson, d'un sentier
imperceptible 6merge, un gamin qui apporte i nos

-

137 -

gens du manioc L manger on du tabac k chiquer,
car ils chiquent !
a Nous dcpassons Nosy-kely (ilot petit). Une halte
de quelques minutes n'eft pas 6te d6sagreable; mais
non, en gens presses, tres presses, nous courons,
courons, courons. Enfin, au moment oI le soleil disparait, nos porteurs nous deposent delicatement sur
le bord sablonneux d'une riviere, poussent un large
soupir de satisfaction et se lhvrent A une gaiete folle.
Leur tAche journalibre est finie, ils ne pensent plus
qu'a la copieuse portion de riz qu'ils se preparent a
engloutir.
c L'administration francaise, d'autant plus attentive
au bien-etre des voyageurs que, huit fois sur dix, ces
voyageurs sont des fonctionnaires, a ileve une case,
pas luxueuse mais commode, pour les Europeens de
passage. Vous arrivez; le chef d'Andranamby s'avance,
drape dans sa dignit4 et un morceau d'6toffe jadis
blanc, salue, remet la clef de l'immeuble susdit et se
retire en observant le meme c6r6monial. Ne 'mnterrogez pas, il ne salt plus rien. Prenez possession de
votre appartement; installez-vous, dinez ou jeinez,
dormez on veillez, cela vous regarde, nul ne s'occupe
de vous.
<<A quatre heures, nous 6tions debout, et I cinq,
le depart avait lieu; sur un parcours d'environ dix
kilom&tres, nous suivons, sons bois, le rivage de la
mer, et atteignons ainsi l'embouchure du fleuve Matitana. Changement de direction, changement de
tableau! On n'a plus devant soi ces plaines immenses
couvertes d'une vegetation aussi monotone qu'inutile,
sons les rayons brilants d'un soleil impitoyable. Sur
notre droite se deroulent, s'6tagent d'immenses
rizibres, anim6es & cette 6poque de l'ann~e par des
cultivateurs enfoncds jusqu'a mi-jambe dans .'eau
7
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bourbeuse, dans la vase, poussant devant eux des
troupeaux de bceufs qui pietinent, petrissent cette boue
et la preparent A recevoir le grain. Les villages succedent aux villages et tous ont un petit air de bien-etre
qu'explique facilement la richesse du sol.
c Une population gaie, alerte et laborieuse se meut,
va et vient; frequemment nous croisons des files
d'hommes et de femmes se rendant A leurs travaux,
ou portant, immobiles sur leur t&te, des corbeilles de
bananes, d'ceufs, de bouteilles de lait; on se croirait
aux portes d'une petite ville un jour de marche.
, Les eaux du fleuve sont sillonn6es par les pirogues,
et, sous les efforts combines de vingt rameurs, un
6norme chaland ponti glisse en silence, bonde de
toiles, de bibelots, et aussi, faut-il le dire, de caisses
de liqueurs aussi fortes que frelatees.
c On se plaint amirement de la paresse, de ''indiff&rence, de l'ignorance du Malgache. Que sera-t-il, ce
pauvre indigene, lorsqu'on aura favorise plus encore
ses d6fauts et ses vices ? Pretend-on les ramener A des
sentiments plus nobles par les alcools? Le Malgache
boit jusqu'a l'abrutissement. II faudrait le corriger;
seulement, voila, s'il ne buvait plus, le commercant ne
vendrait plus ce precieux liquide, et alors...
, Soudain, la vall6e s'l6argit, et au loin, un mamelon
attire nos regards : sur ce mamelon une case vaste et
sur la case un signe que nous reconnaissons bien.
Une croix de bois, I'6glise, c'est 1a que r6side le
Maitre, le Seigneur. En esprit nous l'adorons, aussi
bien que du haut du tr6ne le plus riche, il regne et
domine, 6tend les bras et invite, venile ad me omnes;
ses amoureux appels seront-ils &coutts? Esp6rons-le
aussi fermement que nous le d6sirons.
, Enfin nous voila sur nos terres, nous grimpons
sur le mamelon, une 6glise modeste, mais propre et
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spacieuse; A son ombre, 1'habitation des confreres, les
salles pour les bl6ves, la menuiserie, les dicharges, etc.
i Les visites se succ6ddrent ensuite. Oh! ces visites,
toujours les memes, interminables, avec accompagnement de poulets, de canards, d'ceufs, de riz, qu'il
faut accepter et, comme on dit dans mon pays, Yeconnaitre; j'acceptais, je reconnaissais, je me montrais
aimable.
, Le lendemain, la population, sur deux rangs, dans
un ordre parfait : jeunes filles, femmes, jeunes gens
dfilent devant nous, se balancant en cadence au son
d'une douzaine d'accordeons et nous adressant de la
tkte un respectueux salut. Les chefs ferment la marche.
Sur un signe, arret et silence complet. Un petit discours bien senti et l'on d6pose a nos pieds encore des
oies, encore des canards, encore des ceufs. Je dis a
ces braves gens combien nous aimons les Antaimours
et surtout l'importance que nous attachons I'education et a la formation de tous ces enfants nombreux

qui passent leurs jours A courir la brousse.
c La r6ponse est aimable et embarrass&e, les accord6ons se mettent en branle, et la longue theorie se
d6veloppe, contournant la colline et deroulant ses
anneaux en harmonieuses ondulations. C'&tait fini.
, Un certain nombre d'enfants frequentent nos
6coles, its ont Pesprit ouvert, une grande faciliti d'assimilation; quelques-uns sontassezinstruits pour &tre,
sur leur demande, admis aux sacrements. J'en ai confirme une quinzaine.
1 M. Bertrand va nous 6difier une maison d'&cole a
Ivato, bourg populeux a 4 kilometres, et notre jeune
confrere M. Brunel sera charge d'y porter la bonne
parole.
( Farafangana, sous la prudente direction de
M. Lasne, a pris une importance considerable. L'instal-
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lation est parfaite, I'gglise est superbe, c'est la mert
veille de nos 6glises.
( Les icoles comptent plus de deux cents enfanti
externes, un grand nombre sontadmis aux sacrements,
et ces succes spirituels sont de nature a consoler d'uae
foule de petites miseres inhirentes a toute vie, a la
n6tre en particulier. M. Fabia s'est diej mis courageusement a l'ceuvre. Il suivra l'exemple de M. Lasnt
et sera pour ce confrere un aide pr6cieux Je n'ai
emporte de Farafangana que de consolantes impressions. ))
II avait done vu a l'oeuvre ses confreres tres aimis.
11 avait admir6 enfin les u Matatanes ), evangelhsts

par deux jeunes missionnaires inlassablement accro-1
ch6s a l'instruction de la jeunesse. II etait satisfait.
Sa joie aurait debord6 si Ramahasitrakarivo (un nom
kilometrique), le chef de Vatomasina, ou son frtre
Ramose d'Ivato, avaient pu lui montrer la tombe de
Mani6 qui, disait-on dans le pays, avait bati jadis sa
case sur la petite colline qui s6pare Vaasary d'Ivato.
Non seulement ses yeux avaient contempl6 du
haut de la colline, a 1'ombre des manguiers de Vatomasina, la plaine sur laquelle rizibres et fleuve miroilaient au loin jusqu'a la mer, oh I'ecume des flots se,
confondait avec la buee bleutee du ciel, mais it avait
examine aussi les d6plorables distilleries de cannes i
sucre dont I'alambic compose de troncs d'arbres
creuses, de tiges de bambou et de marmites en fonte,
abreuvaient le pays de beisa-betsa a chaque solennit :
mariages, naissances, enterrements. Ii avait surtout
admire la fabrication du rare papter antaimour, dont]
la p.te, faite d'icorces, etait sech6e au soleil sur des
claies de massette A feuilles plates. Aussi, pourdonner
un cachet de terroir a la relation de son voyage, il
6crivait a M. M)lon, secr6taire de la Congregation,

141 sur une feuille entiere de ce papier 6pais et soyeux,
ces quelques mots : (<Voila qui n'est pas ordinaire Je
vous 6cris sur du papier fabriqu6 a Vohipeno, valile
des Matatanes, pour vous montrer un exemplaire de
l'industrie de nos indigenes et vous assurer de mes
sentiments les plus devou6s en Notre-Seigneur. n
Durant ces memes mois de la saison plus tempere
et plus shche (mai-octobre), les deux missionnaires
d'Ampasimena menaient le meme travail h allure au
moins 6gale a celle que Bertrand et Brunel activaient
a Vohipeno et i Ivato.
Atteignant la trentaine, haut de taille, resolu, parlant a plaisir le dialecte tambolo, Antoine Cotta, non
seulement agrandissait la Mission et en augmentait
les cases, mais il lancait ses maitres d'lcole dans les
villages des alentours of, tant6t en pirogue, tantOt a
pied, il se rendait lui-meme, depuis les Zafimahazo
de Mangib6, voisins de Manantenina, jusqu'AAndosib6,
au coeur des Zanakampela.
Plus jeune encore, lui aussi haut de taille, d'bumeur
toujours aussi saine que son ardeur, Antoine Coindard
realisait le type de l'in6branlable intr6piditk.
Les minuscules tribus des Romeloko et des Zanakampela pouvaient-elles contenir l'activit6 de ces deux
jeunes hommes, qui dirigeaient d6jh leurs regards et
leurs espoirs vers d'autres horizons? Par le constant
mouvement de ses eaux, le fleuve ne semble-t-il pas
inviter l'6tranger arret6 sur ses bords a le suivre dans
son cours, ou a le remonter pour connaitre la source
de tant de vie?
Si Cotta descendait volontiers au fil du courant vers
les Zafimahazo, Coindard d6passait Andasibe et, a
force de rames, atteignait Ranomafana.
Les eaux chaudes de Ranomafana, peu fr6quentses
pal les rares indigenes rhumatisants, fumaient pris
-
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d'Ambalob6, l'ancieu village royal de la vallee d'Ambalo, situ6 au carrefour des principaux sentiers qui, par
les differents cols d'Antsera, de Tsitongabarika, de
Beampingaratra, debouchaient dans cette m&me vallie.
Au milieu de la plaine, entre Ambalobi et le Manampanitry, une colline dressait son dos et semblait offrir
ses escarpements a qui voudrait y etablir une defense.
Le capitaine Brulard et D6trie, son successeur,
avaient reconnu tres vite la position exceptionnelle
de Ranomafana et avaient r6solu d'y placer, comme
jadis Champmargou, un poste militaire.
DMs les premiers mois de Igor, une garnison vint
occuper ce point, puis abandonna la colline aux pentes
trop raides, pour s'6tablir plus a l'aise sur les bords
du Manampanitry. Le jeune lieutenant Pretelat - en
1934 commandant la r6gion de Paris -

en prit le

commandement.
II n'6tait gubre possible aux missionnaires de laisser
sans 6glise et sans secours spirituels cette agglomeration nouvelle oi tous les 616ments indigenes de la
vall6e allaient se rencontrer, soit pour les march6s,
soit pour le payement des imp6ts et les travaux des
prestations. Coindard, dont les longues jambes didaignaient le filanzane, vint et revint reconnaitre le
terrain, saluer les occupants et lier amiti6 avec les
indigenes, qui deja affluaient. En quelques mois, il
put r6unir des matiriaux de construction sur un renflement du sol, entre la colline et le fleuve, et, a la fin
de l'annee, ilever une chapelle en briques, la premiere
sans doute du Sud. Cette 6glise n'6tait pas tres vaste,
mais suffisait a une mission commen;ante.
Le 2 fevrier 1902, le commandant Blondlat,qui avait

succ6de a D6trie, riunissait a Ranomafana < toutes
les autorit6s civiles et militaires ». Coindard et Cotta
etaient a l'honneur, entour6s de Chaumeil, Vervault
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et des Sceurs Vollaro et Martin. L'eveque benit l'eglise
et redescendit vers Fort-Dauphin par la route neuve
qui, par Sakavelany, grimpait jusqu'au col de Tsitongaboriky - oui les singes n'arrivent pas! - et digringolait sur Andramanaka et Tsangoriha, felicitant
l'administration d'un tel effort et d'une pareille reussite, songeant avec satisfaction, peut-etre, que, appuybe
par Dieu et par les hommes, cette vigoureuse jeunesse

d'Ambalo, si bien encadree et si ardemment conduite,
serait bient6t l'exemplaire d'une chrktient6 rayonnante.
Dans 1'air frais du matin, le soleil tout a coup
embrase le levant et fait rejaillir son eclat sur les
nuages lents qui semblent sommeiller a l'horizon
oppose. Tout est lumiere et joie sur la colline et dans
la plaine; seul, le laboureur experiment6, rendu soucieux par ce calme qu'aucune brise n'6meut, se demande
si l'orage ne fondra pas avant midi sur ses terres fraichement labourees et t6t ensemencies.

IV
A Ampasimena, aussi bien qu'a Ivato, a Farafangana
comme A Tulear, les missionnaires essayaient d'etre
avant tout les serviteurs du pauvre monde. Lesmalheureux ne sont-ils pas le lot des soeurs et des missionnaires? En prenant rang dans la cohorte du Christ qui
est venu selon sa parole, non pour etre servi, mais
pour &tre au service de tous, le missionnaire a pris
reellement du service. En entrant dans la fam;ile de
saint Vincent de Paul, le Lazariste ou la Fille de la
Chariti, s'est mis dans l'obligation de servir effectivement le pauvre que saint Vincent a declar6 &tre(( son
Maitre n. Du reste, prendre soin des ames et soigner

les corps vont souvent de pair. Souvent aussi, c'est en

soignant le corps qu'on atteint l'Ame et qu'on la guerit.
Dans le village, dans la campagne broussailleuse,
la oil le medecin n'a jamais paru, la case du missionnaire devient rapidement un dispensaire, car l'indigene
de toute tribu sait que, pros de 1'~glise ou il dispense
a l'ignorant le plus crasseux l'intelligence de ce qu'il
sait, le (cPre ,) essayera de soulager sa souffrance et
de panser ses plaies.
Cette obligation de servir les malheureux fut pr&sent6e i Jacques Crouzet, au moment oi - bien qu'il
fit pret i tout entreprendre pour les malades - il ne
s'y attendait guere.
Un jour, s'entretenant avec Gallieni des diverses
maladies qui affligeaient les indigenes, I'6veque avait
fait remarquer au g6neral le nombre considerable de
lepreux que l'on rencontrait partout, tant a la campagne que dans les villages. t J'en ferai dresser le
recensement, disait le general. N'y aurait-il pas autre
chose a faire pour soulager ces pauvres gens? Nous,
les Lazaristes, nous devons notre nom a cette antique
( ladrerie , de Saint-Lazare qui fut donn6e a saint
Vincent de Paul pourloger ses premiers missionnaires.
- Ah! ce serait done A vous & prendre en mains le
sort de ces l6preux! - Sans doute. Mais comment et
oi les rassembler pour les soigner? , H6las! ces
paroles ne paraissaient etre que la constatation douloureuse d'un mal inguerissable!
Au mois d'octobre 9goi, I'administrateur de Farafangana, M. B6n6vent, remit une note &Charles Lasne,
le priant de la faire parvenir au plus t6t & Mgr Crouzet. La note proposait au vicaire apostolique de se
charger de la fondation immediate d'une e1proserie &
Farafangana.
La colonie allouerait la somme de i 8oo francs,
une vingtaine de boeufs et une subvention mensuelle
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de 5 francs pour chaque malade. Elle se chargerait
6galement des visites m6dicales et des remedes.
Toutes autres charges seraient au compte de la
Mission : le personnel, son entretien, etc. Gailieni se
souvenait et essayait d'agir. L'6veque requt ce coup
subit avec beaucoup de joie et un peu d'angoisse.
Accepter la 16proserie? Oui, tout de suite. Mais avec
quoi l'6tablir et la maintenir? Avec les i 800 francs
qu'on lui proposait? II en avail bien I2 0ooo
lui dans
le tiroir... mais il en faudrait 5oo00
pendant deux
ans! Et le personnel? II n'avait pas grand monde sons
la main.
L'eveque repondit done que la proposition lui
agrbait, mais qu'il devait prendre son temps pour
consulter, etudier, privoir.
L'administrateur B6envent monta a bord du premier
bateau qui descendait & Fort-Dauphin, oit se trouvait
alors le colonel Lyautey, en tourn6e d'inspection. Ils
se rendirent tons deux auprbs de l'6veque : I L'oeuvre
est d6cid6e, lui disent-ils. Nous ne pouvons en renvoyer l'6tablissement a une 6poque ind6finie. Nous
vous le proposons. , Et ils ajouterent, mi-souriants :
, Si vous refusez, d'autres accepteront. n Les autres
6taient les luth6riens d'Amerique, dont les dollars
commencaient A inonder le pays. Is n'avaient, il est
vrai, que les dollars, mais point de personnel.
( C'6tait precis. Que faire? Reculer, c'efit 6te une
d6faite et, dans la circonstance, une lIchet6. Accepter
paraissait, humainement parlant, le comble de l'imprudence. Je me prononcai pour l'imprudence, et je fis
bien. Des ce moment, je me sentis plein de confiance.
Pourquoi? Parce qu'il me sembla d6montr6 que, dans
cette affaire considerable, la divine Providence 6tait
tout et que son intervention ne cesserait de se manifester par une protection efficace. ,
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Jacques Crouzet manda Charles Lasne aupres de
lui. 11 lui remit les 1200oo francs qu'il poss6dait et
surtout il lui confa plus qu'une fortune, un tresor
inppuisable de d6vouement et de generosite, ses deux
chores filles, Marie Payet et Marguerite Gettlife, qui,
de l'ouvroir de Fort-Dauphin, oi leurs doigts tiraient
I'aiguille, consentaient a aller panser de leurs mains
delicates les moignons purulents des lepreux. Le
bateau Ville-de-Pernambuco remontait vers Farafan-

gana : la petite colonie s'embarqua le 26 d6cembre,
et, le 27, elle etait sur le terrain.

Charles Lasne se mit a l'oeuvre avec cette tenace
application qui seconda toujours son zele.
D'accord avec l'administrateur Benevent, il avait
choisi 25 hectares de brousse a i kilometre environ
de sa residence, separes de ia ville par le fleuve
Manambato. Le sol etait ondule, offrant le dos de ses
mamelons aux constructions futures, et les parties
basses aux plantations de riz, patates, manioc, bananiers, dans un fouillis de broussailles, d'arbres rabougris, de lianes entrelacees.
Une 6quipe importante de bourjanes fut appliquie,
des les premiersjours de janvier 1902, au dibroussail-

lement, tandis qu'une autre equipe aussi nombreuse
se rendait a la foret pour preparer poutres, solives,
poteaux, feuilles et autres mat6riaux necessaires a la
construction des cases.
Le io mars, la l6proserie 6tait ouverte et recevait
un contingent de malades.
Quatre mois apres sa decision et son entrevue avec
Charles Lasne, Jacques Crouzet arrivait a Farafangana et 6tait 6merveill6 du travail accompli. 11 en
6crivait aussit6t au gouverneur g6neral Gallieni: a Je
dois avouer que j'ai 6t6 tris agreablement surpris de
ce qu'il m'a 6t6 donne de voir a mon arrivee, le 28 avril.
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J'ai trouv6 un terrain de 25 hectares presque entierement dibroussailli, en partie cultive, coup6 par de
larges avenues et occup6 par un certain nombre de
cases bien construites et admirablement disposees.
" Nous formons plut6t une colonie de lepreux
qu'une leproserie proprement dite. Cette colonie comprendra un certain nombre de villages, dans chacun
desquels on logera des gens de meme tribu et de
m6me region, en tenant compte du plus on moins de
gravit6 de leur itat. Un de ces villages est termini et
se compose de dix-huit cases sur pilotis, places sur trois
. rangs et largement espacees de maniere a favoriser la
circulation de l'air et l'entretien de la propret6. Un
deuxieme village est en voie de construction: sept
cases sont finies. Plus loin, un troisieme est commence.
On compte exactement, an moment ou je vous 6cris,
quarante-neuf hospitalises, dont quelques-uns assez
valides, d'autres complitement avari6s : un, entre
autres,a perdu les deux mains et les deux pieds. Les
valides vont chercher eux-m6mes leur bois, font leur
cuisine, lavent leur linge.
a Les deux premieres ann6es seront des annees de
dipenses extraordinaires auxquelles il faut necessairement faire face. Une fois l'installation terminee,
nous serons plus a notre aise.
( I1 y a deux choses certaines : ia premiere est que,
ayant fait un pas en avant, je ne puis reculer; la
deuxieme est que, si je ne trouve en France de bonnes
ames qui viennent a mon aide, je suis litteralement
enfonc6.
( Apres avoir caus6 serieusement avec M. le colonel Lyautey et M. Benivent, j'avais cru qu'une premiere avance de 12 ooo francs me suffirait. Helas! si je
m'en tire avec 25 ooo, je me feliciterai moi-mime! Ce
surplus de 13 ooo francs, d'oi vais-je le tirer? Je n'en
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sais rien. Car, pour cette oeuvre, je ne dois pas n6gliger
celles qui sont en marche,ni les postes a crier, ni surtout
Tultar. Et j'ai cela de particulier dans mon vicariat
du Sud, que je dois tout attendre de notre Communaut6 et des ceuvres de la metropole. Au point de
vue ( revenu ,,vous le savez, le Sud est 6gal a ziro.
Tout est gratuit : ni casuel ni proprietb qui puisse

m'apporter le moindre supplement. Au contraire,
tout me revient, a moi, plus cher qu'ailleurs, a cause
de l'isolement et de notre eloignement de partout.
( Tout ceci, uniquement pour vous demontrer mon
embarras, mais non pas mes regrets; car je n'h6site pas .
a affirmer que, si c'itait a recommencer, je recommencerais dans les memes conditions.
u Je compte un peu sur votre aide pour faciliter un
etablissement qui est tout entier a d'utilit6 publique n
et dont nous ne retirerons jamais, nous, autre chose
que ce que nous cherchons : 'assurance de faire le
bien.
a Un point important, c'est I'assistance midicale :
une visite r6guliere du medecin, a jours determin6s,
auratt une grande influence sur les malades, qui se
demandent si on les reunit seulement pour les parquer
ou pour les soigner. La seule peine que j'fprouve est
de u'avoir pas a ma disposition des moyens assez
puissants pour mieux collaborer encore au relevement
de ce pauvre pays. ,
Le g6nral Gallieni repondit le 28 mai:
" Monseigneur,
, Lacr6ation de votre 16proserie est une manifestation -

apres bien d'autres -

de I'action bienfaisante

de la Mission. C'est pour moi une veritable satisfaction
que de rendre hommage au d6vouement, a 1'abnegation et au sens pratique que vous apportez A partici-
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per t la diffusion de Penseignement et de l'assistance
medicale dans la population indigene. Je concois les
lourdes charges qui resultent pour vous de vos initiatives, particul erement des nicessites d'organisation
et de fonctionaement de la 14proserie de Farafangana.
Je votdrais pouvoir les alleger, mais les ressources du
budget sont actuellement absorb6es par loutillage
6conomique de la colonie. Soyez assure, cependant,
que je chercherai le moyea d'aider votre nouvel etablissement, soit d&s cette annie, lorsque l'exercice
sera plus avanc6,- soit dans le courant de l'annee prochaine. »
Ainsi, general et vicaire apostolique gardaient i'un
pour I'autre les mames liens d'amiti6 et de respect
dans la m6me nettet6 des rapports administratifs et
dans les m&mes d6sirs du relevement de la mis&re malgache.
Jacques Crouzet attendrait-il les credits promis pour
recevoir les lepreux, qui lentement, mais sans arr&t,
se pr6sentaient a Ambatoabo? c Faudra-t-il dire aux
malades qui affluent: a Allez, retournez chez vous, vous
cJ'imposai silence aux
ccrepasserez dans un an?
pauvres objections de ma pauvre raison et commenqai
& 6couter la douce voix qui chantait a mon oreille la
vitalit6 et le dvouement des coeurs catholiques, quand
on vint m'annoncer qu'un convoi de lepreux stationnait
devant notre porte. Quel convoi, Seigneur Une trentaine d'hommes presque nus, ruisselants de sueur, a
l'aspect sauvage, entouraient dix infortunes, des deux
sexes, qu'ils avaient accompagn6s ou portes. VoilA,
me dis-je, la vraie r6ponse de la Providence. Et avec
Charles Lasne et Henri Fabia j'accompagnai ces
infortunes a l'infirmere. o
Au mois d'aoat, les 16preux hospitalis6s d6passaient
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la centaine. En f6vrier 1903, ils itaient 315. Depuis,

leur nombre a atteint 5oo, et a varie ensuite entre 350
et 400.

La 16proserie Saint-Vincent-de-Paul d'Ambatoabo
(haute-roche) est limitie, au nord et a l'ouest, par la
Manambato; a l'est et au sud, par une bande de terrains bois6s d'eucalyptus, etc., qui la s6parent de la
mer. Ce rideau d'arbres protege les malades contre la
fraicheur trop vive des vents du midi, car I'organisme
anmib de ces pauvres infirmes est fort sensible aux
refroidissements. Le fleuve Manambato traverse en
pirogue, une longue all6e de plus de 200 mbtres conduit a l'6tablissement principal. D'autres alles nombreuses et larges, plantees toutes d'eucalyptus, delilas
de Perse, de cocotiers, de mandariniers, bordent les
cinq villages, &tales en damier sur la croupe des
mamelons.
Les deux principaux villages sont les plus rapproch6s des bitiments des Sceurs,du personnel,de la chapelle et des magasins. Ils sont occupis par les impotents, les infirmes : les hommes au nord, les femmes
au sud. Au centre de chacun de ces villages, s'6elvent
deux salles de pansement tres aeries.
Les trois autres villages, form6s chacun d'une
vingtaine de cases, abritent les l6preux valides. Les
cases, align6es a 1io mtres les unes des autres, ne
different pas sensiblement des habitations des villages
de la c6te. Construites en t falafa n, avec.veranda sur
deux faces, troubes de deux portes, surelev6es de
So centimetres au-dessus du sol, ces cases, dont les
planchers en ( rapaka n sont recouverts de nattes
qu'on peut laver fr6quemment, ont un air de propret6
peu habituel aux habitations malgaches.
Comme tous ses compatriotes, le lepreux dort sur
sa natte,*la tete appuy6e sur un dur oreiller de fibres
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.de raphia, pres du feu qui, durant la saison fraiche,
brile nuit et jour.
Brides, viande ou poisson, legumes frais ou sees,
parfument, en le rendant plus savoureux, le riz, base
de sa nourriture.
Des qu'une case s'achevait, qu'elle avait requ sa
toiture de feuilles et que ses deux portes en petioles
de t rovinala » glissaient sur leurs tringles de retenue,
de nouveaux venus l'occupaient sur-le-champ.
Charles Lasne et Henri Fabia se d6pensaient en
mouvement, en surveillances et en palabres; Marguerite Gettlife et Marie Payet passaient leurs matinees
a panser les malades, et I'6veque, le chapeau de paille
sur la tete, quittait de bonne heure la residence, traversait Ambahib6, oi marmaille et gens s'extasiaient
sur sa large barbe blanche, passait en pirogue la
Manambato, et, sous le resplendissement du soleil,
admirait ses enfants toujours a la besogne.
Un jour du mois de mai, il partit pour Paris, oi
bient6t allait se tenir une assemblee g6nerale : Jacques
Crouzet passa quelques heures a Fort-Dauphin,
reprit le bateau et debarqua & Marseille le 25 juin,
d6cide6 profiter de ce contre-temps pour mieux plaider la cause des malheureux que Dieu lui confiait.
Le 15 aoft, fete de l'Assomption, il 6tait ~ Rome.
Leon XIII le placa au milieu du cercle formi
par les
cardinaux et quelques autres personnages de distinction, et, (avec cette bonte de pere et de pontife supreme,
cette affabilite qui donnait tant de prix a sa parole, me
fit le grand honneur de m'interroger sur notre Mission,
sur les mceurs et coutumes des indigenes, sur nos travaux et nos oeuvres, et, placant ensuite sa main sur ma
tete, m'accorda sa b6n6diction en prononqant ces
mots : u Je vous benis, je benis votre personnel, je
a benis vos 16preux et je fais pour vos succis des
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u voeux auxquels s'associe le Sacre College ici pr6sent.
Allez! » Et j'allais, riche de confiance et d'espoir. »
Confiance bien fondee. A Paris, l'accueil 6tait aussi
chaleureux et plus ginireux encore. Sa Saintete
Leon XIII l'avait combl de cadeaux et de bibelots
pricieux pour les bienfaiteurs de l'ceuvre. Le cardinal
Gotti, pr6fet de la Propagande, lui avait remis une
somme de 2000 francs. Mais a Paris, le Superieur
g6naral, Antoine Fiat, la Tris Honoree Mere, soeur
Kieffer, et particulierement la baronne de Gargan l'aiderent de tout leur pouvoir Cette derniere eut, jusqu'a sa mort, une predilection pour les oeuvres malgaches du sud de l'ile. Modestement logee dans la
rue de Babylone, alors qu'elle possedait de riches
h6tels dans la capitale, elle consacrait tous ses deniers
a fonder oun soutenir des oeuvres de misiricorde. < Le
nom de la baronne de Gargan, a proclam6 a maintes
reprises Mgr Crouzet, doit etre inscrit a jamais dans le
coeur des missionnaires du vicariat de Fort-Dauphin. »
Le s6jour en Fiance du vicaire apostolique fut
d'assez breve durbe. Quatre mois apres son arrv6e, il
s'embarquait avec une belle escorte de missionnaires
et de Filles de la Charit6 qu'il n'aurait jamais os6
espbrer si la Providence divine, qui toujours rectifie
les folles men6es des humains, n'avait 6paule ses
projets. 19o2. Le ministere Emile Combes venait d'interdire
aux fils de Saint-Vincent-de-Paul d'enseigner dans les
petits s6minaires. MM. Pierre Praneuf et Joseph
Leclerc, du petit s6minaire de Montpellier; Jean
Hiard, du petit sm&inaire de Saint-Pons, d6bordants
de ce d6vouement et de cette bonne volont6 qu'exige
la formation de la jeunesse, 6taient preis a porter a
Madagascar leur experience et leur activitO. Un jeune
pretre, Auguste Marty, et le frere Prieux complIterent
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l'iquipe missionnaire. Quatre Filles de la Charit6,
les seurs Bertroe, de la Perche, Leroy et Cayzac,
allaient permettre A Jacques Crouzet de parfaire
l'ceuvre de la ~1proserie.
Le 25 octobre, sceurs et missionnaires quittaient
Marseille. Octobre est le mois qui offre les traversees
heureuses. La MEditerranke est rarement courroucie,
l'Ctouffante mer Rouge a rafraichi ses brises et I'ocian
Indien commence a peine B rallumer ses brasiers. La
traversie fut si douce que la bonne sceur de la Perche,
malgr6 son Age avance et une sant6 delicate, put
debarquer avec seeur Leroy, a Farafangana, sansaucun
besoin de repos a Fort-Dauphin.
Un mois apres, leur joie de servir les 16preux fut
partag6e par la seur Martin et la sceur Vollaro. Celle-ci,
qui de Massaoua avait voulu suivre a Madagascar son
ancien 6vcque d'Abyssinie, prenait la direction de la
nouvelle communauti.

Au d~vouement de Marguerite et de Marie, quatre
autres servantes des pauvres malades venaient donc
ajouter leurs services experimentes et leur inlassable
attachement. Dans quelques jours, M. Jean Hiard
assurerait le ministere d'aum6nieretdonnerait quelque
ripit aux labeurs de !'infatigable Charles Lasne.
Des cases neuves dans lesquelles les malades
retrouvent tout ce qu'ils ont dt abandonner chez eux,
de chaudes couvertures, une nourriture saie et

assuree, des rizibres, des champs oik ils cultiveront i
leur goat patates, manioc, arachides, mais, etc., la
tranquilliti du foyer, l'affection de leurs infirmieres,
allaient, sinon gu6rir leur lepre inguerissable, du
moins adoucir, plus encore que l'huile de a chaulmoogra n,. leurs souffrances et l'amertume du dlaissement auquel leur affrease maladie avait sembl
condamner.

les
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Groupis par tribus, s6pares par leurs habitations
personnelles de leurs rivalites on de leurs rancones,
il semblait que ces infortunbs pourraient oublier leur

malheur. Une seule chose leur manquait : la liberte,
a cette liberte cherie qui soulage tous les maux ,.
Rep6ers par l'administration, enlev6s de leurs villages, amends par contrainte dans un pays qu'ils ne
connaissaient pas et qui ne serait jamais la a terre de
leurs ancetres n, eux qui n'avaient jamais quitte les
horizons familiers an dela desquels leurs borufs ne

s'hvadaient jamais, eux qui n'avaient point franchi les
frontieres que leurs peres n'avaient os6 depasser, eax
qui, dis le jour lev6, allaient s'appuyer a la palissade
du parc ou leurs boeufs se relevaient en soufflant, ils
ne pouvaient s'habituer sur cette Ambatoabo maritime
ou aucun visage familier ne souriait a leur a salama a
matinal. La maladie, les soins, la guerison, qu'6tait-ce
pour eux, s'ils ne vivaient jusqu'au tr6pas dans la case
enfumee dont les poteaux crasseux attestaient tout le
pass6 de leur insouciante vie?
Pour calmer cette sourde douleur de la s6paration,
sceurs et missionnaires 6largiraient leurs sourires et
a tous offriraient la delicatesse de leurs attentions.
( Comment cette oeuvre fut-elle acceptie, fond6e,
install6e? C'est le secret de la divine Providence.
. A ceux qui doucement me reprochaient d'avoir
Atabli une oeuvre de misiricorde et non d'apostolat,
je repondais en empruntant les paroles de saint Vincent : -N'est-il pas vrai que ni vous ni moi, ny avions

jamais Pensi? N'est-ce point a cela que cette ceuvre
doit d'exister, de perseverer, de se maintenir, malgr6
les 6preuves cruelles qu'elle a travers6es? Jamais
ceuvre n'a Wt6 plus menacee, et elle marche.
c A ceux qui craignaient que lapostolat eut a
en souffrir, on deroulerait, s'il fallait calmer leurs
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apprehensions, la longue theorie des ames r6egenrees
qui, ditachees de leur corps de pourriture, sont montees, blanches, vers le trone de Dieu. On m'a reproch6,
pour cela et pour bien d'autreschoses, de ne pas assez
ecrire, de ne pas assez rpandre, en statistiquesconsolantes, les resultats de nos efforts. Je suis ennemi de la
r&clame pour le bien. J'ai tort, evidemment; d'autres
.
feront plus et mieux; a chacun son lot.
trabon
Faire plus et mieux? Sans doute, car tout
vail trouve ouvrage plus parfait, comme tout beau
visage peut etre surpasse par des traits plus attrayants!
Une matinee printaniere, resplendissante de jeune
soleil, nuancie de fleurs fraichement &closes, attiedie
par toutes les senteurs des plaines et des coteaux,
laisse place a une soiree d'automne calme, chaude,
doree, parfumee de fruits mars.
Le vicaire apostolique avait fait de son mieux : son
ame avait droit a la paix qui est departie par le Seigneur aux hommes de bonne volont6. Cette paix de
l'ime sera la force constante de Jacques Crouzet.
Essais infructueux, echecs complets ne lui ont
jamais fait regretter ni les d6penses,. ni les efforts
vainement consentis. Parfois, chez ses meilleurs amis,
aupres de ses conseillers prefeirs et tres intimes, il a
plus lourde
entendu a voix du u 11 n'y a rien a faire ,,
laissant
chemin,
que les entraves, et il a continue son
simplement i terre ce qui 6tait tomb6, parce que la
Providence l'avait jug6 caduc.
SDs les premiers mois de la. Mission,. constatant,
tons les jours, la bont6 de cour des creoles et la r6ciprocit: de leurs services dans toutes les detresses,
les maladies etparticulierement an moment de la mort,
V'iveque crut qu'il serait facile d'etablir chez eux la
SSoci&t6 de Saint-Vincent-de-Paul n.-Aussit6t formule, ce desir fat accept&. La Conference de Saint-
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Vincent-de-Paul vicut une annie, s'anAmia, et disparut, non dans l'oubli on l'indifference, mais dans
les rivalit6s des coteries. La Conference 6tait devenue
une parlote stErilisante.
Une autre experience, sur un terrain different, eut
le mime sort. Elle r6pondait a cette question : Une
Mission doit-elle poss6der?A-t-elle int&ret a gerer des
proprietis foncieres qui, bon an mal an, lui donneraient des ricoltes et, par elles, un surcroit de revenus?
Ne vaut-il pas mieux, au contraire, qu'une Mission,
surtout a ses debuts, ne se preoccupe que de la culture
des ames? Les deux theses s'affrontent.
Sans propri6tes, done sans revenus, une Mission
prend figure de mendiante, la main tendue vers la
m6tropole; mais all6gbe de toute servitude terrestre,
exemple vivant du d6tachement, elle se donne corps
et ame a l'enseignement et an service des ames.
Des propri6tes, par contre, ce sont- des capitaux
siurs dont les revenus agrandiront le champ d'action,
nourriront les indigents, ravitailleront les ouvriers,
ktabliront definitivement la maison des chr6tientis
naissantes : libre toujours, la Mission ne sera jamais
importune.
Jacques Crouzet se souvenait de Chiniara, la ferme
de Keren, dont les forets, les champs de millet, les
troupeaux de bceufs et de chevres avaient aid6 puissamment cette pauvre Mission de Boghos. Pourquoi
ne ferait-il pas & Fort-Dauphin ce qu'on avait pu itablir en Abyssinie? Au pied des montagnes de Manantantely, a une dizaine de kilomktres, en bordure de
la concession des freres Boccard, for&ts, rizibres, terre
profonde, ruisseaux, cascade, rEunissaient leur fraicheur et leur site pour r6aliser ce nom prometteur
d'abondance : Manantantely, qui a du miel. II
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demanda aux Domaines une concession de cent hectares, &laquelle tout colon avait droit, et qui lui fut
accordee. Une dizaine d'ouvriers commandes par un
creole y arrachbrent, b&cherent, planterent et, au bout
de trois ans, le r6sultat se maintint au-dessous de
zro ! Bceufs, vaches, cochons, couv6es, mais, maniocet riz ne parvinrent jamais 5 couvrir les d6penses.
a Lansargues ) fuut cide a l'ordonnance du colonel
Lyautey, qui voulait s'6tablir dans le pays. Lui aussi
faillit s'y ruiner.
Une autre experience, moins amere mais plus edu-

cative, lui avait appris, des les d6buts de la Mission,
qu'on ne peut instruire que ceux qui veulent sincerement etre instruits. Les quatre-vingts terrassiers qui
nivelaient le terrain de la Mission furent conduits un
dimanche a l'6glise afin de voir, d'entendre et d'apprendre ce qu'ktait la religion catholique.
On n'avait demande que des volontaires, mais tons
s''taient fait inscrire. Tous allerent a l'1glise en file
serr&e, &coutbrent patiemment le pr6ne et se retirerent avec la meme conviction que celle qui les avait
amen6s : assis, ils gagneraient lear ration de riz. Jeter
les perles de doctrine devant des poteaux 6quivaut A
prccher dans le d6sert et a faire perdre meme le prestige dont semble entour le mystere de toute doctrine
que l'on ignore.
ktienne CANITROT.
A. B. - Nous arreterons ici les int6ressants articles de
M. Canitrot sur Mgr Crouzet. Au moment ot paraitra le prochain numiro des Annales, l'auteur, repondant aux vceux de
nos lecteurs, aura publi6 son travail en volume, un beau

volume illustri qui m6rite de prendre place dans toutes les
bibliotheques de nos maisons. Merci a M. Canitrot d'avoir
fait revivre sons nos yeux ce type de missionnaire entreprenant, organisateur, toujours en avant, malgr6 les privations,
pour la gloire de Dieu et le salut des ames.

AMERIQUE
SALVADOR
LES IRAVAUX DES MISSIONS AU SALVADOR
Alegria, ce io septembre 1935-

MONSIEUR ET TRES HONORf PERE,
Votre binediction, s'il vous plait!
Puisque vous n'atez pas jug6 a propos, lors de
votre dernier voyage aux ttats-Unis, de pousser une
pointe jusque chez nous, il faut bien que nous la poussions nous-mnmes jusqu'I Paris pour vous donner
signe de vie et-vous conter les mille piripeties de
notre vie de missionnaires en ce Salvador bien-aimb
que nous parcourons en tous sens depuis trente-cinq
ans. Hilas! notre personnel se rdduita deux confreres,
M. Jean Garcia et votre serviteur. C'est une t riste
situation, en verit6, aprts les beaux jours. d'antan, oiu
nous 6tions cinq, tous jeunes, moins le P. Vaysse,
qui nous a gouvernes pendant treize ans. Voila deux
ans et demi qu'il nous est materiellement impossible
de faire face ala tAche qui nous incombe, malgre
l'arrivie en ce pays des Pires Redemptoristes, qui
sont d6ji six et qui nous ont pris une grande partie
du terrain qui nous appartenait par droit de conquete.
Pratiquement, l'arcbidiocese de San Salvador oi
nous avons tant travaill6, nous chappe faute d'ouvriers, mais la .bonne reputation que nous y avons
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laiss6e nous y rameaera facilement le jour o4 notre
ecoleapostoliqae donnera ses premiers fruits, c'est-4dire d'ici deux ou trois ans.
En attendant, nous faisons a deux le possible et
l'impossible pour tenir, forts de l'exemple de notre
saint Fondateurqui fermait sa maison a clef et remettait celle-ci au voisin, et des paroles d'encouragement qu'il adressait aux confreres dont la situation
ressemblait a la n6tre: Trois font plus que dix, lorsque
Dieu y met la main. Nous avons, en effet, senti l'action
de cette misericordieuse main, particulibrement depuis
mon retour au Salvador, apres l'Assemblie g6nerale
de 1933. A peine avions-nous mis le pied & Alegria
qu'il a fallu enfourcher deux mauvais chevaux et faire
un voyage de deux jours par des chemins qui n'en
ont que le nom, pour arriver . Concepcion de Oriente,
sur les bords de la riviere Goascoran, qui sipare le
Salvador du Honduras, Comme la paroisse d'Anamor6s, avec ses quatre filiales, Concepcion, Poloros,
Nueva Esparta et Lislique, ktait sans cure, Mgr l'6veque de San Miguel a bien voulu me nommer cure pro
tempore missionis, ce qui nous a singulibrement facilitb la besogne.
II va sans dire que nous avions affaire t des gens
forts primitifs en fait de religion. Vous vous en feriez
une idee si vous vous imaginiez un territoire plus on
moins abandonn6, d'une etendue Agale a un arrondissement de France, excessivement accidenti et sillonn6
de ravins qui servent de routes pendant la saison
seche et sont infranchissables depuis mai jusqu'en
octobre, territoire considere comme un lieu d'exil,
une punition, par les braves pr&tres qui en sont charg6s et qui g6nbralement ne font qu'y passer. Mais
comme A quelque chose malheur est bon, nous avons
trouv6, dans cette espbce de Sib6rie tropicale, une
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docilit6 exceptionnelle, aussi bien dans les filiales
qu'au chef-lieu. Jugez-en par les chiffres: 400 baptemes, 515 mariages et environ 400ooo0 confessions.
En un seul jour, le dernier de la mission, nous
avoas marit no couples, tons dGiment pr6pacis, astiqubs et brosses, ce qui, avec les parrains et marraines
(timoins), faisait un groupe de 220 personnes, de
quoi remplir une petite iglise comme celle de Lislique. II va de soi que la plupart des a novios n avaient
djka fait leur noviciat et, n'en dpplaise a saint
Francois de Sales, ont tons accept6 volontiers le joug
et les conditions de la profession! Honduras et le Salvador s'6taient donna rendez-vous i la mission de
u Oriente ,, surtout pour les mariages et A cause de

leur giatuitS. C'6tait une affluence 6norme, considerable.
De la paroisse d'Anamoros, nous avons fait un
saut de pres de 200 kilometres, jusqu'au centre meme
de la Republique, c'est-a-dire Cojutepeque, dont
nous avons evanglIist
les trois filiales : San Ramon,
Candelaria et San Cristobal, trois villages a base
d'Indiens, braves gens s'il en fut, catholiques un peu
i leur facon, mais catboliques tout de meme, qui ne
rbsistent pas aux aguaceros, la pluie i verse qui tombe
du haut de la chaire et qui rafraichit les Ames, comme
la pluie mat6rielle rafraichif les corps. Lh, comme A
Anamoros, nous avons fait du bon travail. 11 n'y a pas
eu avalanche de candidats au mariage comme sur les
bords du Goascoran, mais nous en avons bini tout de
meme plus de cent cinquante.
A Candelaria, pres du superbe lac d'llopango, le
secr6taire de la mairie mettait des bitons dans les
roues et nous contrariait singulibrement au sujet des
mariages. Cette infraction aux lois du pays, toutes
favorables au moins theoriquement au contrat civil,
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nous obligerent i une irruption, bien pacifique du
reste, au a Palais municipal n. Avec tout le calme

possible,.mais sans timidit6, nous fimes remarquer au
sefior alcade que c'itait lui Ie responsable de ce qui
se passait, et nous lui fimes voir la loi dans le Code
meme, de facon & lui mettre la puce i l'oreille en cas
de desobPissance. Et pour mieux le convaincre et le
gagner a notre cause, nous nous servimes de I'argument fort, qui vaut toujours en pareille occasion :
,«Nous le regrettonS beaucoup, M. le Maire, mais, si
les mariages civils ne s'effectuent pas tambour battant
et sans qu'il en cofite un sou aux interesses, nous
allons nous plaindre immidiatement A M. le Gouverneur dipartemental, et, s'il le faut, a M. le Pr6sident
de la Republiqueen personne, car nous sommes venus
pour battre le fer et il faut le battre tant qu'il est
chaud. , L'effet attendu a surpass6 nos esp&rances.
Sur I'ordre du brave bourgmestre, qui ne badinait
plus, le secretaire n'a plus bronchi et tout a marchb
comme sur des roulettes, tant et si bien qu'a la fin de
la mission il y a eu des compliments meme pour ce
dernier.
Au" village de Jerusalem, baigni par le Jourdain
sic), la mission avait affaire Aquelques m6creants et i
pas mal d'indiff6rents. II fallait donc donner un
grand coup du haut de la chaire. On le donna et les
rAsultats furent merveilleux.
Un beau jour, nous qecfimes la visite du secretaire
de la mairie, accompagn4
d'un certain nombre
d'hommes et de jeunes gens :
Nous venons, nous
dirent-ils, premiiremept pour vous offrir nos homT;ages; secondement, pour que vous ayez la bonti de
nous confesser. i On le fit seance tenante, et cet
exemple fit boule de neige sur les deux rives du

Jourdain.
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Notre campagne 1933-1934 s'est terminee par la

mission de Tepetitam, au pied du volcan Chichontepec, le plus haut du Salvador et dont les fumerolles
et sources d'eau bouillante sont une preuve de son
activit6. Un mois apres cette mission, qui, soit dit en
passant, n'a eu que tres peu de prise sur les hommes,

le fameux Chichontepec a lance une vague ipouvantable d'eau, de pierres et de troncs d'arbres sur le
pauvre village, ne laissant debout que l'eglise et le
presbytire. Ce n'a pas e6t le seul mefait du cyclone et
de la trombe d'eau du mois de juin de l'an dernier. II
y a eu plus de deux mille noyes au Salvador, sans
compter ceux de la jolie petite ville d'Ocotepeque,
au Honduras, que nous avions evangdlisee quelques
annees auparavant, et qui a ete litteralement emportbe
par un torrent descendu de la Sierra avec une fureur
infernale.
Vous voyez, Monsieur et Tr-sHonor6 Pire,que sans
etre tres pres du golfe du Mexique, nous en subissons
les m6taits.
Notre dernikre campagne de missions 1934-1935 a
commence par la paroisse oi naquit, ii y aura bient6t
un siecle, feu M. Jules Pineda, pretre de la Mission,
Salvadorien et fondateur de notre maison de San
Jacinto a la capitale. Arcatao, patrie de ce regrettd
confrere, est aussi sur les confins du Honduras, avec
six filiales : Nueva Trinidad, Manaquil, San Antonio
de la Cruz, Potrerillos, Patamera et Nombre de Jesus.
Tous ces villages ont en la mission et en ont profiti
admirablement. Grace a son eloignement des grands
centres et aux mauvaises routes qui y conduisent,
cette region n'a &t6 contaminee ni par la mauvaise
presse, ni par les modes, ni par le cin6ma et le
theatre, ni par la propagande protestante. Nous y
avons trouv6 des families de dix, quinze, vingt enfants.
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tous vivants, et, qui plus est, tous legitimes, chose
assez rare en Amirique Centrale.
La religion est a 1'honneur dans tous ces foyers, et,
s'il y a des miseres, elles ne r6sistent guere a la grace
de la ( Sainte Mission a et A la parole des Santos
Padres. Nous n'avons eu qu'a nous filiciter de la docilit- de ces braves gens.
La mission que nous avons pr&ch6e a Arcatao, cheflieu de la paroisse, a 6et un triomphe. Non seulement
I'6glise, qui pourtant est assez spacieuse, se remplissait a tous les exercices, mais m6me la place au sermon du soir, prechb sub dio, regorgeait de monde. II
y en avait d'un pen partout, du Honduras et du Salvador, la plupart descendants d'Espaguols et, par consequent, plus cultiv6s et plus cultivables que nos purs
Indiens.
M. le cure de Guarita, diocese de Santa Rosa de
Copan, au Honduras, voulait A tout prix que nous
visitions les villages de son immense paroisse. Nous
avons dfi refuser a cause des engagements que nous
avions pris avec d'autres cures du Salvador.
Nueva Concepcion et Agua Caliente ont fait echo a
Arcatao, sans pourtant nous donner des risultats
aussi consolants. Bourgs et villages se suivent et... ne
se ressemblent pas. A Arcatao, tout a &t6 feu et flamme.
Ici, eest l'indifference et l'invasion protestante. II
faut en prendre son parti et faire contre mauvaise
fortune bon coeur. Soit dit en passant, les Salvadoriens qui passent an protestantisme sont, gineralement, comme tous les renegats, des gens sales, comme
on dit ici, c'est-A-dire des r6prouv6s. On ne peut pas
meme discuter avec eux, car ils n'ont aucune notion
de la logique et sont tetus comme des mulets. Vraiment, a ce point de vue, la propagande protestante
qui nous vient des Itats-Unis est un m6fait sans nom

de la part de ces derniers. C'cst i cette propagande
nefaste que nous devons la baisse de la foi et la perte
de I'esprit de foi. Ajoutez a cela la terrible.crise 6conomique qui svit ici comme partout, et vouis auez
une id6e de la triste situation oiu se trouve notrecierg-.
Enfin, a la grice de Dieu! Vos fils du Salvador
comptent sur la Providence. On na'est plus & I'aise
comme il y a vingt ans; mais on vit tout de m6fie et
nos ames ne s'en portent que mieux.
Depuis mon retour au Salvador, nous avons doann
24 missions (sans compter les retraites), bWni 1 276 mariages et entendu 22000 confessions. Ce soat des
chiffres suffisants pour vous prouver qie vos deux
missionnaires du Salvador ne viveat pas dans I'oisivet6.
VoilU, Monsieur et Tres Honor6 Pre, les petites
nouvelles de votre exigue famille d'Alegria. Nous
avons la paix, c'est notre meillent capital. La vie a

deux n'est pas tres vari6e, mais ubsi 4boratur... vous
saver le reste.

Aidez-nous de vos prieres a faire l'oeuvre du bon
Dieu, sans nous oublier noas-memes, et veuillez me
croire en Jesus et Marie, Monsieur et Trbs Honore
Pare, votre fils tres humble et tris ob6issant,
Antoine Co•TE,
i. p. d. 1. M.
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GUATIMALA
NOCES D'OR DE SCEUR BOCQUET

Lettre de Saur BONHOMME, Fille de la Chariti
i NOTRE TRES HONORE PtRE
Guatemala, Maison centrale, juillet 1935.

MON TRks HONORt PERE,
Votre binidiction, s'il vous plail!
Permettez-moi de venir vous presenter une petite
relation des fetes qui ont eu lieu dans notre chere
Maison centrale, a l'occasion des noces d'or de notre
respectable et bien chere Sceur Bocquet, Visitatrice
de la Province de l'Amerique Centrale.
Le grand jour etait precisiment le 19 juillet. Heureuse coincidence qui devait nous permettre de c6lebrer en meme temps la fete de notre glorieux et bienaimr Pere et le cinquantieme anniversaire de la vie
religieuse de celle qui, dans notre petite Province,
reprdsente si dignement notre Tres Honor6e Mere.
Des les premiers jours du mois, les Securs Servantes
nous arrivaient hitivement des six R6publiques qui
forment la Province de l'Amerique Centrale, afin de
prendre part a la retraite qui devait pric6der les fetes.
Le 6, jour de la sortie, la Maison centrale avait
pris ses grands airs de fete. Notre belle chapelle etait
dans son plus beau. L'autel 6tait translormi en un
jardin de lis d'une blancheur immaculee. La nef etait
artistiquement ornke de resplendissantes couronnes
d'6toiles dorbes, suspendues a la voilte, d'oi se dktachaient de gracieuses guirlandes d'6glantines, 6gale-

ment dories, qui d6coraient admirablement la voite
et les murs de la chapelle. Les corridors contigus
itaient aussi ornes avec un goit exquis.
Ce jour- a devaient avoir lieu les souhaits de la petite
famille: d'abord les Soeurs Servantes, a neuf heures; les
Soeurs de la Maison centrale, onze heures ;et enfin,
treize heures, toute la Communauti, c'est-i-dire que,
aux Sceurs dUja nommies, venaient se joindre toutes
les Soeurs libres des autres maisons de la ville, ainsi
que les petites Sceurs du seminaire. Reunions intimes
dans lesquelles, au moyen de chants et de compliments, se manifestaient la respectueuse affection et la
sincire reconnaissance de tous les cceurs envers celle
qui est 1'ame de nos euvres, notre guide, notre soutien visible.
Par un privilige special, qui date de plus de deux
cents ans,le Saint Sacrement est expos6 toute 'aannee,
pendant trois jours de suite, dans une des nombreuses
eglises de la ville, except6 pendant la Semaine Sainte.
La Maison centrale jouit de ce grand avantage les
17, 18 et 19 juillet. L'occasion etait des plus favorables.
Pendant ces trois jours, A cinq heures, immidiatement aprbs l'exposition du Saint Sacrement, messe de
Communauti, celbr6e par M. Lagraula, Visiteur de
la province et Directeur tris apprecib des Filles de la
Charitk.
A sept beures, messe de communion par Mgr I'archeveque Durou; le premier jour, pour les nombreux
6elvc s de la Maison centrale; le deuxiime jour, pour
les internes et employees de nos ceuvres; le troisieime, pour les Enfants de Marie. Pendant les trois
jours, les communions ont 0t6 tres nombreuses et
6difiantes.
- A huit heures, messe solennelle, chantee respective-

ment par le chceur de 1'Hospice national, de 1'H6pital
general et ceux de la Maison centrale. Le Propre de la
messe de notre saint Fondateur a eti magistralement
execut6 par les etudiants de la Congregation de la
Mission, sous lhabile direction de leur Directeur;
les chants liturgiques, par le chceur dirige par notre
Respectable Sceur Gallotti, E-conome de la Province.
Pendant ces trois jours de grices,la chapelle ne
disemplissait pas. De nombreux adorateurs de toutes
les conditions se succedaient sans interruption aux
pieds de Notre Seigneur, jusqu'apres la ckrkmonie du
soir, vers six heures et demie._Jesus, cache sous les
voiles eucharistiques, a &tCvraiment glorifi6, plus peutetre que les annees precdentes.
Les fetes r6cr6atives ont 6te du meilleur goit. On a
repr6sent6 en espagnol le MystLre de sainte Louise,

divis6 en trois parties et en trois jours differents. Et
puis, chacune des ceuvres de la Maison avait d6sire
offrir A son tour ses meilleurs voeux a notre bienaimee Scur Visitatrice : les 6elves externes, celles de
l'internat, les Enfants de Marie, les pauvres, les
employees de l'Association des anciens eleves. C'etait
a qui presenterait ses felicitations d'une maniere plus
pathbtique.
En meme temps, de tous les points de la Province
arrivaient journellement de nombreux tel6grammes et
lettres de souhaits de bonheur et union de prieres.
Que notre doux Sauveur nous conserve pendant de
nombreuses ann6es notre Respectable Sceur Visitatrice, pour sa plus grande gloire et pour le bien des
ceuvres confiees & sa maternelle et sage sollicitude.
J'ai l'honneur d'etre, mon Trbs Honori Pare, votre
trbs humble et obbissante fille,
Sceur BONHOMME,
i. f. d. 1. c. s. d. p. m.
9
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REPUBLIQUE ARGENTINE
HOMMAGE A M.

GEORGES SALVAIRE
Buenos-Aires, le 14 aoit 1935.

Le dimanche 3o juin 1935, fut inauguri a Lujan le
monument a notre confrere M. Salvaire et d&couverte,
en m6me temps, la plaque qui donnait son noma une
rue de la ville.
Ce fut un bel hommage rendu a sa memoire et on
est unanime a declarer qu'il 6tait bien mkrit6. M. Salvaire, en effet, possedait une ame d'ap6tre et d'artiste,
il voyait grand et ne craignait pas l'effort. II n'avait
que cinquante-deux ans quand il fut emport6 par sa
maladie de coeur et ne passa que vingt-sept ans dans
la Province, mais il fut constamment sur la breche et
il laissa une oeuvre admirable en 'bhonneur de NotreDame de Lujan.
Plus d'un m^me dit i cette occasion qu'il aurait
fallu depuis longtemps lui rendre cet hommage, car
M. Salvaire est mort en 1899. En tout cas, ce d6lai
prouve maintenant aux yeux de tous que l'estime dont
il jouissait etait durable. Son souvenir, en effet, estrestA tris vivace dans les coeurs, et le monument n'a
fait qu'extCrioriser les sentiments de tout le monde.
Pour pr6parer la fete, le tres meritant M. Henri
Udaondo, president de la Commission, historien erudit
et fondateur A Lujan du mus6e colonial, avait eu la.
dilicatesse de r6pandre a profusion une feuille soign6e, amplement reproduite par les journaux,qui, avec
le portrait de M. Salvaire, le monument et la plaque,
pr6sentait en ces termes le tableau succinct de ses
multiples activits :

-

I7i -

" Pr6tre de la Mission, vertueux et savant, il pratiqua l'enseignement, avec la vocation d'un maitre, au
collbge Saint-Louis de Buenos-Aires, i l'6cole de
1'Azul et au siminaire de Lujan.
i Missionnaire d'abnngation, il parcourat la province pour precher l'Evangile aux Indiens, en affrontant des perils sans nombre, y compris celui de sa vie
elle-meme, qu'il fut sur le point de perdre a Carhuk
dans la.tribu du cacique Namuncura. Son zele pour
propager la lumiere de la veriti Ie conduisit ainsi
jusqu'aux confins de notre pays et a diverses regions
de I'Uruguay. Sa parole iloquente porta au bien tous
ceux qui l'entendirent.
9crivain et historien insigne, il nous a laiss6,
E
sans parler d'autres 6tudes, I'histoire de Notre-Dame
de Lujan en deux grands volumes.
a En 1887 commencirent ses travaux pour le couronnement de la Vierge et pour I'6rection de la basilique actuelle.
u II entreprit ensuite la fondation de I'h6pital,"
celle du Repos des PHleriss, ceHe du college de
Notre-Dame de Lujan.
_- Enfin, c'est a lui qu'on doit le Cercle des ouvriers
catholiques, la creation de diverses associations
paroissiales, la publication de la revue la Peria del
Plata et le d6veloppement des grands pelerinages au
sanctuaire. )
Beaux et justes eloges. Ils furent completes h la
messe solennelle de dix beures, que c6lbra le Visiteur,
oi M. Prat, du diocese d'Albi, comme M. Salvaire,
c6lebra avec 6loquence les vertus de son illustre
compatriote.
II depeignit d'abord la scene tragique pendant
laquelle M. Salvaire, prisonnier des Indiens, it veu
A Notre-Dame de Lujan d'6crire son histoire et d'&riger
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un sanctuaire digne de sa gloire, si elle le delivrait de
ces mains criminelles, et oi, d6ej condamn6 A mort, il
fut enfn sauv6 par le frire meme du cacique qui,
apres six heures d'audience, se leva pour le defendre
et, en signe de protection, jeta son propre manteau
sur les ipaules du pr-venu. Disons en passant que ce
m&me manteau (poacko), gard6 maintenant an mus6e,
fut exposi ce jour-la au pied du monument.
L'orateur, apres cela, mit en relief les obstacles qu'eut
A vaincre M. Salvaire, particulibrement lorsque , les
prudents de la sagesse humaine traitaient d'utopie et
de souveraine folie a les projets de son temple grandiose, comme aussi l'inebranlable confiance qu'il cut
toujours en Marie et en la gen6rosit6 du peuple
argentin, grace A quoi a jamais il ne faiblit, jamais il
ne perdit courage et toujours alla de l'avant ).
Comme peroraison, la population de Lujan reaut
des compliments bien m6rit6s pour les expressions
pleines d'eloges sans reserves qu'elle employait toujours en rappelant le souvenir de M. Salvaire, et aussi
pour la gratitude gn&ereuse qu'elle venait de t6moigner A son 6gard; c tons. depuis le plus humble
jusqu'k ceux qui, au nom de Dieu, r6gissent les destinies de la ville, ayant donnk leur obole avec une
admirable spontan6iti, de sorte qu'en trbs pen de
jours, on recueillit le n6cessaire pour payer le monument )).
La cer6monie-de l'inauguration cut lieu apres midi,
A trois heures trente. Le Visiteur etait un des parrains
officiellement d6sign6s pour faire tomber au moment
voulu, moyennant un cordon, le voile qui couvrait la
statue.
M. Udaondo, en sa qualit6 de president de la Commission, offrit le monument par un petit discours bien
pensr,
oA il voulait, dit-il, a relever quelques-uns des
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traits caract&ristiques de cet illustre fils de la France,
qui aima notre pays comme la terre qui le vit naitre et
avec un enthousiasme propre a sa race )).
Quand le monument fut d6couvert, les Scouts
jouirent aux champs. Puis, Mgr Chimento, eveque de
Mercedes, le b6nit et le requt avec une chaleureuse
allocution, ou, en particulier, il appela M. Salvaire
( un voyant entre les mains de la divine Providence ).

Apres une d6clamation et un autre discours, on se
rendit devant la plaque, ou prit la parole l'intendant

municipal pour d6clarer, en des phrases tres expressives, que disormais cette rue (entre la basilique et le
Repos des Pleriis) porterait le nom de Padre Sal-

vaire, comme t6moignage officiel de la reconnaissance.
municipale.
Pour terminer, un deput6 provincial, ancien 61eve de
M. Salvaire, rappela avec &motionquelques souvenirs
et quelques traits de sa physionomie morale.
La statue de M. Salvaire, fondue en bronze, est en
pwed, de grandeur naturelle, tenant dans la main droite
le plan de la basilique et dans la main gauche l'histoire de Notre-Dame de Lujan. Le pibdestal est en
marbre travertin de la Cordillbre des Andes et porte
cette inscription: Al Padre Jorge M. Salvaire, Sacerdote de la Mision. Homenaje del Pueblo de Lujan. A. D. MCMXXXV.

J.

BAUDEN,

i. p. d. 1. M.
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PEROU
Lima, le 22 aowt t935.
MONSIEUR ET TRES HONORE PtRE,
JVolre bxindiction,s'il vous plailt
II y a pres de deux mois, dans an des h6pitaux de
cette ville, one c6remonie remplit d'all6gresse la petite
famille de saint Vincent a Lima, savoir : l'imposition
de la Mtdaille Florence Nigktingale de la Croix-Rouge,
. notre chkre soeur Rose Larrabure, sup&rieure de
l'Hospital Arsobispo Loayza et directrice de 1'Acole
nationale des Ixfirmikres.
Une relation succincte de cette f&te causera, j'en
suis sir, quelque joie a votre cceur paternel.
Voici d'abord l'expose des motifs qn'adressait, le
2o0mars dernier, Ie pr-sident de la Soci&t6 p6ruvienne
de la Croix-Rouge & M. le president da Comit6 international de la Croix-Rouge, r6sidant i Genive :
SIssue d'une riche et distinguee famille de Lima,
fille do fameux diplomate et historien don Eugune
Larrabure et Unanue; petite-fille de lillustre Hippolyte Unanue, pere de la m6decine peruvienne et fondateur de la Faculte de medecine, la R6verende Mere
Rose entra bien jeune dans la Congregation de SaintVincent-de-Paul. Elle commenca, le 8 decembre 19o4.
sa vie et son devouement de Fille de ia Charit6 dans
la Maison des Aliin s; puis, un pen plus tard, fut
placee t l'Hospital de Santa Ana. Lorsque cet h6pital
fut transf&r6, elle prit la direction du nouvel 6tablissement et de I'Ecole nationale des Infimizres, qui, on
pent bien I'affirmer, demeure son oeuvre a elle seule.
Pendant trente ans, en effet, seur Larrabure lui a

175 1consacri tout son patrimoine pour pourvoir la maison
de tout ce qui lui itait n6cessaire : materiel d'apprentissage, terrain sportif, automobiles et cars pour les
promenades des malades, appareils de saine distraction (radio, cinema, etc.), voire meme une maison de
villigiature pour les vacances ou le repos des 61eves
fatiguies; tout cela, sans compter les nombreux
cadeaux faits, chaque l66ve et les recompenses lors
des examens. Bref, t cause de son inlassable modestie,
nous pouvons assurer, sans pouvoir ici preciser la
somme, que, pendant ces trente ans, seur Larrabure
a d6pens- an bas mot 200000 soles (un demi-million
de francs francais) pour subvenir aux besoins pressants
de I'b6pital des femmes et soutenir l'Acole nationali
des Infjrmiires.
< Sa bontt, sa maniire d'agir pleine d'affabilit6,
le ditachement de sa vie et l'emploi de sa fortune
pour les pauvres qui souffrent et pour son 6cole de
predilection, sont des titres bien suffisants pour placer
soeur Rose Larrabure an nombre des candidates A la
Midaile Florence Nightingale... En 1927, sa profonde
modestie ne lui avait permis d'accepter que le titre
d'Infirmibre kooris causa. ,

A la suite de ce rapport, le jour d6sign6 pour la
solennelle imposition de l'insigne, pr6sid6e par le
chef de 'etat, suivant le rite de la Croix-Rouge, fut
fix6 au 29 juin, f&te des saints Pierre et Paul. La
salle des Actes de 1'icole avait -et magnifiquement

d&corie; et ce qui attirait Ic plus L'attention genrnale,
c'&taient les beaux et chers drapeaux du Porou, da
Pape, de la France et de la Suisse.
On voyait le Nonce apostolique, quelques membres
du Cabinet, les ministres de France et de Suisse,
Mme Larrabure, qui, malgr6 son Age avanc,, a voulu
partager les honneurs et les joies de sa famille; M. Lar-
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rabure, directeur de la Soci6t& de Bienfaisance.
D'autres parents de la Scaur entouraient aussi le chef
de I'Ptat, tandis que seur Larrabure se tenait I sa
droite. On voyait, en outre, le chancelier de la Curie
dioc6saine, repr6sentant Son Excellence l'archeveque,
presque tous les superieurs des Congregations et
Ordres religieux, quelques chanoines, des prktres et
de nombreuses cornettes, accourues des dix maisons
de Lima. Des infirmiires portant leur bel uniforme
sur lequel rayonne la Croix-Rouge, formaient toute
une escorte, plac6es en garde d'honneur, tout le long
de l'allie qui, de la porte d'entrie, mine a la grande
salle des Actes. Les discours de la c6rimonie respirerent, vous le pensez bien, mon Phre, le respect profond pour nos Sceurs et radmiration enthousiaste
pour leurs oeuvres.
Avant d'epingler la belle et symbolique m6daille
sur le collet blanc de la Sour, le pr6sident de la
R1publique dit, entre autres choses : u Djia illustre
dans notre d mocratie, le nom de la Rivrende Mire Larrabure a 6tk rendu par elle plus illustre encore, puisque
seur Larrabure sert Dieu et la Patrie de la manibre la
plus 6lev6e qu'il se peut, les honorant par toute la
consecration de sa noble et infatigable existence. En
me faisant I'interprite de I'hommage universel et en
attachant cette d6coration sur son humble habit, je
veux aussi, comme chef de l'].tat et an nom de notre
capitale, lui offrir moi-meme le temoignage de respect
et de reconnaissance pour ces continuels services
qu'elle lui a prodiguas. Je tiens enfin a le proclamer
encore une fois, ma Rve6rende Mere: seule, la Providence pent vous donner la r6compense que vous
m6ritez. n
La musique de la Garde R6publicaine rendit alors
les honneurs. Tout s'accorda pour souligner que cette
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d&coration, accordie a notre chere soeur Larrabure,
reste d'autant plus prc.ieuse q'elle est plus rare : dans
toute l'Am&rique latine, elle n'a iti, jusqu'a prsent,
attribute qu'i une Br6silienne.
Dans I'assurance de quelque consolation pour votre
cceu, je demeure, mon Tres Honor6 Pere, en Jesus
et Marie Immacul6e, votre enfant d6vou6 et obeissant,
Ruben OLIVARES,
i. s. C. M.

BRXSIL
Lettre de Sanur BLANCHOT, Fille de la Chariti,
a la TRts HONORPE MERE
Rio, Maison Centrale, 19 septembre 1935.

Je suis rentree de Victoria seulement l'avant-veille
de la retraite, car la visite a df etre couple par les
f&tes du Jubilk du cours normal, au college NotreDame-Auxiliatrice, oh nos Sceurs, grace a la pieuse
et suave direction de ma soeur Hosannah, font beaucoup de bien, sous le regard du Maitre. C'est
consolant de constater 1'6panouissement du pauvre
grain de s6nev6, jet6 en terre de Victoria, dans le
sillon du sacrifice et de l'humilit6; il a deja produit
plus de cent pour un! Les ceuvres de toute nature
ajoutent, chaque annee, quelque branche a ce bel
arbre, qui ne porte-pas seulement un splendide feuillage, mais qui produit aussi bien des fleurs et de bons
fruits.
L'Acole normale, commenc-e il y a vingt-cinq ans,
a deji form6 huit cent soixante-dix professeurs, et
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elle est fort estim6e dans l'Ftat Espirito Santo, ce
qui multiplie ses kleves, dont le.nombre actuel est de
neuf cent soixante-dix, sans compter les oeovres
annexes. II faudrait pouvoir u klargir sa tente ) pour
en recevoir davantage, mais les finances manquent;
1'orphelinat, les pauvres absorbent largement les
b6nefices du college et on joint tout juste les deux
bouts. Au fond, n'est-ce pas suffisant, puisque les ames
en proftent amplement, et que saint Vincent est
content de voir ses flles toujours habiles a mettre le
pauvre au premier rang, malgri le nom que porte
l'oeuvre a leurs soins confide?
Non, ma Mere, elles ne deg6nerent pas, vos filles
de Victoria, puisque a c6t6 de leurs huit cents 6tudiantes des cours gymnasial et normal, elles ont un
orphelinat totalement gratuit de quatre-vingt-dixsept enfants,un dispensaire, qui soutient quatre-vingtcinq families pauvres, que nos Soeurs visitent, tandis
que 1'Association des Louise de Marillac compte d6ja
trente-deux membres, que les Dames de la Chariti,
activees par ma seur Hosannah, assistent deux cent
huit families indigentes de la ville, et que, tout prbs
du college, un h6pital d'enfants, encore embryonnaire,
fonctionne avec une quarantaine de bebbs malades,
sons la vigilance d'une Seur assist6e de jeunes aides
bien d6vou6es, qui trouvent dans ce milieu un avantgoat de notre belle vocation.
Ce qui est le plus admirable, ma M&re, ce sont le
silence et l'humiliti qui enveloppent ces ceuvres que
le monde admire. La bonne seur Hosannair est l'ame
de la maison; on n'entend pas sa voix, mais elle est
partout, remplace, A la classe, celle qui ne pent s'y
rendre, va remettre l'ordre et la paix dans I'office en
souffrance, cree de nouvelles oeuvres et r6forme les
anciennes scion les plus modernes m6thodes. C'est
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ainsi que ces fetes nous permirent d'assister non seulement a one session musicale, civique et litt6raire du
meilleur goat, mais encore, Ie lendemain, a mne
-demonstration de culture physique fort interessante
et anime jusqu'd I'enthousiasme, a laquelle prirent
part normaliennes et orphelines, internes et externes.
La fete s'est cl6turee par le sacrifice g6nrteux d'une
des meilleures Sceurs do college, oqe nous avons
choisie pour le cours d'infrmieres de Bello Horizonte,
dans 1'espirance que, d'ici trois ans, elle pourra nous
aider ici. Nous savons ma sceur Hosannah toujours

dispos&e a rendre service a la Communaut6 et d6sireuse
de se gCner et sacrifer pour le bien de la province et
des ames; aussi, ne pouvions-nous mieux choisir que
chez elle et chez nous, puisque nous avons aussi puise
au s6minaire une Scear d'office capable de pouvoir
faire ce cours et de nous readre ensuite service en

formant les autres a son tour.
JUBILf

DE L'-COLE NORMALE DE VICTORIA (BRiSIL)

8 septembre 1935.
Au cceur de Victoria, la cite l66gante encadrie par
unc admirable baic et de verdoyantes collines, Ie
collge de Notre-Dame-Auxiliatrice dresse ses bAtiments imposants. Cette vaste maison est, pour tout
l'itat Espirito Santo, un foyer de lumiere et de vie,
qui repand sur une ardente et nombreuse jeunesse le
plus haut enseignement scientiique et religieux. Elle
n'apas toujours connu sa prosperiti actuelle. En igoo,
quand arriverent les Soeurs, r6clamies par le premier

eveque de Victoria, I'edifice, qui avait servi successivement de forteresse, de couvent de Carmelites, de
caserne et de seminaire, etait dans un etat deplorable.

Le mobilier, plus que -rudimentaire, ne comprenait
qu'un sofa, one demi-douzaine de chaises et-un vieux
piano. II n'y avait pas meme I'humble fourneau indispensable la vie quotidienne. Ce fut Mgr I'6vaque qui
fournit aux Seurs tout le n6cessaire pendant les premiers temps; mais que de privations de tout genre ne
durent-elles pas endurer! Sans se laisser dicourager
par les nombreuses difficult6s, les filles de saint
Vincent se mirent aussit6t a l'oeuvre et ouvrirent
bient6t les classes avec une centaine d'enfants.
Ainsi fut lancie cette petite semence, qui devait
germer, croitre et devenir un grand arbre, dont les
rameaux contiendraient toutes les connaissances
n6cessaires a la vie pratique et a l'ombre duquel
s'abriteraient des milliers d'enfants.
En 191o, ma sceur Horta obtenait do gouverneur
que le collUge fiit mis an rang d'tcole normale
officielle, ayant ainsi le droit de former des professeurs pour les ecoles publiques. L'impulsion donnee
ne s'est jamais arr&ete : en vingt-cinq ans, plus de buit
cents ieves dipl6mies sont sorties de l'lcole normale
et ont exerc6 une grande influence morale et un v6ritable apostolat religieux dans un pays d6pourvu de
pretres. Neuf cents enfants, internes et externes,
fr6quentent les classes. L'externat San Jose, fonde
en 1917, a recu des centaines d'enfants pauvres et
leur a donn6 une instruction solide et profond6ment
chr6tienne. Quelques-uns viennent de villages lointains
et doivent faire, chaque jour, une longue course a pied.
Dans une sincere et touchante unanimit6 de sentiments, les autoritbs religieuses et civiles se sont unies
aux Filles de la Chariti pour c6Clbrer, le 8 et le 9 septembre, le jubile de l'tcole normale.
Trois messes ont 6t dites pour les anciennes 61ves,
les 61lves actuelles, et les bienfaiteurs d6funts, par
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Mgr 1'6veque lui-meme, vena egalement chanter le
Te Deum pour remercier Dieu des graces reques pendant ces vingt-cinq ans.
La grande salle des fetes fut trop petite pour contenir la nombreuse assistance, d6sireuse d'entendre
rappeler le passe du college, encore bien court et
cependant djhi rempli de beaux souvenirs.
Le gouverneur de l'Etat dit, en quelques mots, sa
satisfaction de presider la c6ermonie, et sa reconnaissance pour la valeur de l'education et de l'instruction donnaes a la jeunesse par le collge. Le chef du
diocese, dans un discours vibrant et tres applaudi,
rendit hommage a Ia haute port6e morale de l'enseignement recu ici par 1'6lite intellectuelle de l'~tat,
qui aura demain la charge de former les generations
nouvelles.
Apres avoir rappel6 avec une profonde gratitude
la m6moire des fondateurs et bienfaiteurs du col1~ge, une ancienne eleve de l'icole normale 6voqua
avec beaucoup de charme les souvenirs 6mus de ses
ann6es d'tudiante.
Un int&ressant programme litt6raire et musical fat
ensuite execute. Le lendemain, en hommage an gouverneur de l'tat et a Mgr l'6veque, toutes les l66ves
du college d6filirent &traversla ville. Leur long d6file,
la distinction de leur uniforme, sobre et gracieux, le
rythme allegre de leur marche et leur discipline
impeccable provoqubrent de continuels applaudissements sur leur passage. Une demonstration de culture
physique cl6tura les fetes et d&chaina un veritable
enthousiasme chez les jeunes spectatrices, prouvant
que la vigueur de I'esprit ne nuit pas a celle du corps.
Les 6leves du college de Notre-Dame-Auxiliatrice
realisent la belle devise :
Une ame saine dans un corps sain.

VARIETES
L'ABJURATIQN DU 29 JUIN 1607 A SAINT-PIERRE
D'AVIGNON
Un document nouveau
La premiere lettre de saint-Vincent de Paul, dte
24 juillet 1607, a iveille la curiosit6 de bien des historiens, surtout de nos jours; Pierre Grandchamp, chef
de service a la Residence de France & Tunis, y voit
une longue mystification. Des le dix-huitieme sikcle,
les irudits chercherent &identifier le renigat converti.
Un nom fut mis en avant par Drapier, auteur du Journal historique et recherches pour servir a rhistoire
d'Avignox (1177-1740) : celui de Guillaume Gautier.
« Monsieur Vincent de Paul, missionnaire apostolique, 6crit-il , fit faire l'abjuration a un ministre
nomm6 Guillaume Gautier, qui avait &t6 pretre et religieux cordelier, entre les mains de Mgr Pierre Montorio, vice-ligat d'Avignon. Cette c6remonie se fit
dans la paroisse Saint-Pierre. ,

Drapier ne donne pas de date, mais la mention dePierre Montorio exige I'ann6e 1607.
Le chanoine Massillian precise le jour : U 1607,
29 juin. Saint Vincent de Paul, ayant converti un ren6gat, lui fit faire abjuration dans I'6glise de SaintPierre, le 29 juin 1607, entre les mains de Mgr Pierre
de Montorio, vice-legat d'Avignon, qui y assistait,
a I'office de Saint-Pierre 2 . n
t. Musie Calvet d'Avignon, ms. a 562, t. I', fi 344.
2. Bibl. d'Avignon, ms. 4381, 1i 27. Notes sur Itisloire dAvignon,

dix-huiti.m- sidcle.
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Ce texte est reproduit, a peu piks identique, sur
une fiche du chanoine Requin, ancien archiviste
.du diocese, qui ajoute : c Voir deliberation du chapitre de Saint-Pierre et bapt&mes. ,
Les registres des diliberations capitulaires du dixseptieme sikcle n'existent plus, mais nous lisons dans
celui qui embrasse les annees 1760-1790 : a Le 29 susdit jeudi [juin 1775], jour de saint Pierre, notre glorieux patron, Mgr Ange-Marie Durini, de Milan,
archev&que d'Ancyre, president et prolegat de cette
ville, vint c6elbrer la messe basse dans notre 6glise a
neuf heures du matin, ensuite il assista -A la grand'messe solennelle en musique, oi il tint chapelle juxta
solitum. Avant sa messe, Monseigneur requt l'abjuration de deux calvinistes, savoir Claudine Baude, flle
native du canton de Berne, en Suisse, et Pierre Pongerde, jeune homme de Nimes, instruits par M. Le
Bansais, chanoine de Saint-Didier, qui les assista et
coopera i la c6remonie, qui se fit en pr6sence d'un
-monde infini. Au commencement du siecle passe, saint
Vincent de Paul en avait fait de meme dans notre
eglise, le mime jour, sous Mgr Pierre-Francois de Mon.torio, 6veque de Nicastro, vice-~1gat d'Avignon. ,
Ainsi done, Guillaume Gautier, ex-cordelier, converti par Vincent de Paul, a fait abjuration le 29 juin
1607. Voili la conclusion qui se d6gage des textes
-ci-dessus1 , et tout laissait croire que la source commune des timoignages etait le registre des deliberations capitulaires de 1'6poque, registre alors existant.
r. C'est la conclusion que j'ai adopt6e moi-meme dans le Grand Saint
-du Grand siicle, t. Ie, p. So. Aujourd'hai, apris la dicouverte de la
dissertation de M. de Cambis, je dirai que le nom du xenugat nous eat
inconou et que la date de I'abjurationdoit se placer entre 26 juin 1607,
date de 'arriv6e du saint i Aigues-Mortes, et le 24 juillet, date de sa
Jettre, ou plutbt en juillet 1607.
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et aujourd'hui perdu, dont la valeur etait hors de pair
comme document officiel et contemporain.
Une d&couverte r6cente, due a notre confrere M. Joseph Guichard, qui a eu en maintes occasions la
main heureuse, vient r6duire i niant ces timoignages :
c'est une dissertation critique fort bien men6e, due a
la plume de Joseph-Louis-Dominique de Cambis,
marquis de Velleron 1 .
Cet 6crivain a pu feuilleter Ie registre capitulaire
dont nous regrettons la disparition. Or, voici ce qu'il
a constat6 : le 29 juin 16o7, aucune mention d'abju-

ration; le 29 juin 16o8, abjuration de Guillaume Gautier :

( Le jour de saint Pierre, le 29 juin 1608, Mgr 'Illustrissime et Rev&rendissime Joseph Ferreri, archeveque
d'Urbin et vice-l1gat d'Avignon, a chante la messe
pontificale et fait les secondes vapres, ayant, avant
icelles, reju publiquement dans ladite 6glise un
ministre calviniste nomm6 Guillaume Gautier, lequel
avait &t pretre de l'Ordre des Cordeliers. n
Dans cette phrase, pas un mot de Vincent de Paul,
qui avait quitt6 Avignon, avec son converti, depuis
plus de six mois, pour aller & Rome. Mgr Ferreri &tait
arrive en Avignon le i3 novembre 1607, pour succ6der
a Mgr Montorio.
Si I'on songe que, d'aprts sa lettre, saint Vincent a
dibarqu ia Aigues-Mortes le 28 juin 16o7, il n'est pas
possible que son converti ait abjure6 Avignon le lendemain 29. Les formalit6s & remplir apres le d6barquement, le besoin de repos apres la traverse de la
Mediterranke, les 70 kilometres & parcourir pour aller
dans la cit6 des vice-16gats, les informations & prendre
i. Bibliot. d'Avignon, ms. 3485, fo
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et suiv.
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avant Ylabsolution, la retraite imposee d'ordinaire aux
ren6gats qui reviennent an bercail, tout ceta demandait
plusieurs jours.
Mais lisons la savante dissertation de Joseph-LouisDominique de Cambis. Elle vient d'un homme qui a
6tudi6 longuement la question et a remu6, pour se renseigner, les archives d'Avignon et meme celles du
Saint-Office. C'est a Collet, auteur d'une Vie de saint
Vixcent de Paul, dont il vient de lire la premiere idition abrige', qu'il adresse ses observations.
OBSERVATIONS
SUR L'HISTOIRE ABREGEE DE SAINT VINCENT DE PAUL
par P.

COLLET.

Le renegat nomm6 Guillaume Gauthier y fut riconcilid
publiquement dans 1'eglise de Saint-Pierre par le vice-legat
Joseph Ferreri, archeveque d'Urbin, le 29 juin 16o8...
Avant que le saint partit d'Avignon pour Rome, il ecrivit an
frbre de M. Comet et il lui fit le d6tail de ses -adventures
(Livre I, pages 12 et 17).
CLAIRCISSEMENT

La lettre de saint Vincent de Paul I M. de Comet le jeune,
datee d'Avignon le 24 juillet 1607, prdsente ce fait avec toutes
ses circonstances, et c'est par consequent dans cette lettre
qu'on doit puiser la v6ritd qui est consigdne.
I' ous uous sauvames, dit le saint, avec un petit esquif et
nous rendimes le 28 juin d Aigues-Morles et tot apris en
Avignon, oi M. le vice-16gat recut publiquement le renigat
avec la larme a 1'ceil et le sanglot au coeur, dans 1'eglise de
Saint-Pierre, a l'honneur de Dieu et 6dification des assistants.
Mon dit Seigneur nous a retenus tous deux pour nous mener
A Rome, oii i s'en va tout aussit6t que son successeur sera
venu. 11 a promis au pinitent de le faire entrer a I'austbre
Couvent des Fate ben Fratelli,oi ii s'est vou6. ,
i. Parue & Avignon en 9762.
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(Vie du vi'nirable Vincent de Paul par L. Abelly... x664.
In-4 0, t. I, page 17.)
(Vie du veinrable Vincent de Padl par M. L. Abelly, e6rquc
de Rodez. Paris, chez Florentin Lambert, rue Saint-Jacques,
1669, 2 volumes in-P. Livre I, chapitre IV, page 17.)
II rsuote de cet expos6 que saint Vincent de Paul arriva
le 28 juin de l'annae 16o7 & Aigues-Mortes, qu'il ne paxtit peu
de jours apres pour Avignon. 11 est convenable d'observer :
1o Qu'il y a douze fortes lieues d'Aigues-Mortes 1 Avignon
el qu'il faut unejournme et demie pour les voitures ordinaires
pour faire le voyage.
2z I est constant que le renegat que saint Vincent de Paul
conduisit i Avignon fit abjuration dans le mois de juillet 1607
et qu'il l'avait faite avant It 24 de ce mois, puisque le saint
l'assure dans sa lettre a M. de Comet, datee de ce jour.
II est incontestable, par les raisons susdites, que ce renegat
n'est pas ce Guillaume Gautier qui fit abjuration publique
le 29 juin r6o8. Voici ce qu'on trouve ! ce sujet dans le livre
des Conclusioes capitulaires du chafitre de Saint-Pierrt
{Livre 2, page 27):
" Le jour de saint Pierre, le 29 join i6o8, Mgr PIllustrissime
et Revcrendissime Joseph Ferreri, archeveque d'Urbin et
vice-tegat d'Avignoo, a chantd la messe pontificale et fait les
secondes vepres,ayaut, avant icelles, reSu publiquemeatdans
la dite eglise un ministre calviniste nommi Guillaume Gautier, lequel avait &tipratre de lOrdre des Cordeliers. n
II est constant que le ren6gat de saint Vincent de Paul,
conduit & Avignon, fit abjuration dans le mois de jaillet de
I'ann6e 1607; par consequent, ce n'est pas Ie nomm6 Guillaume Gautier, qui fit abjuration un an apres, ainsi que nous
venous de le rapporter.
D'ailleurs, tons les historiens attestent que ce renegat dont
parle le saint fit abjuration entre les mains du vice-ligat
Pierre-Francois Montorio, 6veque de Nicastro, en z607, et
Gautier fit la sienne entre les mains de Mgr Ferreri, archeveque d'Urbin, son successeur, en z6o81'
Mais ce qui fait cette confusion et illusion a quelques personnes, c'est de n'avoir trouv6 aucune trace ni vestige de
cette premiere abjuration dans les archives du chapitre Saintz. M. de Cambis aurait pu ajouter que Guillaume Gauties est donn6
comme calviniste, non comme musulman.
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Pierre et de n'avoir pas fait un examen assea rEflchi sur la
lettre de saint Vincent de Paul, qui relevait ce fait avec evidence.
II n'etait pas naturel de penser que ce renegat ait fait abjuration le a9 juin 16o7, puisqu'il paraissait impossible que le
saint fat arriv4 ce jour-la & Avignon, parce qu'il est constant
qu'il 6tait arrive Aigues-Mortes le a8 de ce mois et qu'il y a,
comme nous avons ci-dessus observe, douze lieues de distance entre ces deux villes. II n'Etait pas, d'ailleurs, convenable que le vice-legat admit ce renegat i faire abjuration surle-champ, sans aucun examen prealable et particulier.
Ainsi on croit pouvoir Eloigner cette abjuration.
J'ai eu le privilege extraordinaire de fouiller dans les
archives du Saint-Office pour y rechercher le nom du renEgat
de Nice dont parle le saint et je n'ai rien ddcouvert.
Comme on ne trouve aucunetrace de la premiere absolution
dans les archives du chapitre de Saint-Pierre et que les
registres des annces 1607 et 1608 de l'Inquisition de Rome, ou
sont ineasrs tous ceux qui font abjuration, soot perdus, ainsi
il est impossible de decouvrir le nom du renegat dont il est
question dans la a Vie de Saint Vincent de Paul ).
Mais ces omissions ne peuvent toutefois former aucun
soupcon legitime sur la v6rite de ce fait. Ces deux courtes
observations exposEes avec candeur et avec simplicitd suffisent :

1o Le chapitre de Saint-Pierre a coutume de changer
chaque annie d'administration, et celui de l'annee 1607 est
different de celui de 1608. Le premier se dispensa de rappeler
dans le livre des conclusions l'abjuration du renegat faite
devant le vice-Ilgat Montorio; le second, administrateur plus
exact, fit mention de I'abjuration faite devant le vice-legat
Ferreri. 11est d'ailleurs constant que ce n'est pas l'usage de
faire mention de ces sortes de faits dans les livres du chapitre.
20 II est certain que l'inquisiteur d'Avignon tient registre
de tons ceux qui font abjuration; toutefois, uniquement de
ceux qui font abjuration entre ses mains, mais nullement de
ceux qui font abjuration devant le vice-ligat. Le Pbre
SEbastien Michaelis Etait inquisiteur en 1607 et i6o8, et les
registres de ces annees-lk sont perdus.
Ainsi il n'est pas surprenant qu'on ne trouve pas 1'abjuration du renEgat conduit par saint Vincent de Paul consignee
dans les registres de Saint-Pierre et dans ceux de I'Inquisi-
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tion. La lettre du saint & M. de Comet suffit pour attester
1'authenticiti de ce fait.
Le sejour de saint Vincent de Paul a Avignon fut d'eoviron
trois mois.
Saint Vincent de Paul partit d'Avignon avec Mgr de Montorio, vice-legat, et il est constant que ce prelat ne partit d'Avignon pour Rome qu'au mois de novembre 1607.
Ce vice-legat fit une ordonnance datee d'Avignon, le
6 novembre 1607; Mgr Joseph Ferreri, son successeur, en fit
une en date da t6 novembre 1607 (Voyes le Livre rouge de
'PHotel
de Ville de cette annie).

Aprbs avoir In ce m6moire, Collet ne sut que penser.
Son edition abr6gie de 1764 trahit son embarras : on
y lit que le debarquement cut lieu le 18 juin (et non
le 28), que le ren6gat abjura en 1608 et que le depart
pour Rome, en compagnie de Mgr Montorio, suivit. En
voulant se corriger, il a multipli6 les inexactitudes.
M. Grandchamp n'etait pas la pour proposer sa
solution.

P. COSTE.

ACTES DU SAINT-SIEGE
VENERABILI FRATRI
PAULO ALBERTO FAVEAU
EPISCOPO TITULARI TAMASITANO
Vicario Apostolico de Hang Chow
PIUS PP. XI
VENERABILIS FRATER,

Salutem et Apostolicam Benedictionem.
Suavi animi delectatione accepimus te, Octobri ineunte
mense, quintum ac vicesimum Episcopatus natalem fauste
peracturum. Hanc quidem praetermittere nolumus opportunitatem quin singularem Nostram benevolentiam paternamque
gratulationem tibi declaremus et publice testificemur. Neque
enim igndramus te quinquagesimum jam annum in excolendis sacrarum missionum locis continenter desudare animarumque ad Deum conversionem et irdigenarum praesertim
clericorum institutionem summo studio et cura promovere.
Itaque proximum tibi faustum eventum ex animo libenterque
gratulamur, qui Congregationi ipsi Missionis, cui adlectus
es et fidelibus indigenis, quos Ecclesiae comparasti, profecto
erit perjucundus, simulque ominamur ut diu vivas diuque
floreas et ipsum quinquagesimum Sacerdotii natalem, qui
jam appropinquat, feliciter valeas celebrare.
Quo interea Jubilei episcopalis solemnia utiliora populo tuo
evadant, tibi ultro damus ut, statuta die, Sacris solemniter
operatus, adstantibus fidelibus nomine Nostro Nostraque
auctoritate benedicas, plenam admissorum veniam iisdem
proponens, usitatis Ecciesiae conditionibus lucrandam.
Denique Deum precantes ut salutaria tua incepta benigno
favore prosequatur, Apostolicam Benedictiqnem, divinarum
auspicem gratiarum Nostraeque caritatis testem, tibi, Venerabilis Frater, itemque Sodalibus tuis et Clero populoque
tibi demandato peramanter in Domino impertimus.
Datum ex Arce Gandulphi apud Romam, die X mensis
Augusti, anno MDCCCCXXXV, Pontificatus Nostri quarto
decimo.
PIUS PP. XI.
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L'auteur nous expose ainsi son but dans l'Avertissement de tte :
Monuter la beaute musicale contenue daos les chants d'4glise et en
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faire goater la ddlicate simplicitt aux vrais artistes, tel est le but de ces
modestes essais. Les refrains soot de simples adaptations d'un texte
francais i une melodie gregorienne choisie et tirhe de labondante
source des Alleluias du Graduel Vatican, intigralement reproduite.
Pour les couplets, on a retenu simplement do verset allelaintique les
notes essentielles qui forment la trame do desin melodique. C'est, en
smme, le procede de composition adopte par Charles Bordes dans son
Stariale et qui s'inspire de la manitre des rythmes du moyen Age.
* Ces cantiques, ajoute M. Guichard, seront, en principe, ex6cutes
sans accompagnement. Un soliste chantera d'abord l'Alleluia liaurgique. Le cheur coutinuera par le refrain en franais sur la mime
m6lodie. Les couplets, chantes par une schola, seront alternis avec le
refrain. Pour terminer, toutes lesvois reprendront I'Alleluia... Chanter,
c'est mieux prier; aussi bien tous nos textes sont des pri&res.
Et Pauteur termine par ce tvru, que volontiers nous faisons n6tre :
Daigne la glorieuse Vierge Marie benir ces chants composis i sa
louange! n

Dictionxaire de spiritualiti, fasc. IV.
Ce fascicule contient, ecrites de la main de M. Combaluzier, les
notices de deux confrires: MM. Nocl-Veran Aubry et Julien Barb6.

Ponciano NIETO. Santa Teresa de Jesis. Conxirmacidn evidente de la verdad del Cristiaaismo. Madrid,
1935. In-8 de 193 pages.
Depuis i'avrnement de sainte Thdrbse de 'Enfant-Jsus, sainte Thezese d'Avila, la grande mystique. espagole, eat an pea laissie dans
P'ombre. M. Nieto a voulu ia remettre en lumiere. 11 voit en ille une
confirmation 6vidente de la vrriti du christianisme. Nous soubaitons
que ce nouvel ouvrage fasse rayonner encore plus loin la gloire de
celle que d'aucuns voudraient voir placer au nombre des doctears de
I'glise.

NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES
49. Saiz (Castor), pretre, 5 septembre 1935, a Madrid;
34 ans d'age, 19 de vocation.
5o. Caussanel (Frederic), pretre, 19 septembre, A la
Maison-Mire; 96, 73.
51. Perez(Martin), coadjuteur, 6 aoat, A Naga; 71, 47.
52. Kaspret (Francois), coadjuteur, 20 septembre, a
Celje; 63, 34.
53. Maubach (Fr6d6ric), pretre, 28 septembre, A San
Jos6 de Costa-Rica; 57, 35.
54. Dumoulin (Leon), pretre, 29 septembre, A Constantine; 62, 44.
55. Conroy (Thomas), pretre, g1septembre, A Baltimore; 49, 25.
56. Krivec (Vincent), pr&tre, 7 octobre, A Ljubljana;
70, 5o.
57. Maddock (Guillaume), pretre, to octobre, a Philadelphie; 57, 36.
58. O'Brien (Jacques), pretre, i" novembre, a Philadelphie; 67, 4959. Watth6 (Henri-Achille), pretre, 18 novembre, a
Vichy; 57, 35.
60. Van Gool (Edouard), pretre, 25 novembre, a Rio
de Janeiro; 66, 41.
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NOS CHERES S(EURS
Mary Kiernan, A San Jose; 89 ans d'age et 64 de vocation.
Rosa Facchini, i Florence; 55, 36.
Chiara Panunzio, A Solofra; 78, 58.
Jeanne Scarabelli, a Luserna; 8r, 58.
Maria Tofanari, a Grosseto; 78, 57.
Micheline Kobielska, h Varsovie; 75, 46.
Maria Fernandez, a Guatemala; 56, 33.
Maria Solano, A Guatemala; 49, 22.
Marie Mravlak, a Gyangyos; 8o, 56.
Victoire Varga, a Nagykamizsa; 73, 5r.
Marthe Krause, a Graz; 61, 42.
Maria Costes, I Arcueil; 66, 37.
Julie Lumereaux, au Quesnoy; 63, 43.
Marie Arial, A Toursainte; 71, 48.
Anna Schaffgotsch, a Graz; 94, 65.
Anna Melicher, A Nitra; 69, 51.
tmilie Gnaun, a Liberec ; 64, 38.
Emerenciana Sanchez, i Saint-S6bastien; 70, 45.
Josefa Segulora, a Saint-Sebastien; 27, 4.
Francisca Elorga,

a Cadiz;

79, 54.

Louise Grandjean, k Montolieu; 84, 68.
Jeanne Guwy, A Montolieu; 46, 21.
Maria Vesin, k Clichy; 69, 44.
Marie Egloff,

a

Belletanche; 52, 32.

Melanie Duval, a Santiago; 88, 69.
Veronique Brinsden, A Philadelphie; 58, r3.
Margaret Mac Donald, a Emmitsburg; 82, 61.
Barbara Muller, a Wassenberg; 3o, 9.

Anna Welschen, a Forst; 67, 37.
Hdilee Zatorska, a Varsovie; 27, 4.
Josephine Tessera, a Sanctuaire ; 69, 46.
Anna Banaino, a Tripoli , 40, 5.
Melanie Colombo, A Turin; St, 29.
Bianca Sarra, a Naples; 25, 5.
Carmela Quercia, a Naples; 75, 49.
Marie Zajc, k Oradea; o8,57.
Conception Terrience, A Madrid; 8i,-6o.
Josephine Labrousse, a Shanghai; 6o, 31.
Jeanne Prnvot, A Pau; 57, z3.
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Anna Goupil, a Paris; 71, 51.
Marie Pailleux, a Firminy; 59, 36.
Elisabeth Egan, a Bridgeport; 5q, 40.
Mary M. Coy, N San Jos6; 67, 39.
Antoinette Supan, i Eger; 60, 41.
Juana Lopez, a Guadalajara; 71, 40.
Patricia Martinez, a Valdemoro; 27, 6.
Placida Astrain, a Plasencia; 57, 37.
Maria Saladrigues, a Melilla; 49, 26.
Magdalena Legarreta, a Valencia; 45, 03.
Alphonsine Dobbelaere, a Aavers; 59, 39.
ilise Gautron, A Chateau-Gontier; 71, 42.
Judith Rodrigues, a Rio de Janeiro ; 28, 8 mois.
Julie Striz, & Constantinople; 54, 3o.'
Anna Fagiani, a San Severino; 63, 37.
Maria Durlinger, a Salzbourg; 82, 63.
Anna Zitteraner, A Schwarzach; 53, 29.
Marie Serre, a Paris; 82, 62.
Marie Vie, A Begles ; 78, 59.
Jeanne Couhert, a Recife; 83, 6o.
Rita Lai-Foren, a Turin; 3j, 1.
Marie Thury, a Paris; 81, 59,
Catherine Delorme, a Chateau-l'lveque; 82, 63.
Marie Barrier, a Quesnoy-sur-Deute; 76, 58.
Marie Dupouy, a Constantine; 83, 61.
Marie Ville, a Muno; 83, 6o.
Edwige Kirszensztein, a Mieckow; 52, 33.
Josephine Svaral, a Ladce; 26, 7.
Eva Reyes, a Lima; 6o, 35.
Emilie Lambrecht, A Nerve; 6o, 33.
Isabel Arabaolaza, a Cadiz; 27, 6.
Marie Fink, I Budapest; 76, 53.
Anna Zechner, a Graz; 73, So.
Julia Rpilly, a Emmitsburg; 77, 53.
Anne Lotode, a Alexandrie; 58, 28.
Josefa-Vanez, a Madrid; 39, g9.
Maria Gomes, a Nice; 58, 29.
Maria Acevedo, a Quito; 71, 53.
Carmel Scotto, a Buenos-Aires; 6o, 40.
Ang~eg Cipolla, a Milis; 67, 46.
Lucy Briody, A Manchester; 44, 21.
Magdagna Ebner, & Schermberg; 56, 27.
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Maria Wurtinger, a Schwarzach; 71, 36.
Benedicte Vincent, a Paris; 77, 56.
Maria Scorcia, A Bitonto; 66, 43.
Ellen Minion, a Buffalo; 70, 44.
Ana Luco, a Santiago; 46, 25.
Zoila Lecz, a Rare; 70, 46.
Francisca Santamaria, k Valencia; 65, 43.
Maria Ariztegui, a Cartagene;65, 39.
Elisabeth Strasser, a Schermberg; 73, 27.
Marie Gollier, a Athee; 83,62.
Marie Bottin, a Marseille; 79, 54.
Francesca Villien, a Monistero; Si, 6o.
Jeanne Maritano, a Turin; 67, 33.
Louise Depczynska, a Cracovie; 78, 55.
Febronie Cestwicka, a Cracovie; 43, 21.
Eugenie Despreaux, a Paris; 74, 52.
Jeanne Hernandez, a Madrid; 27, 8.
Vicenta Mufioz, a Valencia; 74, 49Ana Callis, b Valencia; 83, 51.
Josefa Tenas, k Valdemoro ; 74, 53.
Isidora Azpilcueta, A Alcorisa; 78, 6o.
Ramona Orriols, a Lerida; 45, 2o.
Emilie Bogo, a Voltri ; 79, 56.
Antoinette Cadeddu, A Nuoro; 25, 2.
Adile Tiraboschi, k Luserna; 67, 48.
Marie Hrastensek, a Ljubljana; 29, 7Antoinette Remskar, a Ljubljana; 67, 27.
Eleonor Reeder, i Nouvelle-Orleans; St, 6o.
Josephine Raison, a Sainte-lnimie; 79, 59.
Gisela Zawilla, a Graz; 36, i2.
Elisabeth Brodujak, a Istanbul; 34, 8.
Anne Pointner, a Dult; 36, to.
Irene Schlichtling, a Klotildliget; 25, 5.
Clementina Fiorentini, a Artena; 65, 43.
Ursule Zelenko, a Ljubljana; 61, 44.
Louise Rayon, i La Teppe; 83, 59.
Veronique Vannier, a Hussein-Dey; 89, 67.
Marthe Salazar, k Guatemala; 69, 42.
Marie Jankowska, a Cracovie; 65, 44.
Manuela Puyo, a Circasia; 54, 31.
Inprimerie J. DUMouLt,

5, iuw des Grais-Augtustins,

6
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HISTOIRE DE LA CONGREGATION
DE LA MISSION

LIVRE IV. -

De 1874 a 1918

CHAPITRE XXXIV. - M. BORt, sup6rieur g6ndral (suite).
SOuMAIRE. -

Le corps professoral de la Maison-Mire.

Apres les membres du Conseil domestique qui
veillent sur le temporel et le spirituel de la MaisonMbre en general, il convient de parler des confreres
qui constituent le corps professoral et qui ont pour
mission de former a la science et k la vertu les futurs
prktres de la Congregation.
11 y avait a la t6te de ce corps professoral un pr6fet
des 6tudes d'une grande valeur : c'6tait M. Guillaume
Delteil, premier assistant de la Congregation. Ce
v6n6r6 confrere avait bien voulu, en plus de la direction g6nerale des 6tudes, assumer la lourde charge de
professeur de morale.
Sa vie anterieure I'avait bien pr6par6e
ce double
r6le. Entr6. dans la Congregation en 1833, il avait
d'abord et6 plac6 an grand s6minaire d'Albi oii il resta
quinze ans, de 1836 A i851, et oi il fut successivement
professeur de dogme et de morale.
En x85l, la Congr6gation prenait la direction du
grand s6minaire de La Rochelle. 11 fallait un homme
capable d'6tablir ]'ceuvre, tout de suite et solidement,
sur une bonne base. Le P. Etienne, qui avait h6sit6,
pric6demment, en 1844, Anommer M. Delteil superieur
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d'Albi, jugea qu'il 6tait maintenant mir pour la conduite et confia a notre confrere la charge delicate de
superieur de La Rochelle.
Voici quelques extraits d'articles que la Semaine
religieuse de La Rochelle a consacr6s a sa m6moire
lorsqu'il mourut en 1886 : 4 M. Delteil fut superieur du grand seminaire de 1851
1862. II m&nagea
parfaitement la transition entre l'ancienne direction et
la nouvelle. II cut toujours un grand respect pour ses
predicesseurs. Avec son caractere rond, son visage
6panoui, son humeur facile et heureuse, il gagna le
coeur de tous. II etait d'une activit6 debordante, d'un
d6vouement a toute 6preuve. Ses connaissances 6taient
solides, exactes, 6tendues, variees. I1 avait une doctrine saine. II etait parfaitement attache au SaintSiege, ce qui n'*tait pas un petit 6loge A.une 6poque
oh r6gnaient certains pr6jug6s sur les doctrines
romaines. II avait une rapidite de coup d'ceil itonnante, une sfret6 de decision, soit dans l'ordre sphculatif, soit dans l'ordre pratique, qui tenait du prodige.
Ce qui a fait ma fortune, aimait-il a dire, c'est que
j'ai tout mon esprit d'un seul coup. Quand une fois
j'ai parle, je n'ai plus rien a dire. ,
Voici un autre t6moignage de quelqu'un qui 'a bien
connu a La Rochelle : a M. Delteil 6tait un homme
d'autorit6 morale immense, doue d'un rare bon sens.
Homme de discipline, mais d'une discipline temp&ere
par la douceur, il entretenait la vie de famille. On
etait a l'aise avec lui, sans que l'autorit6 en souffrit.
Homme d'esprit et de finesse, jamais de fiel cependant ; il avait une bonhomie qui faisait tout avaler.
Homme de cceur; rien de mani&re; une grande delicatesse de sentiment. II aimait vivement sa famille
naturelle; il avait un culte pour sa mere. Homme de
caractere, il ne savait pas taire sa pensie des qu'il le
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voyait nicessaire ou utile. Ses affirmations cat6goriques concernant les privileges du Pape ne furent pas
6trangeres a quelques epreuves subies par lui. Homme
de conscience, il avait le sentiment de la responsabilit,. II n'itait pas d'une nature timide. II 6tait carr6
dans ses convictions, net et ferme dans ses resolutions. 11 y avait dans son caractere quelque chose du
granit de l'Auvergne, sa patrie. Enfin, homme de foi,
il tremblait et 6tait toujours malade au moment des
appels aux ordres. ,
En 1862, on eut besoin d'un homme capable de
remplacer supiricurement M. Gillot, a Cahors;
M. Delteil fut I'homme choisi par le P. Etienne. Evidemment, ce changement fut un gros sacrifice pour

M. Delteil et pour le clerg6 de La Rochelle. M. Delteil fit ce sacrifice gendreusement et simplement.
L'6veque de Cahors apprecia vite le nouveau sup&-

rieur de son grand s6minaire et il le prit comme son
thbologien au concile du Vatican en 1870. M. Delteil
avait toujours 6et partisan de l'infaillibilit6 pontificale; mais au debut du concile, il ne lui semblait pas
que la d6finition fit opportune. II redoutait des consequences graves, peut-etre un schisme. Mais bient6t,
il changea d'opinion et il amena son 6veque a penser
comme lui. II aimait a parler de son sejour A Rome,
de la mauvaise cuisine italienne, de la beaute des
monuments et du charme des amities qu'il entretint
avec d'illusties ecclesiastiques, faisant partie du Concile.
Albi, des
Ce qu'il fut a Cahors, i La Rochelle,
missionnaires qui 1'ont bien connu en ont t6moign6 a
la conference qui suivit sa mort. Voici quelques extraits
de leurs appr6ciations : " C'6tait un homme d'une
simplicit6 ronde et franche, d'une r6gulariti parfaite.
II se levait toujours a quatre heures, meme lorsqu'il
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avait passe une nuit blanche. 11 souffrait de l'estomac
et je ne me rappelle pas qu'on lui ait jamais servi une
seule fois quelque chose de particulier. II aimait et
voulait qu'on gardit la pauvret6 pour la lumiere et les
v6tements. II avait une bonte sans fadeur ni mollesse.
I1 6tait tellement serviable qu'il gagnait 1'affection de
tous : cures, directeurs, s6minaristes, et cependant il
avertissait franchement les confreres de ce qui pouvait nuire a leur succes. II 6tait d'une droiture d'intelligence merveilleuse pour juger, pr6voir, discerner.
Lorsqu'il etait consult6 par les seminaristes, les cur6s,
les chanoines, les vicaires g6ndraux, I'6veque, il donnait son sentiment sans h6siter et il 6tait rare qu'il eut
a revenir. I1 6tait simple et franc, il ne dissimulait pas
sa pensee et parfois, meme en presence d'autorites
eccl6siastiques qui ne pensaient pas comme lui, il
avaitle courage de n'etre pas de l'avis de ceux que l'on
pouvait redouter. ( Monseigneur et moi, disait un jour
M. Delteil, nous ne sommes pas toujours d'accord;
mais nous restons bons amis. » M. Delteil fut toujours le veritable ami de ses confreres;. on pouvait
se fier A lui, tout lui dire ; il ne vous trahissait jamais.
II avait une tres grande reconnaissance pour le moindre
service qu'on lui rendait. C'est un des missionnaires
qui ont r6ussi le plus A se faire aimer de tous et a
gagner a la Compagnie la sympathie de tous. ,

M. Delteil vint a l'assembl6e de 1874 comme d6pute
de la province du Languedoc, et c'est a cette assemblee
qu'il fut elu premier assistant, comme nous l'avons
raconte dans un chapitre pric6dent. Nous avons dit
alors ce qu'il fut comme assistant de la Congregation;
il faut dire maintenant ce qu'il fut de 1874 a 1878,
comme pr6fet des 6tudes. Le P. Bore 1'avait charg6
6galement de la haute direction des grands et des petits
s6minaires, continuant en cela la ligne de conduite
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du P. Etienne, qui avait partag6 entre ses quatre
assistants les diff6rentes ceuvres et provinces de la
Compagnie.
M. Delteil, dans son nouveau poste, se placa d'abord
sous la protection du v6nerable Jean-Gabriel Perboyre,
qui avait etC son directeur a Saint-Lazare, quarante
ans plus tbt. M. Delteil aimait a parler de lui dans ses
conferences aux etudiants; il le leur proposait comme
module de pi6et et d'ardeur au travail. 11 conservait
pr6cieusement un petit livre intitul6 Maximes de saint
Vincent iin-32), qui lui avait

&t6 donn6 pendant son

s6minaire par le futur martyr. Ce livre 6tait pour lui
comme une precieuse relique. 11 marquait sur les premieres pages blanches de ce livre les dates principales
de sa vie : sa naissance, son bapteme, son entree dans
la Congr6gation, ses voeux, ses diff6rents placements.
II note qu'il a perdu son pire le I" fevrier i851, sa
mere le 2 mars 1853. Au bas de la page, il y a :
Je mourrai le...
Je lIgue ce livre a...

Le P. Verdier, qui fut el6ve de M. Delteil dans la
classe de morale, aimait a raconter qu'on abusait quelquefois de sa bont6 et qu'on essayait de causer
d'autres choses que de la lecon; on tachait de surprendre les secrets du grand Conseil, en particulier les
placements, les changements, la raison de la venue de
tel ou tel confrere, etc. M. Delteil ne se fichait pas
de ces questions indiscretes et se pretait quelquefois,
sans rien trabir, Ade petites diversions qui reposaient
les esprits.
Le cahier du grand Conseil va nous montrer la
grande activft6 de M. Delteil, pr6fet des 6tudes. Dis
le d6but du g6n6ralat du P. Bor6, il est charg6 de
s'informer exactement des aptitudes des seminaristes
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qui passent aux 6tudes. On le voit dans les procesverbaux suivants donner son avis affirmatif on nigatif.
II ne devait pas y avoir de conseil des professeors,
car nous le voyons obtenir, le 3o novembre 1874, un
conseil particulier, pr6paratoire aux ordinations et
compose de professeurs, des directeurs du seminaire
et de l'assistant de la Maison-MWre. Ce Conseil devait
etre pr6side par M. Delteil, premier assistant et prefet
des etudes, et l'on devait s'y entretenir de la conduite,
du travail, des talents, des succes des ordinands.
Au debut de 1875, on fait encore un pas en avant. II
y aura conseil non seulement pour les ordinations,
mais d'une maniere habituelle et permanente, toujours
pr6side par le prefet des etudes.
Le i3 septembre 1875, on fixe l'rpoque a laquelle
le pr6fet des etudes devra riunir les professeurs. Ce
sera le premier jeudi de chaque mois et 1'on conf&rera sur la conduite et le travail des 6tudiants.
Entre chaque conseil, quand les choses ne marchent
pas comme elles devraient, quand il y a une plainte
des anciens, des professeurs, des etudiants, c'est toujours M. Delteil qui est charg6 par le grand Conseil de
faire les enqu&tes n6cessaires. Meme s'il s'agit des
classes de chant, si l'on veut savoir si elles se tiennent
r6gulierement et si elles sont suivies par tous, c'est
toujours k M. Delteil qu'on recourt.
M. Delteil intervient dans toutes les questions concernant les 6tudes : une certaine profession de foi A
faire, les travaux th6ologiques a organiser, le choix
on le changement des manuels. II fut souvent question, pendant les quatre ans du P. Bore, de reviser la
theologie morale de Collet, notre confrere du dixhuitieme siccle, et de I'adapter aux temps modernes,
afin sans doute de s'en servir en classe. La chose fat
traitie au moins quatre fois au grand Conseil, de 1874
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a 1878: a On se plaignait de l'inferiorit6 et de la faiblesse des etudes philosophiques et th6ologiques en
general; on en attribuait la cause i l'abandon de la
mithode scolastique, telle qu'elle est employee dans la
Somme thiologique de saint Thomas. On ne faisait
plus d'argumentation; on ne d6fendait plus et on
n'attaquait plus contradictoirement toutes les conclusions de chaque these pour les 6lucider, les expliquer,
les preciser, les mettre en relief, en les degageant de
toutes les ombres et diffcult6s que l'ignorance, I'orgueil, la subtiliti ou le mauvais vouloir des ennemis
de l'9glise savent accumuler sur les questions les plus
simples. On trouvait (ce n'6tait pas seulement pour
Saint-Lazare, c'etait pour la France, pour le monde
entier), on trouvait que les etudes diminuaient de
clarte, de solidite, de profondeur et devenaient superfcielles; que I'entrain, I'ardeur, l'6mulation desertalent les &coles. i Une preuve irrefragable de l'inf&riorit6 et de la faiblesse de nos 6tudes philosophiques
et theologiques, disait-on, c'est l'impossibilit6 ou sont
presque tous les eleves et beaucoup de professeurs de
soutenir une discussion suivie et en langage vraiment
thbologique sur les questions qu'ils viennent d'6tudier; le latin scolaire, si familier aux maitres et aux
6lives d'autrefois, notamment a Saint-Lazare oi les
s6minaristes qu'on ne trouvait pas assez forts devaient
prendre des lecons de latin avant de passer aux 6tudes,
et la forme syllogistique si fid~lement employee par
notre Collet sont encore bien loin d'etre rh6abilit6s,
puisque la plupart des auteurs classiques d'aujourd'hui sont 6crits en un pitoyable latin, n6gligent la
construction serree et rigoureuse des syllogismes, telle
qu'on la trouve dans Collet. Voulons-nous donner de
la p6netration, de la finesse, de la facilit6, de l'aisance, de l'ardeur a nos 6leves, ajoutait le rapporteur;
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voulons nous qu'ils possedent la science sacre,
visons A un auteur du genre de Collet : mme style,
meme forme d'argument. )
Le grand Conseil, M. Delteil en particulier, &Cudiait attentivement les rapports, tels que celui dont
nous venons de donner des extraits. Probablement, il
devait y avoir de l'exagtration dans les critiques mentionn6es plus haut. Cependant, rappelons-nous que
1'assembl6e de 1874 avait entendu des doleances sur
1'6tat des etudes a la fin du g6neralat du P Etienne,
lequel, vu son grand age et ses maladies, n'avait plus
l'6nergie physique pour reagir. C'itait sous la poussee
de ces plaintes que l'assemblie avait nomm6 comme
superieur g.n6ral un savant de r6putation mondiale,
le P. Bore, et trois assistants qui 6taient superieurs de
grand s6minaire et d6sireux de renouveler le niveau
des etudes.
II est intiressant de voir a cette 6poque la grande
effervescence qui se manifeste a Saint-Lazare A ce
point de vue. II faut dire cependant, pour &trejuste,
que ce meme mouvement se dessinait en beaucoup
d'endroits. Les conciles provinciaux des vingt-cinq
ou trente dernieres ann6es en France avaient mis la
question des hautes etudes A l'ordre du jour. Mais il
est difficile d'aller contre des habitudes prises. II
faudra, pr6cisement A la fin du g6neralat du P. Bore,
1'6lection de Leon XIII pour vaincre complktement ces
obstacles et imprimer une grande ardeur pour la scolastique et saint Thomas.
Cependant, d&s cette 6poque, 1874, nous constatons
en France un grand mouvement vers 1'etablissement
des Universites et Facultes catholiques. Comme Montalembert et Lacordaire avaient bataill6 sous LouisPhilippe pour la libert6 de l'enseignement primaire,
comme Falloux avait conquis en i85o la libertt de

-

209 -

l'enseignement secondaire, on luttait depuis 1870 pour
la liberte de l'enseignement superieur. Dupanloup
triomphe le 12 juillet x875 contre Paul Bert et Jules

Ferry, et aussit6t les catholiques fondent les Universites de Paris, Lille, Angers, Lyon et Toulouse. II y a
partout une grande ardeur pour les etudes religieuses
superieures. A Saint-Lazare, iaquestion des grades
se pose, au moins dans les conversations particulibres
et dans les rapports ou m6moires de quelques confreres. On parle de prendre baccalaureat, licence,
doctorat, pas encore a Rome, mais dans les nouvelles
Facultes de France.
En attendant, on demande que les profeseurs de la
Maison-MLre soient comme 1'elite de nos professeurs,
puisqu'ils forment ceux qui seront, un jour, professeurs dans les grands seminaires. Saint-Lazare,
disait-on, devait etre comme l'Icole normale de la
Congregation. Nous allons voir dans la suite de ce
chapitre que le P. Bore et M. Delteil et les autres
assistants out tache de realiser ce postulatim.
D'autres desiderata sont emis. Mentionnons-les,
pour memoire seulement, sans prttendre les approuver par le fait que nous les inserons. Nous voulons
seulement donner une physionomie de Saint-Lazare
en 1874-1878. Le lecteur jugera ce qui est bon et
moins bon, utopique ou rialisable.
On souhaite que, pour familiariser les jeunes gens
avec le latin, le pr6fet des etudes exige que les classes
se fassent totalement en cette largue et meme qu'on
parle latin en r6cr6ation, une ou deux fois par semaine,
ou du moins pendant un quart d'heure ou une demiheure a chaque recreation.
On insiste pour que les classes se fassent suivant
la methode enseignee dans le Directoire d'alors, p. 192
et suivantes. (Edition i85b.) On proposait meme des
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ameliorations a ce sujet qui ont trouv6 place dans le
Directoire actuel (p. 58 et suivantes), oi I'on suggere
de diviser la classe en trois parties : recitation, argumentation, explication de la lemon suivante. Et le
confrere qui souhaitait la riforme ajoute : - Des
classes ainsi faites, suivies de resumes et complitees
par des s6ances acad6miques, par des examens publics
et par des compositions, releveraient vite nos etudes. n
Au sujet des exercices publics, on rappelait que, du
temps de saint Vincent, des controversistes c6lbres
venaient a Saint-Lazare pour exercer les jeunes gens.
On demandait de remettre en honneur de semblables
moyens d'6mulation et d'employer ceux qui sont classiques, comme les sabbatines, les comptes rendus et
autres indiqu6s plus haut.
On demandait mime que le pr6fet des etudes allit
visiter les classes de temps en temps pour contr6ler
l'explication des lecons, la recitation, l'argumentation, l'emploi r6gulier et correct du latin, la tenue des
jeunes gens et toutes les conditions d'une classe bien
faite. Celui qui faisait cette demande comprenait
qu'il y avait quelque chose de delicat en ce proced6;
aussi, voulait-il que la visite priodique ffit pr6par6e,
faite avec prudence, de maniere a ne pas avoir l'air de
prendre le professeur en d6faut; il lui semblait que ce
controle imprimerait une vive impulsion aux 6tudes et
en releverait le niveau.
Un autre postulatum, qui parait plus general, est
que l'on prepare les jeunes gens aux fonctions de la
Compagnie, qu'on les forme a pr&cher, a confesser, i
diriger, i faire la classe, a exercer le ministere auprbs
des Filles de la Charit6, a remplir les fonctions dans
les missions 6trangres, etc. En un mot, qu'on explique
theoriquement et pratiquement les directoires d'alors.
Un confrere citait une phrase de saint Vincent i
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M. Portail, juillet 1658, dans laquelle le fondateur
disait : < Nous ne manquons pas d'emplois, mais nous
manquons d'hommes, car il s'en trouve peu qui aient ou

veuillent acquirir I'esprit apostolique tel que nous le
devons avoir. , Et le confrere ajoutait : c C'est bien
plus vrai a notre 6poque oiu plusieurs ne sont pas assez
bons ouvriers pour n'avoir pas 6t6 suffisamment formis ou exerc6s. n

Faisons la part de 1'exag&ration dans ces critiques;
attribuons-en une bonne partie a la manie de trouver
a redire A tout; certes, la Compagnie comptait alors,
en France et dans Ie monde entier, des hommes de
grande valeur, et il y a toujours eu et il y aura toujours
dans toutesles Compagnies des pretres bons et intelligents, de tres bons et tres intelligents et de moins
bons et de moins intelligents.
Si ces critiques ne sont pas toujours exactes, si ces
desiderata ne sont pas toujours pratiques, ils constatent une forte pouss6e intellectuelle, un vent qui
soufflait dans les voiles du navire de la Compagnie et
qui visait a entrainer ce dernier vers la haute mer des
sciences sup6rieures. Nous avons dit plus haut ce qui
nous parait devoir expliquer un peu ce mouvement.
Nous avons constat6 que les trois assistants, supirieurs
de grand s6minaire, paraissaient atre les acteurs principaux de ce renouveau; nous devons ajouter qu'il y
avait dans la coulisse quelqu'un qui harcelait sans
cesse les acteurs en vue, qui dirigeait le mouvement
sans en avoir I'air,et ce quelqu'un, c'6tait M. Fiat. Ses
nombreuses interventions aupres du P. Bor6e ce sujet
ne nous laissent aucun doute sur notre affirmation.
Quoi qu'il en soit, le personnage qui joue le premier rble sur la scene est certainement M. Delteil.
Chaque fois qu'il est question d'6tudes, de livres a
examiner, de doctrine a contr6ler, c'est a M. Delteil
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qu'on recourt. M. P6martin, secretaire g6neral, annoncant que c'est M. Delteil qui a AtI le censeur de telle
brochure, de tel livre, de tel discours, ajoute deux
epithetes au nom de M. Delteil : assistant et theologien. Des differentes provinces on demande conseil,
lumiire, explication a M. Delteil; il r6pond avec rectitude, nettet6 et quelquefois avec une rondeur toute
cavaliere; c'est ainsi que, consulte par M. Girard, visiteur d'Alg6rie, au sujet de ses difficultes avec le cardinal Lavigerie, M. Delteil repond le 27 juin 1877 :
a Si j'"tais a votre place, j'aurais peut-etre deja cass6
les vitres et j'aurais mal fait. n
Tel etait I'homme qui prisidait alors aux etudes
philosophiques et theologiques de la Compagnie. Le
P. Fiat dira plus tard i la conference faite sur les
vertus de M. Delteil, en 1886, que ce vC6nr- confrere
6tait estim6 d'un grand nombre d'eveques, ainsi que du
sup&rieur de Saint-Sulpice.
M. Delteil 6tait aussi humble qu'il etait intelligent,
et lorsque, dans une de ces petites seances ou fetes de
famille que 1'on faisait autrefois, les 6tudiants le complimentaient, il r6pondait : a Vous me dites ce que
j'aurais da ktre. Puissiez-vous avoir dit vrai quand
vous me felicitez d'avoir parcouru une honorable carribre! On ne pent me filiciter que d'une chose, c'est
d'avoir enseign6 longtemps, d'avoir v6cu longtemps.
Mais il ne suffit pas d'avoir v6cu longtemps, Voltaire
en a fait autant. ' Et le bon M. Delteil renvoyait les
compliments & ses collaborateurs : c J'ai toujours eu
de bons confreres ALa Rochelle, a Cahors, i la MaisonMere, et je n'ai jamais rien fait sans leur conseil. ,
Cependant, la classe de morale 6tait une lourde surcharge pour un homme deja bien occupi par sa fonction de premier assistant. En l'absence du Superieur
g6n6ral qui se faisait habituellement accompagner de

-

213 -

M. Chevalier, c'6tait M. Delleil qui recevait la correspondance, qui r6pondait aux lettres; le copie-lettre du
P. Bor6 contient beaucoup de lettres de M. Delteil. II
devait recevoir les personnages de marque qui venaient
pendant ce temps a Saint-Lazare et exp6dier les affaires

courantes, gardant seulement les plus importantes
pour le retour du P. Bore. Or, nous l'avons dit, le
P. Bore voyageait beaucoup; M. Fiat trouvait qu'il
voyageait trop; d&s lors, on comprend que la classe
de morale devenait difficile pour M. Delteil et quelquefois impossible. Et cependant, la classe de morale
est necessaire entre toutes pour la formation des futurs
confesseurs. Aussi, est-il question plusieurs fois, dans
les deliberations du grand Conseil, de trouver un
professeur de morale. On songea successivement a
M. Cornu, a M. Loumeau et enfin on nomma M. Rouge
Antoine.
C'6tait une riche acquisition pour la Maison-Mere.
M. Antoine Roug6 avait un ensemble de qualitis intellectuelles et morales qui lui permirent de faire beaucoup de bien partout oui il passa. Il avait d6ji occup6
plusieurs postes a la satisfaction de tous : il avait 6t6
a Angouleme en 1865, a Soissons en 1868, au petit
s6minaire de Marseille en 1870, sup6rieur du petit
s6minaire de Carcassonne en 1871, et il 6tait ensuite
devenu professeur de morale a Alger oi ii fallait des
hommes a cause du terrible archeveque. Nous n'avons
pas &dire maintenant ce qu'il fut sur la terre d'Afrique;
nous le ferons plus tard, quand I'ordre de notre plan
nous aminera i faire l'histoire de la province d'Alg6rie, sous le P. Bore. Disons aujourd'hui que M. Rouge
r6ussit aussit6t & Saint-Lazare. <, Les 6tudiants sont
enchantes ,, 6crivait M. Fiat. C'est qu'en effet le nouveautitulaire de la chaire de morale etait un vaillant
professeur, sfr dans ses decisions, loyal, d6vou6 corps
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et Ame & son enseignement, pieux, z6l6, un pea vif
sans doute, mais d'une vivacit6 qui stimulait sans
abattre. Nous aurons occasion de faire plus ample
connaissance avec cette belle figure, soit a Marseille
oh ii fera revivre l'immortel M. Dazincourt, soit i
tvreux oi le futur cardinal Amette commencera i
l'appricier, soit enfin dans sa retraite de Gentilly oi
il mourra, regretti de tous.
Apres la morale, le dogme. La chaire de dogme fut
occup6e sous le P. Bore par M. Jules Schreiber, ne en
Prusse en 1837, entre dans la Congregation en 1857,
chass, de son pays par le Kulturkampf en 1873. Nous
dirons, a l'occasion de l'histoire de la province de
Prusse, le beau r6le jou6 par M. Schreiber et ses confreres t cette 6poque.
M. Schreiber vint done i Paris en 1873 et on le chargea de la classe de dogme pendant tout le girnralat
du P. Bore, apris lequel il partit pour I'Abyssinie en
1878. M. Schreiber se montra bon, aimable, d6sireux
de faire du bien aux 6tudiants. Le manuel etait Bouvier et M. Schreiber ne l'aimait pas; aussi, tenta-t-il
plusieurs fois d'obtenir son remplacement par Jungman.
M. Schreiber 6tait aussi charge de quelques cours an
s6minaire interne. I1 eut quelques difficultis et ii
demanda At tre d6charg6 completement de ses fonctions au siminaire. Le P. Verdier nous a racont6 souvent que M. Schreiber eut aussi quelques ennuis aux
6tudes. ]videmment, la grosse difficult6 venait de ce
que les esprits n'6taient pas encore calm6s apres la
guerre de 1870. On faisait paraitre toute sorte de
r6cits sur les p6ripfties de la guerre franco-allemande;
cela echauffait les tetes. Dans ces conditions, malgre
la bonne volont6 de tous, professeur et 6l1ves, il y a
des situations qui sont tres delicates et qui deviennent
quelquefois intenables, bien que, de partet d'autre, on
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se tienne sur ses gardes. Les nouvelles ripandues et
colporties, certains passages de lectures, une reflexion
qui 6chappe A la lalgret6 d'un 6tudiant, tout cela est
6tincelle qui risque d'allumer le feu, alors meme que
les pompes spirituelles et surnaturelles sont i proximite pour l'6teindre. Il n'y eut pas d'incendie, par la
grace de Dieu, mais ce fut miracle. Le P. Verdier
disait qu'il admirait et aimait beaucoup M. Schreiber
et il le lui dit a lui-meme, en plusieurs circonstances, de
vive voix ou par 6crit. M. Schreiber faisait aussi le
Droit canon et la classe avait lieu le vendredi de
chaque semaine.
Un riglement de 1874 mentionne M. Vayrieres
comme faisant les diaconales. Pr6ecdemment, c'etait
M. Mailly; de 1874 a 1878, ce fut M. Vayrieres, que
nous connaissons deja. Le mCme Ctait pratiquement
charge de la discipline des etudes; il n'y avait pas
alors de directeur des 6tudiants; la discipline 6tait
partag6e entre le prefet des 6tudes, I'assistant de la
Maison-Mrre et le directeur du Seminaire. M. Vayrieres, en sa qualit6 desous-directeur et de professeur
des diacres pour les matiires un pen delicates qui
constituent la classe de diaconales, avait pratiquement
une tres grande influence morale sur les 6tudiants et
en particulier sur ceux du dernier cours. Un confrere
de cette 6poque, dans les notes qu'il jetait sur son
journal intime, a quelques petites malices sur les
diacres. Visait-il les diacres en g6neral? Songeait-il
aux diacres de cette periode? Etait-ce une de ces boutades que l'on r6pite de temps en temps sans y attacher d'importance? Quoi qu'il en soit, voici deux petits
extraits de ce journal que le confrere avait d6niches

je ne sais oi :
Hic ;edent veteres
Barbam gestantes
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Aunquam recitantes
Potestatem habentes
Arguendi professeres :
Si quis contradixerit, etc., etc.

Voici un second extrait on canon, comme l'appelle
le confrere que nous citons:
Hic sedent veteres
Aliquando dormientes
Saepe ridentes
Saepius inhiantes
Raro discentes
Rarius silentes
Nunquam audientes
Egressum assentes :
Quos si quis vituferaverit, etc., etc.

Nous devons A ia v6rit6 que les cahiers officiels ne
signalent Acette 6poque aucune critique grave ni contre
les 6tudiants en general, ni contre les diacres en particulier. On decida seulement Acette 6poque que, d6sormais, A la retraite d'ordination, on expliquerait les
belles recommandations du Pontifical qui sont un
magnifique commentaire du Nihil nisi grave, moderatum ac religione plenum, du saint concile de Trente.
On recommandait aussi aux professeurs de d6velopper
la pitei et la devotion, en m6me temps qu'ils eclairaient
l'intelligence des 6tudiants, et de les habituer A croitre
dans l'amour de Dieu, au fur et Amesure qu'ils se perfectionnaient dans la science de Dieu et des choses de
Dieu. Nous lisons dans le cahier du grand Conseil,
au 7 octobre 1875, que les professeurs sont invit6s a
aller souvent en recreation avec les 6tudiants, comme
cela se fait dans les grands s6minaires, et cela pour les
sanctifier davantage verbo et exemplo. Nous avons vu
dans le chapitre precedent que M. Vayrieres executait

-

217 --

consciencieusement cette invitation et nous pouvons
dire, en somme, si nous en jugeons par les cahiers
officiels, que la discipline 6tait en honneur .chez les
6tudiants et les diacres, et que M. Vayrieres et les
autres directeurs ou professeurs y veillaient soigneusement.
Un autre professeur apparent6 au genre de M. Vayrieres 6tait M. Fiat. que nous connaissons egalement,
comme assistant de la Maison-MBre. Dans le corps
professoral, M. Fiat etait charge de la predication.
On peut dire de lui ce que l'on dit de Notre-Seigneur :
coepit facere et docere. M. Fiat, en effet, avant de donner les pr&ceptes en classe, avait depuis longtemps et
continuait encore a donner l'exemple par ses r6p6titions d'oraison et ses conferences. C'&tait un modele
admirable d'loquence solide, onctueuse, vive. Les
&tudiants n'avaient qu'a l'6couter pour se rendre bien
compte de l'application des regles de leur manuel de
predication. En classe, M. Fiat exigeait des sermons
6crits en entier, bien compos6s, nourris de doctrine,
bien appris et debites avec vie. II ne menageait pas

les critiques particulirement pour les sermons du
r6fectoire. M. Fiat avait meme tant d'ardeur pour son
office qu'il aurait voulu assujettir meme les s6minaristes Aprecher devant toute la comrounaut&. Le grand
Conseil ne fut pas de son avis et jugea qu'd fallait
laisser les skminaristes dans leur vie retiree et silencieuse, imiter les petits vers a soie qui se nourrissent
d'abord de feuilles de mfirier, filent leur soie, en
forme de petites coques oi ils s'enferment et meurent,
puis ressuscitent sous la forme de papillons; on
attendrait que les ailes aient pouss6 aux jeunes s6minaristes et alors on les lancerait d'abord timidement
aux 6tudes, puis hardiment dans les oeuvres. M. Fiat
ne fut pas tout le temps professeur de pr6dication, car
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leslistes officielles mentionnent apres lui MM. Berger,
Canmer et Rouge.
M. Mailly, pour lors procureur general, est indiqu6
comme.professeur de rituel et M. Terrasson, sousassistant, comme professeur de liturgie. Rituel et
liturgie prisentent bien des points de ressemblance,
ou, du moins rituel, a bien l'air d'&tre une partie de la
liturgie. La classe de M. Mailly 6tait-elle surtout une
classe pratique oi l'on enseignait par des exercices la
mani&re d'administrer les sacrements, en particulier
le bapteme et I'Extreme-Onction, d'assister les malades
et les mourants, et la classe de M. Terrasson 6tait-elle
surtout une classe th6orique oi l'on faisait de belles
considerations sur la messe, le br6viaire, etc. ? Nous
en sommes r6duit a des conjonctures. Nous voyons
cependant par un 6crit de l'6poque que l'on recommandait au professeur de liturgie d'6tudier les livres
liturgiques, non seulement au point de vue des rites
eux-m6mes, tels qu'ils doivent etre accomplis par Ie
pretre, mais aussi au point de vue de l'histoire et du
symbolisme de ces rites sacr6s, et I'on conseillait le
cardinal Bona pour 1'explication symbolique, et
Benoit XIV pour I'explication historique. On invitait
le professeur de liturgie a parler egalement du martyrologe et m6me de plusieurs autres choses qui
s'apparentent plus ou moins a la liturgie : comme les
pratiques religieuses qu'on doit recommander dans
les missions et les seminaires, la frequentation des
sacrements, les c&ermonies de missions, les devotions,
le chant et les cantiques du peuple, les conferences
de saint Vincent, les confrbries, les Dames de la
Charit6, les Enfants de Marie, le temporal et le
sanctoral de l'annae et aussi, chose un peu plus
bIoignee de la liturgie, la redaction des Semaines religieuses dioc6saines. Peut-etre dans plusieurs grands
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s6minaires, les confreres 6taient-ils charges de ceLte
redaction et voulait-on preparer les futurs r6dacteurs?
En somme, ii se greffait un pen de theologie pastorale dans le cours de liturgie. M. Terrasson etait bien
d6sign6 pour cet enseignement, car il avait Wte longtemps dans le ministhre pastoral avant d'entrer dans
la Compagnie.
D'aprbs le cahier du grand Conseil, 1'Ecriture
sainte et l'h6breu etaient enseign6s en 1875 par
M. Yung Henri. C'itait un Lorrain, ni en 1846, et qui
avait recu des leqons d'hebreu d'un rabbin juif. 11
6tait entr6 dans la Congr6gation en 1873 et ii venait
i peine de faire les voeux lorsqu'on lui confia la classe
d'Ecriture sainte. II ne la garda pas longtemps, car,
en 1876, on fit venir de Tours M. Berger pour le remplacer et on envoya M. Yung au seminaire academique de Lille, que nous venions de prendre. Notre
confrere ira plus tard i Smyrne et il mourra a SaintLazare en 1922.

Ce M. Berger, qui venait du grand s6minaire de
Tours, etait n6 dans le diocese de Sens, en 1817; il
6tait entr6 dans Ia Congregation en 1841 et il avait
6te successivement

a Albi en 1842, A Saint-Flour en

1843, a Montpellier en 1852, au petit siminaire de
Tours en 1858, A celui d'Evreux en 1863, sup6rieur du
petit s6minaire de Saint-Flour en 1866 et enfin directeur an grand seminaire de Tours, sous le superiorat
de M. Leon Forestier. M. Berger s'6tait fait une sp&cialit6 de la science numismatique, et en 1869 le
itconsacrer ses honoP. Etienne I'avait autoris6
raires de messe a un travail qui entrait dans ses goits
et qui, disait le sup6rieur general, a son interet et son
prix aux yeux de la Congregation n. En 1874, le
secretaire. g6neral, M. P6martin, le felicitait du
rosultat de ses recherches et, en 1875, il recevait avis

-

220

-

que le P. Bore avait requ un certain nombre de
medailles, qu'on dit avoir de la valeur, et il etait
invit6 a venir les examiner et a donner son sentiment.
L'annee suivante, le sup6rieur general I'autorisait a
venir a Paris pour 6tudier les m6dailles du Mus6e du
Louvre, et quelques jours apris, il le gardait a la
Maison-Mere pour &tre professeur d'Icriture sainte.
Mais on reconnut probablement que sa specialit]
n'6tait pas cette branche, mais bien plut6t I'histoire
dont releve la numismatique, et alors, le 9 octobre 1876,
a la rentr6e des cours, M. Berger devenait professeur
d'histoire ecclesiastique a la Maison-Mre. Le
P. Verdier, qui fut son 6elve, aimait a rappeler combien
son maitre etait abondant dans les diveloppements
et comme il aimait A faire la philosophie de l'histoire:
n'avait-il pas dans son esprit fertile d6nich6 une centaine de causes qui avaient provoqu6 la R6volution
frangaise en 1789? Un 6tudiant malicieux aurait dit
qu'on pouvait ajouter le p6ch6 originel parmi les
causes 6loign6es.
La chaire d'Acriture sainte, vacante par le depart
de M. Yung et la carence de M. Berger, fut alors
confie k M. Canmer Jean, dont nous savons seulement
qu'il 6tait n6 en Irlande en 185o, entr6 dans la Congregation en 1869, place a Constantine en 1874 et
appeli a la Maison-Mere a cette 6 poque.
Dans un 6crit de l' 6 poque, il est parl6 d'un cours
d'arch6ologie sacrie, non comme existant, mais comme
desirable. On faisait remarquer que le sejour des &tudiants a Paris leur faciliterait beaucoup l'etude de
cette science, bien utile aux directeurs de skminaire
qui forment les cures de paroisse et aux missionnaires,
batisseurs d'6glises, en Chine et ailleurs. 11 y a tant de
monuments publics, civils et sacr6s, de tous les styles
et de tous les siecles, dans la capitale, que les lecons
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d'archiologie qu'on ferait aux 6tudiants pouvaient
&tre 6clair6es et continuwes, en visitant les susdits
monuments durant les promenades, particuliirement
pendant les vacances. Nous n'avons pas entendu dire

que ce postulatum ait 6te rtalise, au moins pour ce
qui concerne= les lemons theoriques; quant aux promenades arcbhologiques, elles out toujours &et plus on
moins en honneur A Saint-Lazare, au moins par petits
groupes, quand il s'est rencontre des amateurs.
Autrefois, pour etre requ an s6minaire, il fallait
avoir termin6 sa philosophie, et nous avons une lettre
du P. Bore qui rappelle le principe. On envoyait alors
dans un de nos grands seminaires les jeunes gens qui
disiraient entrer chez nous sans avoir ktudi6 la sagesse
d'Aristote et de saint Thomas. On reconnut bien vite
qu'il y avait des difficult6s 1 ce systeme, peut-Stre
des pertes de vocation. Aussi, voyons-nous mentionner
sous le meme P. Bore un professeur de philosophie i
Saint-Lazare. Le titulaire de cette chaire, M. Gaillard
Henri, 6tait ne dans le diocese d'Arras, en 1845 ; il tait
entr6 dans la Congregation en 1866; M. Chinchon
I'avait en singuliere affection et estime. I1 en parle
avec grand 6loge dans son Petit Prl spirituel (t. II,

p. 81); il vante sa rigularit6, sa pikt6, son cceur, sa
g6nerosit6 : u M. Gaillard, dit-il, 6tait tres obligeant,
il se prktait de bonne grace i rendre mille services
aux d6pens de ses propres aises. Tout le monde louait
son affabilitk, son amabilit6; chacun lui trouvait le
meme doux sourire sur les levres.,, II n'est pas d'attentions dblicates et pr6venantes qu'il n'ait eues pour
moi, disait avec effusion un pretre infirme, et nulle
expression ne saurait rendre le d6vouementaffectueux
dont il m'a toujours environn6. , Ce digne confrere
devait mourir jeune, a trente-sept ans, victime de son
devouement, a Alexandrie. Nous raconterons en son
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temps le sacrifice admirable par lequel il termina sa
vie. Disons ici que M. Fiat professait pour M. Gaillard la meme affection que M. Chinchon. Quand il
apprit sa mort, survenue en 1882, le P. Fiat 6tait superieur general; il se montra vivement affecte de la
perte que la Compagnie venait de faire par la mort de
ce saint missionnaire : a Nous fondions sur lui, dit-il
alors, les meilleures esperances. n
Apres la philosophie, les sciences. Un icrit de
l'6poque que nous retraSons rappelait qu'avant 1789
on enseignait les sciences en m6me temps que la
philosophie dans le vieux Saint-Lazare, et demandait
le retablissement de ces cours pour aider a 1'itude de
la philosophie; il montrait en particulier combien les
connaissancesscientfiques,physique, chimie, geologie,
physiologie animale on veg&tale, 6taient utiles pour
eclairer les theses de la cosmologie, de la psychologie, etc. On fit droit
ce desideralum, car nous
voyons en 1875 M. Poitevin enseigner les sciences
physiques et chimiques et M. David les sciences
naturelles.
M. Eloi Poitevin etait ne dans l'Aude, en 1820; il
6tait entr6 dans la Congregation en 1844 et avait Rte
d'abord place t Montpellier, puis a Albi. En 1859, il
fut fix6 a Paris. II semble qu'il devait s'occuper des
sceurs de Clichy, car nous voyons dans une lettre du

P. Bor6 que la supirieure de Clichy etait autoris&e a
lui faire une petite fete pour un anniversaire quel-

conque. Les anciens confreres, avec qui nous avons
vecu, il y a quelque trente ans, a Saint-Lazare,
aimaient i raconter que M. Poitevin avait 6t6 le professeur de physique du petit prince imperial et qu'il

lui fabriquait des jouets scientifiques, en particulier
de petits bateaux qui marchaient tout seuls dans les
bassins d'eau des Tuileries ou de Saint-Cloud.
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En octobre 1875, M. Poitevin remit une note au
grand Conseil relativement i 1'6tude de la physique;
il indiquait quelques moyens pour favoriser cette 6tude
et former nos confreres a l'enseignement de cette
science dans les s6minaires de France et dans les
colleges d'Orient. R suggirait de faire suivre les
cours de la Sorbonne a ceux qui auraient du gout et
de 1'aptitude. A la fin de sa note, M. Poitevin disait
que M. David compl6terait cet enseignement par
quelques notions d'histoire naturelle et par la visite
du Museum an Jardin des Plantes.
II nous resterait, pour terminer ce chapitre du corps
professoral, B dire quelques mots de M. Armand
David. Mais cette figure est si belle, si attachante, si
pen connue dans la Compagnie, qu'elle merite une
mention toute particulire. Ce missionnaire a fait tant
d'honneur a la Congregation, il s'est'acquis une telle
reputation dans le monde scientifique, qu'un chapitre
entier ne sera pas de trop pour sa m6moire ; aussi bien
des notices, une these de doctorat out 6te faites en
partie sur notre cher confrere. Nous les resumerons.
Et puis, le digne M. Coste, qui vient de rendre son
ame & Dieu, avait eu, les derniers jours de sa vie, la
pens6e d'6crire une notice sur M. David. La maladie,
la mort l'ont empechi de mettre son projet A execution. Nous allons reprendre ce travail et realiser ce
qui fut la derniere pens6e du regrette secr6taire
g6neral, qui a tant travailli pour la Congregation.

Edouard ROBERT.
N. B. -- Donnons id, en sorte d'Avant-propos de cette itude
annoncie par M. Pdouard Robert, la relation pricicuse ou
a M. David, Jean, Pierre, Armand a risumi pour Ia Legion
d'honneur les efforts et risultats de sa carriere scientifique : ses
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itats de services. Xommi chevalier de la Ligion d'honnear Ic
3S dicembe J895, an titre du ,Ministere de l'Instruction
publiqte,en qualit de correspondantde I'Acadimie des Sciences,
.M. David fut reiu dans l'Ordre, i Paris, le 3 fevrier 1896, par
.31. Daubrie, Gabriel, Auguste, lui-mime grand officier de la
Ligion d'honneur. - (Note des Annales.)

SERVICES Dt M. L'ABBw DAVID, Armand, Lazariste
Correspondant de I'Institut

C'est surtout comme Correspondant du Musiunret
plus tard de l'Institut que je me suis fait un devoir et
un plaisir de travailler pendant tout mon sejour en
Extreme-Orient, a procurer a nos savants francais
d'utiles mat&riaux d'&tudes sur 1'histoire naturelle et a
augmenter le plus possible les collections de notre
grand etablissement scientifique du Jardin des Plantes.
Mes travaux et mes envois se sont 6tendus de 1862
a 1874, 6poque oit la ruine totale de ma sant6, par les
maladies rep6t6es et par les fatigues prolongees,
m'ont oblige
rentrer difinitivement en France.
Aprbs avoir fait connaitre de mon mieux par mes
rapports, crits au fur et a mesure de mes expeditions,
les conditions geologiques et geographiques de la province de Pekin, oit j'dtais plac6, ainsi que les productions v6egtales et animales du Nord de la Chine et
apris avoir fait plusieurs envois de plantes et d'animaux a Paris, j'entrepris et exicutai, d'apres le d6sir
des professeurs-administrateurs du Museum et sous le
patronage du ministre de l'Instruction publique, trois
grands voyages ad hoc dans les parties les plus reculees de l'Empire C6leste qui me paraissaient les plus
dignes d'etre visitees. Quatorze mois, en deux fois,
furent consacr6s a explorer plusieurs regions mongoles, deux ans entiers pour le Thibet oriental, et
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deux autres annies pour la Chine centrale-occidentale.
Toutes ces contrees, peu ou point connues au point
de vue des besoins de la science moderne, me fournirent une quantit6 d'objets interessants qui sont
venus enrichir notablement les galeries du Mus6um
national. La plupart n'y figuraient pas encore; un bon
nombre constituent des especes et m6me des genres
nouveaux pour la science et plusieurs sont des raret6s
uniques, que les autres Mus6es ne possedent pas jusqu'aujourd'hui. Dans la seule classe des mammifbres,
j'ai d6couvert plus de soixante especes nouvelles, a
peu pros autant dans celle des oiseaux, beaucoup aussi
dans les autres vert6brbs terrestres et aquatiques. La
proportion num6rique des nouveaut6s est plus grande
encore dans les diverses branches des invertebr6s et
dans les plantes.
Outre les collections zoologiques et botaniques et
les notes relatives, j'avais soin de transmettre a mes
savants correspondants des observations d6taillees
sur tout ce qui peut servir A la science, comme le prouvent mes trois longs journaux de voyage et les diverses
publications faites par moi-m&me. ou par des sp6cialistes, sur les r6sultats de mes explorations.
Il est superflu de faire remarquer que je n'ai pu
ex6cuter tous ces travaux, auxquels j'6tais port6 par
l'amour patriotique, et parcourir tant d'immenses
r6gions a travers des populations bien hostiles d'ordinaire, qu'au prix de privations, de dangers et d'oppositions de plus d'une sorte, qu'il n'est pas facile de
s'imaginer, et je puis dire, en toute franchise, qu'il
m'a fallu avoir une bonne dose de t6nacit6 et d'abnegation pour en venir a bonne fin !
De tout cela je b6nis Dieu qui m'a rendu a la vie et
i une partie de ma sante et qui permet que, contre
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toute esperance et aspiration, le Gouvernement m'accorde, vers la fin de mes jours, une distinction honorifique que je n'avais pas ambitionnee et que j'avais
m&me refuse d'accepter,ily a bien des ann6es, a cause
de nos rgglements de communauti. Cette fois-ci, je
n'ai point etC privenu des intentions bienveillantes
qu'on avait A mon 6gard et je n'ai qu'l en t6moigner
ma vive gratitude.
Sigxn : Armand DAVID,
lazariste,
ancien missionnaire en Chine,
Correspondant de l'Institut et du Museum.

Paris, rue de Sevres, 95.
27 janvier 1896.

Certifi6 conforme a I'original depos6 aux Archives de la
Grande Chancellerie :
Paris, le %Sjanviet 1936.
Le chef du er bureau :
JEASNNL.

EUROPE
FRANCE
PARIS
MONSIEUR PIERRE COSTE
NOTES BIOGRAPHIQUES : SES DERNIERS JOURS

(1873-1935)

Le 29 d6cembre 1935, sur les trois heures et demie
du soir, s'est iteint, a l'infirmerie de la Maison-Mire,
M. Pierre Coste, secr6taire g6neral de la Congregation de la Mission.
Fils deChjrles-Francois Coste et de Magdeleine
L~ n6 'artas, pros du Berceau de saint VinMondeux,
cent de Paul, le 3 fevrier 1873, et baptis6 le lendemain, il grandit dans l'horizon de ces Landes maternelles, attachantes pour qui sait les comprendreSon
pare 6tait originaire d'Angoul&me, et ce fut au d6but
de son tour de France que Charles Coste realisa
Tartas l'6tablissement de son foyer ota, en quelque
cinq annees, deux garcons et deux filles vinrent
apporter la jole. Pierre fut I'ain ; en famille, affectueusement, on I'appelait RaouJLLa mere fut t8t enlev6e
; sa jeune famille; aussi, son oncle, M. I'abb, Duvignau, cure de Herm, dans les Landes, s'occupa de
faire entrer le petit Pierre au Berceau de saint Vincent de Paul, alors petit s6minaire, peu apres trans-
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formi en &cole apostoliqueg.Paisibles et laborieuses,
sans nul doute, s'6coul&rent ces premieres annees;
aussija seize ans et demi, le 27 aoCt 188 9 ,il etait recu
au s6minaire interne de Daxjcinq ans aprs,' liber6
pratiquement du service militaire, mais perp6tuel
malade, ~; 6mit n6anmoins les saints vceux le 27 novembre 1894)1 avait d6ji fortement avance ses etudes
thoologiques; car, desFe 23 juin 1895, il recevait des
mains de Mgr Delannoy la tonsure et les quatre ordres
mineurs; puis, sans retard encore, les 21 et 22 septembre suivant, Mgr Crouzet, ancien vicaire apostolique d'Abyssinie, lui conf6rait le sous-diaconat et le
i-diaconatO Des ce temps-la et depuis toujours, la sante
6tait moins que brillante, et M. Coste lui-meme a,
plusieurs fois, rapporte la reflexion brutalement
franche de M. Etienne Peschaud, 1'iconome d'alors,
qui ne voyait pas du tout 1'utilite de fournir un breviaire neuf au jeune sous-diacre qui, sous pen, allait...
mourirjTMais M. Coste ne se resignait pas a cette
issue ; toute sa vie, sans s'illusionner le moins du
monde, plaisantant aimablement medecines et m6decins, il lutta contre les dificiences de sa sante : il ne
s'en preoccupa jamais, et d'aucuns pensent que, peut6tre, pas assez il ne s'en occupa. Quoi qu'il en soit, il
continua de travailler, etqe 14 mai 1896, en la fete de

l'Ascension, Mgr Geraud Bray,vicaire apostolique du
Kiangsi, lui conf6rait en la chapelle de Dax l'ordination sacerdotale.
Cette sant6 toujours fragile, son savoir deji grand,
son ardeur k l'6tude, le maintinrent * Notre-Dame du
Pouy) il y resta comme [professeur de sciences physiques et naturelles; puis, il enseigna IlEcriture sainte,
le dogme et l'his.oire. Partout il apporta son ardent
temperament d'autodidacte laborieux et consciencieux. II fut aussi biblioth6caire, et des lors, de par
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gofit personnel, apres les obligations professionnelles,
il s'occupa de recherches historiques. Cet amour de
la veriti, cette recherche du fait inconnu, si menu

soit-il, base sur de solides preuves loyalement d6fendables; et, suivant une expression qu'il affectionnait,
cette (( pche i la ligne de l'histoire ,,,toutcela cadrait
pleinement avec son besoin et son affection de l'6tude.
D&s son professorata Dax, il fr6quentait les archives
de la ville, celles des chateaux environnants et le
d6p6t dipartemental de Mont-de-Marsan. II consacra
meme, a plusieurs reprises, des semaines de vacances
de longs et patients sejours a la Bibliotheque et aux
Archives nationales de Paris. Pendant toute la durbe
de I'ouverture, de neuf i dix-sept heures, il parcourait attentivement livres et dossiers; pour tout repas,
se contentant, comme nombre d'habitu6s, d'un simple
quignon de paid. De ce labeur acharn6 et soigneux
sortirent ses premiers travaux sur la sceur Rutan et
son histoire des cath6drales de Dax... et surtout, ce
qui ne s'improvise pas et qui sert utilement pour d'autres 6tudes, il se familiarisa avec ces immenses
dpb6ts, oit les seuls catalogues constituent une bibliotheque, fils conducteurs, t&nus parfois en des s6ries
gigantesques; il d6veloppa aussi ce flair qui oriente
le chercheur sur des pistes profitables et heureuses,
vers des d6convertes toujours possibles en des sentiers
inconnus.
Mais ce n'6tait 1l que travaux de vacances et d'initiative personnelle. M. Coste 6tait trop I'homme du
devoir pour ne pas s'adonner consciencieusement aux
labeurs obligatoires, au devoir professionnel du
moment... I1 travaillait la plume i la main, se d6fiant
de sa memoire qu'il jugeait peu fidele et dont, par
principe, il contestait volontiers la valeur. Voulant
serrer de plus pres la precision de son enseignement,
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il icrivait, de sa plume toujours calme et tout unie, des
cahiers qui, par dizaines, se sont alignis sur son bureau.
II composa sur les sciences, sur l'Ecriture sainte, des
travaux qui furent polycopibs. En professeur, il ecrivait des articles de philosophie : sur le miracle; le
subjectivisme et le r6alisme; sur I'iddalisme objectif ;
sur les thdories de la connaissance,... etc. Des polemiques s'ensuivirent : elles surgissaient alors sp'cialement ardentes, non seulement dans l'atmosphere
intime de la classe, mais encore dans ce climat du
modernisme, aux tendances multiples, et souvent
impricises. On discutait beaucoup dans la surexcitation et le bouillonnement des grandes idees; on travaillait avec ardeur.
En outre, M. Coste redigeait fidelement les conferences dont, en qualit6 de sous-directeur au sdminaire
interne, il tait de temps a autre charge.
Entre temps, il publiait' des travaux d'approche sur
i.

Essai de bibliographie de M. Pierre Coste (1873-1935).

A) A-rTICLES DE REVUES :
Annales de la Congrigationde la Mission et de la Corpagniedes Filles
de la CharitJ :
[il 1909, pages 389-396; 58i-6oo : La Muison-Mire des Filles de la
Charite & Paris.
[2] z196, pages 245-252 : Troisieme centeaaire du sermon de saint
Vincent 1 Folleville.
[3) g197, pages 488-509 : Saint Vincent de Paul il y a trois cents ans
[Ch&tillon-les-Dombes].
[4i 1917, pages 983-988 : Saint Vincent de Paul en 1611. Un document iandit [don k 1hbpital de la Chante, a Paris .
51]1917, pages 954-982 : La Maison-M3re de la Congregation de la
Mission [95, rue de S&vres, h Parish.
[61 1926, pages 512-548 : Ghibra-Michael.
[71 19z6, pages 802-842 : Louis-Joseph FranCois.
181 1926, pages 842-845 : Jean-Henri Gruyer.
N.-B. - a) Ces trois articles de 1926 forment un tiri a fart de 48 pages;
6) Par une coquille, le Bienheareux Gruyer est appeli tert Jean-Marie.
[9] 1926, pages 917-942 : Saint Vincent de Paul et les Seminaites.
N.-B. - 1/ existe un tire a tart de eel article de a6 pages.
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saint Vincent : Histoirede la maison de Ranquie ; la
Correspondance de saint Vincent de Paul, lettres indites et r6iditer; I'Ordination et la premiere messe de
saint Vincent, etc.
M. Coste pressentait et publiait dejA quelques-unes
des decouvertes que menage immanquablement toute
6tude approfondie sur un sujet qui gagne toujours i
6tre, si possible, trait6 en profondeur et d'aprbs les
sources. Des revues locales enregistraient du nouveau

sur saint Vincent, qui lui tenait tant a cceur. Ce fut
alors pour certains un petit scandale : des pol&miques
s'leverent, loyales et correctes; de soi, elles n'ont
[1oj 1927, pages 72-93 : L'ancienutablisseient [des Lazaristes i de
Saint-Cyr.
[ssj 1928, pages 487-516: Saint Vincent de Paul et les enfanis trouvcs.
I[r2 1929, pages 5-3 : La spiritualit6 de saint Vincent de Paul.
[13 1929, pages 493-520 : La bdatificaiion de saint Vincent de Paul.
[s41 z93o, pages 5-5 : L'assistance des galeriens en France par
saint Vincent de Paul et ses enfants.
[15] s93o, pages 241-265 : La translation des reliques de saint Vincent
de Paul en x83o.
N-B. - II eriste un tire a part de cet article en 24 pages.
x6] i93o, pages 453-564 : La MWdaille miraculeuse.
NV.-B. - II existe un tire a part de cet article avec la pagination des
Annales.
17 i(.q3x, pages 5-23: Saint Vincent de Paul a la Cour : I. La mort
de Louis XIII; II. La direction d'Anne d'Autriche.
[ISj 1933, pages 5-28 : Les trois Centenaires de I'annee 1933.

[I. L'approbation de la Congregation de la Mission par le SaintSiege (t2 janvier i633); II. La naissance de la Compagnie des Filles
de la Charit6 (29 novembre i633); III. La fondation des Conferences
dIeSaint-Vincent-de-Paul (mai i833).]

'91] 1933, pages 408-4s2 : Quelques explications au sujet de Ia nouvelle Vie de saint Vincent.
[2ol 1933, pages 704-712 : La Bienheureuse Catherne Laboure.
[21s 1935, pages 5-14 : Le centenaire des Annales (1834-1934).
[22] 19i5, pages 810o822 : Creation et organisation des Filles de la
Charit6; Ro!e respectif de saint Vincent de Paul et de sainte Louise
de Marillac.
[23] 1936, pages 185.i88 : L'abjuration du 29 juin 16o7 k Saint-Pierre
d'Avignon.
N.-B. - M. Coste ecrivit ce dernier travail dans son lit d'infirmerie.
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rien d'alarmant, mais parfois entrainent des malaises...
et des froids. Sur ces entrefaites, providentiellement,
M. Leon Br&taudeau, archiviste de la Congregation,
mourait a Paris, le 13 decembre 19o8. Ds le d6but
de janvirgc
9 , M. Coste 6tait done appel6 de Dax
pour remplacer cet ouvrier soigneux et miticuleux.
Sans tarder, M. Coste, IAencore, se met au travail :
il se ( taille , de la besogne, car l'office comporte
une certaine dose d'initiative personnelle; d'ailleurs,
M. Milon, alors secritaire g6n6ral, lui laissait la bride
surle cou, et, au t6moignage de M. Coste, il ne s'occupait de lui que de fort loin. De plus, des diff&rences
N.-B. -

1927-1935 : M.

Coste, secretaire general, ayant dirig6 les

Annales, y a ecrit sons des titres divers : Journal de la Maison-Mtre;
Evgnements et notices de dejunts, qui sott i ajouter, outre la haute
surveillance de la publication, i son oeuvre editee.
Annales de philosaphie chrgtienne :
[24-25] 1902,

t. 45 : p. 413-434; 565-579; 694-707 : Subjectivite et

realite. - Connaissons-nous le monde exterieur ? - Comment connaissons-nous le monde extdrieur? - L'id6alisme objectif. - Que connaissons-nous du monde exterieur ?
Bulletin trimestriel de la Socidit

de Borda,

4

Dax (Landes) :

3
[26] 1906, pages 333- 49 : Histoire de la maison de Ranquine avant

le XIxe sicle.

.71 x908, pages 319-335 :Jacques-Francois de Borda d'Oro.
[28i 19o8, pages 3-40; 61-io2; i53-aox; 257-302 : Histoire des cath&drales de Dax.
ý29] 19o9, pages x-32; 75-97 ; 169-83 : Histoire des cathedrales de Dax¶3o] x91o, pages 147-148. Sur la correspondance de saint Vincent

de Paul. Lettre iandite du saint touchant la prodigieuse inondation de
Paris en i658.
1[31 19t1,

pages

o05-123 : Un dossier inidit de lettres adressees h

saint Vincent de Paul idossier de Turin : Archives des Lazaristes].
132; 1914, pages 97-1r6; t69-184 : Le Berceau de Saint-Vincent-de-Paul

dans la premibre moitie du xix* siecle.
[33j 1915, pages 439-454; 487-5o0 : Idde historique de l'Eglise cathbdrale d'Acqs (manuscrit de Robert Dinarre, chanoine de Dax (1671-1751),
publii et annotel.
:34i 1916, pages 65-rit : Les Lettres de saint Vincent de Paul. (Cette
itude est extraite de notre future idilion des Lettres de saint Vincent de
Pau! dont elle conslitue 'lntroduction.)
[35; 1917, pages i-a2 : Abrige des evinements les plus memorables

de la Revolution, dans les ville et diocese d'Acqs. [Manuscrit de
Mgr de ILaneufville, publii et annot6.1
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de tempirament et de vues 6largirent encore cette
zone qui s6parait leurs deux esprits, si divergents :
l'un soucieux des minutieux details, l'autre affectionn6
aux larges horizons, aux contours souvent flous.
Le nouvel archiviste commenqa et poursuivit la preparation d'une 6dition critique dee la Correspondance
de saint Vincent de Paul. En leur premiere page, les
Annales de 1911 en annonqaient la mise en train. Des
ce temps-l, M. Coste explora m6thodiquement et
plus attentivement encore les d6p6ts d'archives et commenca ses voyages a travers la France entiere, A la
recherche des ecrits de saint Vincent, A cette chasse
36] 9gig, pages 57-74 : La Fronde dans les Landes : Ricits de la
Garette de France.
La France religiese : Tome I, no 6, rer aot 1923, Dijon.
[371 Pages 3t3-326 : La correspondance de saint Vincent de Paul.
La Vie siriluelle :
38] 1934 (r' mars), pages 283-291
Marillac.

: La Bienheureuse

Louise de

L'Euc/taristie :
[39 16 novembre-a6 dicembre ixga, pages 5o3-5o4 : La communion
frcquente difendue par saint Vincent de Paul.
Le Recrulement sacerdotal :
40o g93o (septembre), pages 354-366 : Saint Vincent de Paul et les
Seminaires.
Les Cakiers homistes :
41] 25 mars 1928, pages 394-417 : Les diffirentes formes de la spiritualiti catholique; La spiritualite de saint Vincent de Paul et des pretres
de la Mission.
Revue de Gascogne:
pages 191-170; 217-226; 268-281; 345-372; 441-450 : Une
victime de la Revolution; Soeur Marguerite Rutan, Fille de la Charite.
[43] 9go5, pages 172-179: Comment se laisait un Cveque constitutionnel
[Saurine, ve6que des Landes].
44 190a6, pages 342-347 : Lettre inidite de L.-M. Desbiey au graveur J.-B. Grateloup (18to).
45j 1907, pages 368-374 : Un nouveau portrait de saint Vincent de
Paul [Angdlique Labory].
r42] 1904,

[46] 19o8, pages 306-327 : A propos de la Correspondance de saint
Vincent de Paul. Lettres inddites et a redditer.
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aux originaux. La cueillette fut abondante, bien que,
de-ci de-li, les rebuffades et les difficultis ne lui
fussent pas m6nag6es. Mais rien ne coutait a sonculte
pour la personne et l'ceuvre entiere de saint Vincent;.
et la correspondance de M. Coste se multipliait sans
r6pit pour obtenir des informations : il faisait photographier les autograpkes qu'on lui transmettait, et qu'il
renvoyait sans retard et scrupuleusement. 11 tapait

lui-meme Lla machine et A plusieurs reprises la lecture et la collation des lettres examinees, et tout
s'engrangeait dans des dossiers amoureusement surveillks. Le travail avangait a vue d'oeil. Mais cestr6sors
:47] 1908,
Vincent de
48] 1908,
[49] 1909,
[5o] 1909,

pages 513-59 : Ordination et premiere messe de saint
Paul.
page 52o : Liturgie funeraire sons la Revolution.
pages 60-73 : Les pretres de la Mission i Buglose.
pages 3x3-336 : Lettres inedites de saint Vincent de Paul.
5t] 19o9, pages 418-434 : Lettres inedites de saint Vincent de Paul.
:52; 1g9o, pages 292-38 : Saint Vincent de Paul a-t-il pris a Marseille
les fers d'un forcat ?
753" sg19, pages 193-206 :A quelle date saint Vincent de Paul est-il nid?
[54] 19 , pages 289-3x3 : Lettres in6dites de saint Vincent de Paul.
[55] igix , pages 407-425: Lettres inedites de saint Vincent de Paul.
[56 1912, pages 241-256 : Saint Vincent de Paul, cure de' Clichy
(1612-1626).
[57 1912a, pages 313-319: Quel est L'auteur de la Vie de saint Vincent
attribuee i~ Louis Abtlly?
[58] 1914, pages 289-313; 3 42- 3 52 : Rapports de saint Vincent de Paul
avec Pabb6 de Saint-Cyran.
[59] 1920, pages 209-219: Les derniers jours de saint Vincent de Paul
d'apris un document inidit.
[6o] 1928, pages 61-74; o06-119; 159-167; 202-216; Saint Vincent de
Paul 4 la Cour. - 1929, pages 73-So: Saint Vincent de Paul k la Cour
(suite et fin).
Revue de philosophie :
[6tl 1907, pages 632-640 : Le perceptionisme.
X.-B. - Sous la signature : P. Charles.
162] 191o, Etude sur les theories de la connaissance, pages 6o-73 : Le
positivisme; 184-193 : L'associationisme ; 294-305: Le kantisme : 393.
422 : Le pragmatisme de 1'6cole frangaise.
N.-B. - Sous la signature : P. Charles.
[63] 19io, pages 60-73 : Objet et methode de la psychologie;
pages 77-78 : Reponse de M. Paul Charles.
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de saint Vincent, cette parole, cet enseignement qu'on
avait, trois siecles durant, jalousement tenu cach6,
serait-il autorise6 le lancer dans le grand public? On
n'y pensait pas encore, officiellement I'avis n'6tait pas
encore pris; M. Coste, d'ailleurs, travaillait pour iditer saint Vincent et, pour lui, peu importait la facon
de faire connaitre le grand saint. Dans le labeur
quotidien du secretariat, il poursuivait son sillon.
Sur ces entrefaites, en 1914 la guerre survient se
prolonge quatreann6es, interminables de souffrances,
amenant avec elle de nombreux soucis, tous les jours
plus lancinants. Le travail s'accroissait de tout ce

Revue des Etudes historiues :
,64' 19a6 (juillet-septembre), pages 275-291 : Les detenus de SaintLazare aux xvul et xvur siecles.
.V.-B. - Ii existe un tire & part de cet article de 16 pages.
[651] 929, pages 2a9-15o : Le premier monastere de la Visitation de
Paris de x619 i z66o.
Re'ue des Jeunes :
[66] i919 (25 septembre), pages 321-335 : La Congregation de la
Mission.
Revue des Questions historiques:
[671 I930, pages 3o-io : Saint Vincent de Paul au secours des provinces d6solees. I. En Lorraine (30-67). II. En Picardie et en Champagne (67-12o).
.681] 931, pages 5-52 : Saint Vincent de Paul au secours des provinces
desol6es. III. A Paris et dans la banlieue.
Revue d'Histoire des Missions:
[69] 1924, pages 198-231 : Saint Vincent de Paul et la Mission de
Barbarie. [Avec annexe : Rafport de Jean Le Vacher, fritre de la Mission,
i la Profagande sur la Mission de Tunis. 29 janvier 1654. Ibidem,
pages 232.242.]
.70] 1925, pages 32-35o : La Congr6gation de la Mission dans les
Missions trang&res (i625-.925).
[71] 1927, pages 26-61; 217-25o : Saint Vincent de Paul et la Mission
de Madagascar.
[72) 1934, pages 481.493 : Un prince tunisien converti. [I s'agit de
Mfaiamel Chalebi, converti par Julien Guerin, lazariste, en 1646.]
Revue du clergi franfais :
731 1903 (Ier aoft), pages 533-55s : L'iddalisme objectif (R6ponses i
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que le personnel rarifie ne permettait pas de partager.
M. Coste, toujours souriant, faisait face a la besogne,
m&me i celle que les ev6nements multipliaient A plaisir : ce sont les restrictions qu'imposent universellement les circonstances; c'est la mise en sfireti des
archives, du moins pour les fonds les plus precieux;
il fallut rapidement les caser a I'abri; M. Coste les
transporta i Dax (cf. Annales, 1918, p. 919; 1919,

p. 633-634).'A ce transfert il adjoint, en une caisse,
son precieux manuscrit des Leitres et (Euvres de saint
Vincent : c'tait vraiment un tresor qu'il apportait
avec lui. M. Coste en avait meme r6serv6 un exem-

deux contradicteurs : abbi H. Goujon et Un proyesseur de grand siminaire).
Revue pratique d'Apologetiue :
[74] x-15 mai g9ao, pages 182-197 : La Bienheureute Louise deMarillac, veuve Le Gras, cofondatrice de la Compagnie des Filles de
la Charite.
Revue d'Histoire de E'glise de France :
[751 Cf. sub verbo Coste (P.) : [Notes, comptes rendus, analyses de
revues locales, etc.], I la table des tomes I & XVI-(g191193o), dressee
par le R. P. Urbain Rouzies, de l'Oratoire.
[761 Dictionnaire de Thiologie catholique [Vacant, Mangenot,
Amann], tome IX, colonnes 88-93 : Lazaristes (Congregation des).
[771 Dictionnaire d'Histoire et de Geographie ecclesiastiques : Arboleda (Emmanuel), Barberis Alberto), etc.
B. OUVRAGES :
[781 Le Berceau de Saint-Vincent-de-Paul avant le xlx e sidcle. Dax,
20 pages. [1901].
[79] Cours d'Apologetique. L'Inerrance biblique. Dax, 19o5, 7o pages.
[So] Le sac de Saint-Lazare [h Paris], %3 juillet 1789, d'apres des
documents de 1'epoque, [Dax]. 38 pages. [o903].
N.-B. - Les numeros 78, 79, 8o ont etk polycopiis a Dax par les
Scolastiques de Notre-Dame du Pouy.
[81] Une victime de la Revolution. Saur Marguerite Rutan, Fille de la
Charitd. Paris, Economat des Filles de la Chariti, 140, rue du Bac,
r9o4, 65 pages.
[18] Une vietime de la Rivolution. Saur Marguerite Rulan, Fille de la
Charit. Paris, Societ6 Saint-Augustin, 3o, rue Saint-Sulpice, 9go8,
xxii-68 pages.
[83] Procms informatij siur ts verlus et le marityre de la sfrvante de
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plaire qu'il destinait a son ami et compatriote
M. Degert, professeur a I'Institut catholique de Toulouse, arin que sans retard il ffit mis a la disposition
des 6rudits, car M. Coste alors n'en voyait gubre la
mise en oeuvre. L'heure etait p6nible, la guerre, en se
prolongeant, avait entasse les ruines et impos6 des
sacrifices qui allaient croissant. Dis lors, dans la disette
gendrale, comment pourrait-on u enfouir , quelques
centaines de milliers de francs A publier une bonne
douzaine de gros volumes, fort utiles sans doute, mais
qui, malgr6 tout, paraissaient de pure erudition, dpplac6e en de telles conjonctures. Et, d'ailleurs, de publier

Dieu Marguerite Rulan, Fille de la Charitl. Articles du postulateur. Dax,
J. Pouyfaucon, 1907, brochure 48 pages.
[84] Notices sur les pretres, clercs et freres difunts de la Congregation
de la Mission. Premiere serie. Tome V. Paris, x91o, p. 47-93. Les
victimes de la Revolution.
[85] Catalogue du personnel de la Congregation de la Mission (Lazaristes), depuis 'origine (6a25) jusqu'i la fin du xvnlIr siicle. Paris,
1911, 640 pages.
(8b] La Foa. Paris, Bloud et C", x91o, 64 pages; no 557: Collection
Science el Religion.
[87] Le dogme. Paris, Bloud et Cle, 19x1, 64 pages; no 578: Collection
Science et Religion.
N..B. - Ces deux ouvrages [86, 87] publies sous le nom de P. Charles.
188] Saint Vincent de Paul. Lettres choisies, publides d'apfrs ls
manuscrits. Paris, Bloud et C'0, g9x, 64 pages; no 6z6 : Collection
Science et Religion.
[891 Saint Vincent de Paul et les Dames de la Chariid. Introduction
de M. Etienne Lamy, de I'Academie francaise. Paris, Bloud et Gay
[1917], xxvwx-a8o pages.
[9go Lettres choisies de saint Vincent de Paul. Notice et notes par
P. Coste. Paris, Librairie Hatier (a922), 96 pages; n* 88 : Collection
les Classiques pour tous.
[91] La vraie date de la naissance de saint Vincent de Paul. Dax,
imprimerie P.-H. Labeque, 1922,
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pages.

[92] Enfance el jeunesse de saint Vincent de Paul (i58s-S6o5). Dax,
imprimerie P.-H. Labeque, 1927, 22 pages.

[93J Le lieu de la naissance de Saint.Vincent-de-Paul.Dax, imprimerie
P.-H. Labique, 1926, ia pages.
[94] Les Filles de la Charitede Saint-Vincent.de-Paul.Paris, Letouzey,
z923, 056 pages. Collection Les Ordres religieux.
N.-B. - Public sans nom d'auteur.
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M. Coste en obtiendrait-il la permission? M. Villette,
apres un court et difficile g6niralat, 6tait mort en 1916,

au Berceau de saint Vincent de Paul, en pleine guerre:
avant lafin de sa vie, il avait clairement manifesti sa
pens6e sur ce point; s'appuyant sur une tradition
triplement seculaire, qui reservait jalousement A la
double famille tout ce qui 6manait de saint Vincent,
il ne se sentait pas l'autoritA n6cessaire pour donner,
lui-m6me Supirieur gineral, une telle permission :
lancer saint Vincent dans le domaine public revenait a
une Assemblie g6n6rale.%Du moins le jugeait-il ainsi,
dans une prudence que venaient corroborer et renforcer
les sentiments et 1'opinion de certains adversaires et de
quelques opposants aux theses de M. Coste (peut-etre
partiellement les partageait-il?).

[95] La Congrigationde la Mission dite e Saint-Lasare. Paris, Gabalda,
1927, vm-232 pages.

1961 L'espri des Saints. La Bienheureuse Louise de Marillc. Glanes
spiritulles. Paris, Mignard, z924, 12o pages.
[97] Trois sicles d'ristoire religieuse. Les Filles de la Chariit, par
Pierre Coste, Charles Baussan, Georges Goyau. Paris, Descle De
Brouwer, 1933. - L'nstitut, de 1617 d i8oo, par Pierre Coste, pages 764.
[98-Is11 Saint Vincent de Paul, Correspondance, Entretiens,Documents.
Edition publiie et annotee par Pierre Coate, pretre de la Mission.
Paris, Librairie Lecoffre, J. Gabalda, editeur.
I. -

Correspondance :

Tome I (s6o'-t639). 1920, xxxvII-624 pages.
Tome II (janvier x64o-juillet 1646, g192,644 pages.
Tome III (aoftt i646-mars 165o). 1921, 65o pages.
Tome IV (avril 165o-juillet 1653). 1921, 65o pages.
Tome V (aott t653-juin x656). 1922, 66o pages.
Tome VI(juillet 656-novembre t657). 1922,652 pages.
Tome VII (ducembre 165 7 -juin 1659), 1922,640 pages.
Tome VIII (juillet 1659-septembre z66o). x923, 642 pages.
II. -

Entretiens :
Tome IX. Entretiens aux Filles de la Charitt. 1923, xxvi714 pages.

Tome X. Entretiens aux Filles de la Charit6. 1923,748 pages.

Tome XI. Entretiens aux Missionnaires. 1923, xx-458 pages.

Tome XII. Entretiens aux Missionnaires. 1924, 488 pages.
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M. Louwyck succ6da au T. H. P. Villette et
mourut lui-meme le 17 f6vrier 1918. A cette heure-la,
il n'itait pas encore pratiquement.question de publier
quoi que ce fit. Dix mois apris l'armistice, le 3o septembre 1919, M. Verdier itait l6u Superieur g6n6ral.
C'6tait, sous un chef nouveau, lareprisede 'activit6, les
ruines I relever. DVui esprit ouvert et grand, M. VerIII. -

Documents:
Tome XIII. Documents. 1924, 862 pages.
[Documents relatifs & saint Vincent, 1-196.]
[Documentsrelatifs la Congrigationde la Mission, 197-415.]
[Documents relatifs aux Confriries de la Chariti,417-537.j
[Documents telatifs aux Files de la Charili, 539-760.]
[Documents relatifs aux Dames de la Charitd, 761-83I.]
[Sufflements a la Correspondance, 833-846.1
[Corrections et additions, 847-8521.
Tome XIV. Table g6nirale [alphab6tiquej. 1925, vmx-648
pages.

[til1.14] Le Grand Saint du grand siicle. Monsieur Vincent. [1932].
Tome I, 542 pages.
Tome II, 742 pages.
Tome III, 636 pages.
Grand prix Gobert en 1933.
i re idition en 1932 (3ooo exemplaires).
[n]5j 2e idition en 1934 (3ooo exemplaires).
C.
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dier accorda facilement l'autorisation de publier saint

Vincent et maintint sa d6cision avec un paternel sourire, meme devant les objections qui ne d6sarmaient
pas. Sans avoir v&cu ces heures et ces angoisses, on
comprend ais6ment la vive gratitude que M. Coste
voua toute sa vie i M. Verdier; a lui sont d6dides,
pour des motifs que l'on devine sans peine, et I'edition
des (Euvres et la Vie de saint Vincent.
M. Coste, des cette fin de 1919, 6tait pret, I'oeuvre
6tait au point ;ussi dans une cadence merveilleuse de
plus de trois volumes par an, le monument fut rapidement d6gag6 de ses echafaudages.Quand on sait le
soin, 'acribie que demandent de telstravaux: collationnementattentif et minutieux, verifications incessantes,
recherches innombrables pour des menus points de
d6tail que le lecteur ordinaire ne soupconnera meme
pas; on se doit de partager l'admiration que ses pairs,
les seuls juges comp6tents, prodigu&rent a l'envi au
vaillant et intr6pide 6diteur. Le concert fut unanime,
et les revues savantes de l'6poque cr6erent justement
autourdecette euvremagistraleune atmosphered'admiration bien merit6e; mieux que cela, dans l'intimit6,
des lettres d'erudits redirent ces sinceres louanges.
La famille entiere de saint Vincent doit incontestablement &M. Coste pour ce travail une sincere gratitude. On 6quipare, et a bon droit, cette edition
critique si soigneuse aux meilleures de notre temps;
A celle, pour n'en citer qu'une, de la correspondance
de Bossuet, publi6e par deux maitres, Urbain et
Levecque (Collection des Grands Acrivains franfais,
Hachette). Aussi, le i3 aofit 1922, l'Acad6mie francaise

decernait aux quatre premiers volumes un prix JeanJacques Berger de 4000 francs. ILes Entretiens, les
Documents et la Table alphabtiquesuivirent le rythme
acc616r6 de la publication; en 1925, tout 6tait achev6 :
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les quatorze volumes avaient vu le jour. Sans tarder,
la publication, soutenue ividemment par le grand
nom et la giniale pens6e de saint Vincent, rendait pleinement, et pratiquement amortissait les d6bours.'
Entre temps, M. Coste se corrigeait sans cesse luimeme, et son exemplaire, outre les inevitables rectifications de d6tail dont, i la derniere heure, ou apres
coup, il s'apercevait lui-meme, renferme surtout les
observations que lui sigoalait 'oeil vigilant des usagers
de cette oeuvre, partout admir6e.
Utiliser une pareille masse de documents ainsi
amass6s, les mettre en oeuvre, souriait a M. Coste
qu'encourageaient les demandes rpkte6es et le d6sir de
M. Verdier. Sans retard il se mit a la composition de
la Vie de M. Vincent, il en d6termina le plan, et chaque
jour il en ecrivait quelques pages; selon ses pr6visions,
elles devaient a la fin du mois constituer un chapitre :
pierre de taille destinee a s'ins6rer dans l'ensemble,
a prendre la place a son rang. L'oeuvre qu'il portait
en lui passait r6gulibrement sur le papier, et de la sur
le rouleau de sa laborieuse machine a 6crire. D&pouillCe de tout jeu de vaine imagination, priv6e de tout
chatouillement et du moindre scintillement de style,
mais robuste et trapue\j'ceuvre massive fut terminte
vers la fin dd 19g3. L'editeur fut vite trouv6 : 'ouvrage
itait attendu, le sujet promettait un succes de librairie, la maison Desclbe De Brouwer et C'* acheta sans
h6siter le travail de M. Coste; et des octobre 1932,
les trois gros volumes firent lear apparition. M. Coste
6tait silencieusement ravi.7
Le 28 juin 1933, sous les rapports agissants de
MM. Goyau, Baudrillart et Hanotaux, I'Academie
francaise couronnait, de sa plus haute recompense, le
probe labeur del'historien, auteur cette fois de la vraie
vie de saint Vincent; le grand prix Gobert 1933 de
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9000 francs devenait la digne recompense meritee
par tant de fatigues et de travaiL. L6gitimement
M. Coste fut pleinement content; il ressentait la 16gitime fiert6 du bon labeur accompli: c'etait I'apoth6ose
et la consecration supreme de sa vie d'historien.
Ce n'etait certes pas le repos, et M. Coste, sans
s'illusionner sur sa sante et ses forces, encore et toujours, se taillait de la besogne... mais il ne pouvait
toutefois s'emp&cher de constater que sa vigueur et ses
r6actions diminuaient; il mesurait son travail aux
rares loisirs que lui menageait sa fonction : car, apres
un interim, il avait kt6 nomm6 secr6taire general, le
7 novembre 1927: I1 s'occupait done de mettre au
point un consciencieux manuscrit de M. Gleizes, un
autre patient travailleur, sur la Vie de Jean Le
Vacher : M. Coste en acheva la rdvision, a l'infirmerie
meme, durant les derniers jours de sa vie.
Auparavant, A l'occasion du centenaire des Annales,
le secretaire g6neral avait repris la table de 90oo,
qu'il complbtait et refondait jusqu'au centieme volume.
II sentait bien que ce dernier travail ne r6aliserait pas
ses d6sirs de pricision, mais, du moins, il aurait le
merite d'exister et de rendre quelques services.
M. Coste, toute sa vie, eut le 16gitime souci de multiplier
les repertoires et les tables, ces n6cessaires instruments de travail qui facilitent et activent la besogne.
II n'y en avait jamais assez, et l'on devine sans peine
qu'il reste toujours A faire sur ce terrain.
Meme sur son lit d'infirmerie, oi, en habitu6, il n'en
htait pas a son premier s6jour, M. Coste avait encore
et sans cesse des projets de travaux. Mais il n'etait pas
venu a l'infirmerie sans se raidir contre lui-meme.
Vers la fin de 1934, depuis plusieurs mois, des douleurs
sp&cialement intolirables le tenaillaient : il fallait
qu'elles fussent specialement douloureuses pour lui
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arrachcr, malgr6 lui, quelques 16gers gimissements,
vite r6primes. II allait et venait malgre tout, mais la
souffrance le courbaturait toujours davantage; la
radiographie du mal decela entre les vertebres des
abcis que le moindre et imperceptible mouvement
envenimait a plaisir. Le remede ou le palliatif demandait de faire risorber ces poches internes et, pour cela,
il fallait immobiliser le patient. Au debut du mois
d'aoitt 1935, comme le mal s'aggravait, on dut transporter notre cher confrere a l'h6pital Saint-Joseph.
M. Coste m&me alors, pratiquement optimiste, jugeait
qu'il s'en tirerait ais6ment : quelques jours, une
semaine, un mois d'h6pital. Entre temps, on lui prdparait un corset de platre pour stabiliser la colonne
vertebrale; mais le sp6cialiste, & l'examen, constata
que les muscles irritis, fatigues par une violence de
plusieurs mois, n'avaient plus leur place ni leur configuration normales. II fallait done encore attendre : le
repos fut prescrit, et le malade couche sur le dos, nuit
et jour immobile, fut ktendu & meme une planche
rigide, glissie simplement sous le drap du lit. On
devine ais6ment cette suite de souffrances : elles itaient
in6vitables et M. Coste, encore une fois, s'y risigna
presque joyeusement; il s'occupait toujours et travaillait sur un pupitre qui lui permettait d'ecrire, tout
allong6 qu'il etait. Les jours se passaient, enfin le
malade fut gliss6 dans son corselet qui ne conc6dait
le moindre mouvement, a droite ni a gauche. A nouveau il fallait encore attendre et patienter : a ce
moment-li, on ramena le cher M. Coste a l'infirmerie
de la Maison-MWre. La encore, si occupbes qu'elles
fussent, lesjournies se suivirent dans cette lutte contre
les maladies qui surgissaient detoute part: p6ritonite,
derangements de tout genre.... Le i3 octobre, une
abondante himorragie interne enleva au malade, avec
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les forces, pour une large part cette sensation de la
vive douleur qui l'assiegeait nuit et jour. On s'alarma
et legitimement on crut les derniers instants arrives;
aussi, ce dimanche-la, sur les huit heures du soir, en
pleine connaissance, quoique tres affaibli, M. Coste
rebut des mains de Notre T. H. Pare le Viatique
et l'Extreme-onction. Ce n'6tait pourtant pas la fin,
car, sur cette vive secousse, le cher malade parut
reprendre; il en avait du moins encore l'espoir, il envisageait un, deux ans de repos, et puis il pourrait retronver et continuer sa petite vie et ses patients travaux.
Aegri somnia... providentielles illusions de malade!
Cependant, il fallut bient6t se resigner a l1'vidence :
M. Coste ne s'y trompa pas, les faiblesses de sa sante
ne lui menageaient pas les avertissements; il ne remontait plus la pente, bien que, avec d6vouement, tout fit
essaye pour y parer du mieux possible. La faiblesse
allait s'aggravant : dans son lit m6me, il ne pouvait
dbj- plus se mettre sur le c6te (on avait laiss6 I& le
crucifiant corselet); il ne pouvait presque plus parler,
la coordination d'une conversation lui &chappait par
instants. C'etait la fin, qu'escortaient de vives souffrances, virilement et chr6tiennement endurees. La
vie se retirait par degr6s et ce fut dans cet 6puisement lent et cette consomption que M. Coste s'6teignait le dimanche 29 d6cembre 1935, pen apres trois
heures et demie du soir. Sa figure portait alors la
preuve tangible de la rude et indicible souffrance.
C'6tait n6anmoins le point final de 1'6preuve.
Le surlendemain, 31 d6cembre, a dix heures du
matin, eurent lieu les funbrailles : I'assistance y fat
nombreuse; outre de nombreux confreres et de multiples Filles de la Charit6, de fideles amis d'elite
priaient pour lui. M. le Sup&rieur general chanta la
messe et pr6sida les obsiques. La douleur 6tait com-
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mune, mais de ce cercueil leger les exemples, l'oeuvre
de M. Coste se degageaient comme la reconfortante
lecon d'un bon fils de saint Vincent.
Faisant echo a ces sentiments et renforcant vivement cette pile esquisse, bornons-nous a reproduire
ici simplement le triple t6moignage qui, dans la precision des termes, redit A nouveau les qualiths remarquies en notre regrette d6funt : car trois historiens,
sans hausser la voix, proclament clairement la haute
estime en laquelle ils tenaient M. Coste. Voici tout
d'abord M. le comte Leonce C6lier, secr6taire gneral
des Conferences de Saint-Vincent-de-Pau4
savant
archiviste, auteur delicat d'un fort int6ressant volume
sur cette grande oeuvre de saint Vincent: les Fillesde
la Chariti (6ditions Grasset). II mande : " La perte de
M. Coste, si bon, si savant et si parfaitement d6vou6
a la Mission.et a la gloire de saint Vincent, ne sera
pas ressentie seulement dans la grande famille religieuse a laquelle il s'honorait d'appartenir. Non seulement les liens qui unissent votre Congregation a la
Societ de Saint-Vincent-de-Paul font au Secretaire
general de cette derniere un devoir de s'associer a
vos deuils, mais j'ai conserve un souvenir trop 6mu de
mes relations personnelles avec M. Coste, aux Archives
nationales d'abord, puis rue de Sevres, oi il avait mis,
avec tant de bienveillance, ses livres, ses documents et
les tresors de son erudition au service de mon modeste
ouvrage sur les Filles de la Chariti, pour ne pas
donner a sa memoire un hommage de gratitude et a sa
sainte ame le suffrage de mes prieres. J'ai malheureusement ete dans l'impossibilit6 d'assister ce matin a
ses obseques; mais je tenais a vous dire quelle part je
prends a la douleur de ses frires religieux, et quelle
haute estime je conserve pour cet historien du grand
sicle. )
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De son c6te, M. Louis Batiffol, auteur de travaux
appricies sur la Fronde et le cardinal de Retz, conservateur de la bibliotheque de I'Arsenal: , Je regrette
infiniment la disparition de cet excellent travailleur
qui apportait a ses travaux une conscience, un esprit
critique trbs sain, et une application digne de servir
de modele. La terrible maladie qui le clouait dans
son lit, sans grand espoir de guerison, comme il me le
disait lui-meme, a rev6l1 par surcroit la force chretienne de son sentiment d'abnigation, de sacrifice et
de r6signation. J'avais eti impressionn6, lors de la
derniere visite que je lui ai faite, de son admirable
s&reniti a cet 'gard. C'ktait un digne disciple de saint
Vincent. Je garderai fidelement le souvenir de ce bel
exemple comme je garderai celui de son amenite, de
son empressement a rendre service, et du grand
attrait et du fruit de ses conversations. ,
Et Mgr Lesne enfin, l'illustre recteur de l'Institut
catholique de Lille, d'ecrire a son tour : c Avec la
modestie admirable d'un vrai fils de saint Vincent,
M. Coste n'en a pas moins produit une oeuvre historique de premier ordre en meme temps qu'il rendait a
saint Vincent le seul hommage digne de lui, celui de
l'impartiale et totale verit6.,

Des jugements si autoris6s disent heureusement le
merite de ce cher confrere : il n'aurait rien d6sire de
plus et se serait content6 humblement de bien moins,
mais c'est cependant la grande lecon que nous laissent
l'oeuvre et la vie entiere de M. Pierre Coste, I'amour
intelligent de saint Vincent de Paul.
Fernand COMBALUZIER.
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Nous lisons dans la Vie catholique (4 janvier 1936), sous
la signature de M. Paul Renaudin :

MONSIEUR COSTE
PRETRE DE LA

MISSION

Dans cette rue de Sevres, affairke, commercante,
tumultueuse du matin au soir, une porte cochere a
l'ancienne mode que retient entre-baillle un bout de
vieux cuir : la maison des Lazaristes. A toute heure
du jour, on voit entrer ou sortir des cornettes de
Smurs ou des silhouettes rustiques de bons pr&tres.
Parmi les femmes qui se hitent, les bras charges de
paquets, ou qui se laissent accrocher par les 6talages,
ces ombres se fauflent, discretes, inapercues presque :
un Lazariste a le a maintien modeste ) et les yeux
baiss6s mieux encore qu'une bonne sceur. De toutes
ces figures, la plus menue, la plus discrete, la plus
humble, la plus inattentive au spectacle de la rue,
nous ne la verrons plus aller et venir dans le vieux
quartier : M. Coste vient de retourner &Dieu.
c Monsieur Coste )), comme on disait " Monsieur
modeste que le fondateur
: l'appellation
I
Vincent
avait voulue pour ses pretres de la Mission (avant
qu'on leur donnat le nom de Lazaristes, venu de leur
maison de Saint-Lazare) et qui s'est conservee jusqu'a
nos iours, avec tant d'autres traditions, tant d'autres
obscurites volontaires. En v&rit6, M. Coste 6tait un
pretre selon le coeur de saint Vincent. Les vraies
vertus du Lazariste : foi simple e.t confiante, humilite,
douceur, amour de l'obscuriti et de l'abjection, ensevelissement des dons de I'esprit sous le voile de la
pauvret6 et de la rusticit6, il les pratiquait avec cette
aisance acquise qui est devenue une seconde nature
dans la famille spirituelle du saint. II fallait I'appro-
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cher de trbs pres pour sentir la force et la clarti de
son esprit; il fallait d6manteler un rempart de modestie pour decouvrir l'6tendue de son savoir, - j'en
parle par experience, - il fallait faire un effort pour
mettre a sa juste place un homme qui depouillait luimeme ses qualites de tout vernis, de tout eclat, et qui
se situait dans une grisaille trompeuse. On est si souvent oblige de faire exactement l'inverse pour prendre
la vraie mesure de la plupart de nos contemporains!
La valeur de M. Coste n'avait pu ichapper du
moins a ses Supirieurs. N6 dans les Landes, - comme
saint Vincent, - entr6 de bonne heure dans la Congregation de la Mission, & Dax (que de souvenirs autour
des premiers pas de cette destinee!), il 6tait appel6 a
trente-six ans au Secretariat general de la Congregation; et il en prenait la tete en 1927. Par ailleurs, on

avait discerni sa vocation particuliire de travailleur
et d'rrudit; on lui permettait de s'atteler & une grande
ceuvre reconnue n6cessaire : celle de la publication
int6grale des ceuvres de saint Vincent de Paul.
M. Coste devait y consacrer plus de vingt annaes.
Le r6sultat en fut ce magnifique monument de quatorze volumes, qui contient tout ce qu'on a pu retrouver de la correspondance du saint et de ses entretiens
aux Pretres de la Mission ou aux Filles de la Charitb.
Toute sa vivante doctrine, toute son activit6 prodigieuse, toute sa physionomie si attachante, avec un
tel accent de sincerit6, de verdeur souvent, qu'on
croit le voir ou 1'entendre au milieu de son petit troupeau.
Cette publication devait faire 6clore, apres les vies
deja connues d'Abelly, de Collet, de Maynard, de
Mgr Bougaud, une nouvelle floraison de portraits du
saint:
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Mais surtout elle 6tait la preparation d'une grande
et definitive biographie que M. Coste lui-meme
devait donner cinq ou six ans plus tard, en 1932 : Ie
Grand Saint du graxd siecle, Monsieur Vincent.
L'auteur a d6fini lui-meme, avec une precision courageuse, le caractere de son ouvrage : " Notre but est
de donner une vie complete et vraie... degag~e des
16gendes qui auraient pu s'y glisser avec le temps. La
tendance au panegyrique et I'amour du merveilleux
sont des d6fauts frequents parmi les hagiographes.
Ils rendent dificile la tAche du veritable historien en
l'obligeant a d6meler... (la v6rit6 des surcharges), au
risque de blesser la pi6t6 des faibles. ))
La pietl des faibles : certes, elle est souvent respectable. Mais M. Coste avait compris que la meilleure
maniere de servir la foi, et, avec elle, la saine et solide
piet6, c'est encore de servir la v6rit6. L'historien, chez
lui,ne genait pas le pretre. Comme si, dans la vie de saint
Vincent, il n'y avait pas assez ample matixre a notre
admiration et a notre edification, sans persister a soutenir qu'il ait pris lui-meme les chaines d'un galerienr
Comme si l'etonnant renversement de cette vie d'abord
orientie vers une carri6re prudemment humaine, et
le prodigieux rayonnement de ce petit pr&tre du jour
oi il n'aspirait plus qu'd s'ensevelir au fond d'une
campagne perdue, ne montraient pas mieux que toutes.
les anecdotes pieuses I'action de Dieu dans une ame
qui s'est livrie a lui!
Donc, M. Coste voulut faire une oeuvre a complete,
critique, methodique, solide )). Nul ne contestera
qu'il y a:t reussi. Dirons-nous qu'elle soit d'un grand
historien? Plut6t, il semble, d'un admirable et consciencleux savant. Elle ach:'.; et couronne sa publication.de textes. Elle constitue une information, un jugement d6finitifs, sur l'homme qui a eu sur I'histoire
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religieuse, morale, sociale du dix-septime siecle, une
influence qu'on ne fera jamais trop grande.
Et puis, quelle que soit la liberte que l'historien a
voulu garder, il y a entre le peintre et son module
cette communaute d'esprit qui donne a l'oeuvre sa justesse secrete et 6mouvante. M. Coste, en fis spirituel
de saint Vincent, a su comment son pere voulait etre
peint dans la simplicitY, 'humiliti, la vkrit&. 11 a consacr6 sa vie a restituer dans sa vraie lumiere cette

humble et pure figure. L'innombrable famille de saint
Vincent lui en sera toujours reconnaissante. Et tons

-ceux aussi qui, dans la foule, dans l'ombre, ont a
coeur d'entretenir la m6moire du plus touchant, du plus
humain de nos saints francais, et qui croient que
notre monde moderne a besoin, autant que jamais,
- corporellement et spirituellement n, de la lumineuse
piti6 du u Ptre des pauvres ,.
MONSIEUR PIERRE COSTE
L'HOMME -

SouvENIRs, par M. Maurice COLLARD

C'est a l'ombre du chine centenaire qui abrita
1'enfance de saint Vincent que m'apparut pour la premiere fois, en 1896, la silhouette un peu penchie de
M. Coste. Un bon cure du voisinage le surnommait
saint Alphonse de Liguori. Et c'est dans I'ambiance de
saint Vincent que je devais le voir durant quarante

-ans et oit son nom et son souvenir demeureront fixes.
Compatriote du saint, il se glorifiait en outre, et a
juste titre, d'etre son descendant, par sa mere. Et
on lui eft cause un indicible plaisir si on lui efut dit
qu'il avait herite quelques traits de son arriere-grand-oncle : le nez fort et la large bouche, par exemple.
Comme saint Vincent, dont la s6duction fut indeniable,
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ceux qui abordaient M. Cost'e 6taient conquis par son
sourire et.la cordialit6 de son accueil, en d6pit du pen
d'attraits physiques de sa physionomie.
Apres la mort de sa mbre, il avait 6t6 place A
l'orphelinat du Berceau : les deux sceurs qui le dirigeaient alors ne tarissaient pas d'6loges en parlant
du petit a Raoul n. C'est ce prenom usith dans sa
famille qui prevalut jusqu'au jour oi M. Coste commenca a publier.
J'ignore ce qu'il fut durant ses 6tudes secondaires:
un btickeurprobablement.Mais j'ai ete frappe de la sorte
de d6f6rence que lui montrait M. Serpette devenu
superieur da Berceau, et le cas qu'il faisait de ses
avis. II le montra specialement apres la parution d'un
petit travail mimiograpkhi sur la maison de Ranquines,
dont M. Serpette admit les conclusions qui durent
pourtant tout d'abord heurter ses id6es; il alla jusqu'a
1'utiliser pour la composition d'une brochure qu'il
publia sur le Berceau de saint Vincent de Paul.
M. Coste garda pour cette maison un attachement
inalterable qu'il manifesta pratiquement en diverses
circonstances. Toucher an Berceau, ce fut toujours
l'atteindre au vif.
C'est a Notre-Dame du Pony, ADax, que j'appris A
le mieux connaitre. Un des plus anciens souvenirs me
d6montra sa piete. Rien de sentimental dans cette
pi6te que je qualifierai volontiers de positive. Ainsi,
lors des fetes c6lebr6es Ar'occasion de la b6atification
de Franqois-R6gis Clet, tandis que les 6tudiants
paraient magnifiquement la nouvelle chapelle, nous,
s6minaristes, avions voulu orner la chapelle du seminaire. Pour suspendre nos tentures et nos guirlandes,
nous avions decroch6 quelques cadres contenant
diverses reliques, et sans penser A mal, je les avais
d6poses sur le sol, contre la cloison de la sacristie.
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M. Coste s'en aperjut et me fit alors un sermon tres
senti - de part et d'autre - sur le respect da aux
reliques. Mon successeur a la sacristie ayant commis
1'6tourderie de laisser quelques bouts d'allumettes sur
les ornements, fat aussi vertement r6primand. II est
noterque M. Coste montratoujours, quelle que ffit son
opinion sur l'authenticit6 de certaines reliques ou de
certains faits extraordinaires, le plus grand respect
exterieur pour tout ce qui etait religieux.
En 19go, M. Dubus ayant d momentanement quitter
Dax pour completer, a La Rochelle, l'6quipe intellectuelle reclambe par Mgr Le Camus, M. Coste le remplata comme sous-directeur. A la Communaute, le
saint M. Verniere, docte et enflamm6, nous faisait des
r6p6titions d'oraison et des conferences d'une eloquence captivante; au s6minaire, celles de l'asc6tique
M. Dardans itaient nourries et mystiques; M. Dubus
l'accent convaincant, au coeur
a l'organe chaud,
ardent, nous transportait, et voici M. Coste qui nous
arrive, tenant 1'un de ces nombreux cahiers converts
de toile cirie noire, et qui nous expose sechement son
plan pour 1'annee, a grand renfort de gestes saccad6s.
C'ktait un changement et il y eut des sourires. On
aima cependant ses conferences, simples, plus logiques
que chaudes, mais bien baties et serieusement pr6par6es. Je citerai un des souvenirs qui me sont rests : le
trait rivble M. Coste tout entier. 11 s'agissait de 1'attachement A la vocation, et, apres d'autres motifs, en
voici un qu'il amena et qui 4tait, a coup s6r, inattenda :
t Si vous 6tiez dans le clerg6 d'un diocese, nous dit-il
en substance, vous auriez des difficult6s pour avoir
des livres; ils coctent cher. Tandis qu'en communaut6,
vous trouverez partout une bibliotheque, une grande
bibliotheque. " Et il ouvrait largement les bras,
comme pour l'embrasser, sa grande bibliotheque.
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II donnait l'exemple d'une r6gularitA et d'une ponctualit6 qui, durant les sept annees que je passai a
Dax, ne subit pas de d6faillance: son 6galitA d'humeur
se maintint toujours devant nous, malgr6 les souffrances et les contradictions qu'il rencontra. Cette
p&riode fut pourtant fort agitle. Outre les diverses
tendances intellectuelles qui s'affrontaient, au mouvement desquelles M. Coste a 1'esprit ouvert, eveill et
curieux participait, certains articles d'allure assez
hardie, certaines 6tudes, surtout historiques, rompant
avec des traditions tris chires, lui suscitrent des
oppositions fort penibles. Dans les desseins de la Providence, elles devaient le conduire A la Maison-M.re,
au Secr6tariat, c'est-i-dire lui donner la possibilit6 de
r6aliser le grand ouvrage auquel son nom demeurera
attache.
I1 professa successivement et inegalement diverses
matieres; il fut g6nbralement estim6, parce que consciencieux. II preparait ses cours avec grand soin et
meme les crivait. Cette p6riode de sa vie fut celle desa
preparation. II s'adonnait tout d'abord avec un intret
passionn6 aux questions philosophiques; il avait
meme r6dig6 un cours assez volumineux. Son esprit
travaillait sans cesse et non seulement la subjectiviti
ou si l'on veut l'objectivitl de la perception externe qui
le passionna toujours, mais toutes autres questions
philosophiques. Un jour qu'il conf6rait sur la notion
d'espace, il nous a racont6 qu'6tant all voir une de ses
sceurs, qui habitait Dax et avait un b6b6 de quelques
mois, il avait pris I'enfant sur ses genoux et lui avait
pr6sent4 successivement divers objets, a des distances
inbgales, afin de voir s'il les atteindrait aussit6t. tvidemment, le b6b6 tendait la main au hasard... Conclusion : la notion de distance est acquise. ( Eh bien!
s'6crie un 6tudiant, que dirait votre sceur si elle savait
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que vous prenez votre neveu sur vos genoux pour faire
des experiences ... ,
11 semblait done que la voie qui s'ouvrait devant
M. Coste 6tait celle des etudes de raison, car c'est
en philosophie et en mathbmatiques qu'il s'exaltait et
devenait brillant. Mais, entre temps, ii s'adonnait a
des travaux historiques sur Dax, le Berceau, la seur
Rutan. Ces travaux le r6v6lerent a lui-m&me et aux
autres.
1 se formait non seulement aux recherches, mais
certains incidents firent iclore en lui une certaine
mrfiance historique qu'il porta, dans la suite, jusqu'au
scrupule et manifest.rent cette droiture qui, peniblement peut4tre, mais gendreusement, cedait a un argument qui emportait sa conviction. Ainsi, lorsqu'il 6tait
charg6 des cours d'histoire ecclesiastique, il 6taya ses
affirmations, et ce, durant plusieurs classes, sur les
Mimoires de la marquise de Criqui. Un 6tudiant ayant

trouve une etude 6tablissant que cet 6crit 6tait apocryphe, le lui objecta. Tout d'abord M. Coste fut interloqu6, puis, ayant examine la chose, il se r6tracta simplement, remit son cours au point, en toute loyautd.
II y eut aussi l'histoire d'un faux manuscrit hebraique:
M. Coste avec d'autres s'y trompa, mais quand ii eut
appris l'origine du document, non seulement ii ne tint
pas rigueur a celui qui l'avait introduit, mais s'entremit pour apaiser certains amours-propres blesses.
Ainsi encore ce curieux incident. En classe d'histoire naturelle, M. Coste, auteur en mains, affirmait
que, sous I'equateur, les poules 6taient dipourvues de
plumes et les porcs priv6s de soies. Les Colombiens
presents protesterent respectueusement, et il s'ensuivit une comique discussion, M. Coste tenant pour son
auteur, et les Colombiens pour ce qu'ils avaient vu.
On finit par s'entendre, ces derniers admettant, sans
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en etre tres sirs, que les poules de leur pays avaient
peu de plumes et les pores peu de soies.
Aussi, M. Coste concut-il un souci que d'aucuns
jugeaient suraigu d'etablir I'authenticit6 du document
avant d'en faire usage. C'est ce qui explique en
partie, de sa part, le rejet peut-etre un peu trop brutal
de certains t6moignages non totalement d6pourvus de
valeur, ou le geste qui d6clencha la polbmique sur la
captivit6 de saint Vincent a Tunis et dont la genese
n'a pas ici sa place. C'est parce qu'il 6tait loyal qu'il
lui arriva de se tromper (errare humanum est) et fut
parfois tromp6 : il ne pouvait soupconner pas plus
que supporter la d6loyaut6, ou ce qu'il croyait tel chez
les autres. Cette loyaut6 historique, subjective si l'on
veut mais rbelle, 6tait telle chez lui que rien n'atait
capable de le fl6chir en face de ce qu'il croyait etre
la v6rit6. II n'ignora pas qu'a une 6 poque donn6e, le
T. H. P. Fiat, 6mu des rapports qui lui 6taient parvenus, avait song 6 i l'envoyer en Chine pour couper
court &des travaux aux conclusions troublantes; un
peu plus tard, il faillit 6tre arrach6 A ses livres, a ses
bibliotheques et etre s6virement brid6; il savait ce qu'il
risquait et il pr6fera le risque a la trahison de ce qu'il
croyait etre la v6rit6. Cet h6roisme est de nature A
incliner a l'indulgence ceux qui seraient tent6s de
l'accuser de tenacit6. M. Coste n'avait d'ailleurs pas
l'illusion, du moins en principe, de croire que ses
jugements 6taient irr6formables. II ne pensait pas non
plus que sa Vie de Monsieur Vincent 6tait la biographie
id6ale et d6finitive. II disait volontiers qu'a son avis
elle constituait la somme documentaire qui sewirait
aux historiens de l'avenir. II se plaisait a se dire historien. L'6tait-il au sens plein du mot? M. Paul
Renaudin, dans fVlogieux article qu'il a consacre "
M. Coste dans la Vie catholique,,estd'avis que M. Coste,

-

256 -

plut6t qu'historien, fut an savant et un irudit. Ceci,
nul ne le niera.
Outre ses publications diverses et les oeuvres et la
vie de saint Vincent, 'M. Coste ecrivit, collationna,
corrigea, amenda, complita, catalogua et remplit,
non seulement avec conscience, mais encore avec
devouement, son office aupres du Superieur general.
II fut d'un puissant secours pour M. Verdier qui, conservant toujours la lucidit6 et I'eclat de sa belle intelligence et de sa prodigieuse culture, sentait cependant
ses forces physiques l'abandonner peu i peu.M. Coste
l'aida conformiment a la lettre et a l'esprit des Regles
de son office, et domine par son amour pour la Congregation. Non seulement M. Coste ne perdait pas son
temps, mais il en utilisait les moindres parcelles,
lisant dans le metro, corrigeant des 6preuves en marchant, etc. Ses voyages toujours necessaires ne se
transformaient pas en tourtsme. Un jour, il arrive
dans une maison de Sceurs et demande les indications
d6taillbes pour se rendre chez le possesseur d'une
lettre de saint Vincent. Les renseignements obtenus,
il part; les Sceurs, pensant qu'il viendrait diner avant
de reprendre le train, lui pr6parent un bon repas;...
elles l'attendent encore !
En une circonstance oi je le trouvais fatigu :
, Mais reposez-vous un peu! lui dis-je. - Eh! je
me repose en changeant d'occupation ,, r6pondit-il.
Les plus vives instances ne pouvaient le d6cider a
prendre quelques jours de repos, et quand, il y a
environ un an, il consentit par obbissance a aller a
Dax, il prit un aller et retour. 11 disait un jour:: Je
ne comprends pas que 1'iglise souhaite aux defunts le
repos ternel. Comment peat-on 6tre heureux & ne rien
faire? ) Ce n'6tait la qu'une boutade, mais qui r6vble
sa mentalit6. Durant sa derniere maladie, alors qu'il
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avait dt abandonner quelques jours sa plume et le
pupitre adapt6 a son lit et a sa position horizontale :
, Je fais ce que veut saint Vincent, dit-il, j'honore le
non-faire de Notre-Seigneur. Et etablissant la distinction entre u rien faire , et non-faire ,, il concluait assez
subtilement que le second 6tait encore activit6. Et
cette pensee le consolait d'en itre reduit au non-faite.
Ce labeur incessant continue par un malade, durant
plus de quarante ans, suppose une rare 6nergie; il
fallait que le mal le terrassat pour qu'il lui c6dit. Un
fait entre bien d'autres : il y a sept on huit ans, vers
onze heures et demie du matin, il survint a M. Coste
une abondante himoptysie, qui nous effraya. Quelle
ne fut pas notre stupeur de le voir a I'examen particulier, puis an r6fectoire, comme si rien ne s'6tait
passe!
Plus d'une fois il brava littiralement la mort et on
pent justement estimer qu'il a contribu6, par son mepris
de la plus 616mentaire prudence, a abr6ger sa vie. On
s'est souvent demande comment, atteint de diverses
infirmit6s, toussant a fendre l'Ame et fournissant une
telle somme de travail, il a pu se soutenir si longtemps.
Son 6nergique volont6 y contribua sans doute, mais

aussi ii conserva longtemps un excellent estomac et
je tiens de lui qu'l peine au lit, il s'endormait et ne
s'6veillait plus qu'au moment du lever.
S'il n'assistait pas A tous les exercices, ses occupations et son 6tat de sant6 toujours precaire le justifiaient. Sans motif serieyx, il 6tait fiddle. A l'6poque
oiu on lisait au refectoire le manuscrit de la Vie de

saint Vincent, il arriva qu'un vendredi on devait
donner auparavant lecture,

a la salle d'oraison, d'une

Conference du saint. II eCft pu, semble-t-il, assez 16gitimement se dispenser d'assister a cette lecture et on
lui en fit la r6flexion. II se contenta de sourire, quitta
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son bureau et s'achemina vers la salle d'oraison. 11 eut
sembl6 que sa mentalite, taxie par certains de i rivolutionnaire " au point de vue historique, 1'eft engage,
dans le domaine de la pratique, dans une voie novatrice et subversive; il n'en 6tait rien : il etait, au contraire, singulibrement conservateur et traditionaliste.
Cela provient probablement de son admiration sans
bornes pour saint Vincent et son CEuvre.
Son oeuvre 6tablit incontestablement que M. Coste
aimait saint Vincent; mais elle contribua encore a
intensifier cet amour. II recueillit quantiti de documents, consulta de nombreux ouvrages et force biographies, fouilla l'6poque oi v6cut le saint; il compara
les temoignages, les 6plucha, leur fit subir des examens
comparables a ceux de la loupe et du scalpel, et il
6tait souverainement heureux d'affirmer qu'il n'avait
rien trouv6 a reprendre en saint Vincent, que dans la
pl6iade de saints personnages et de grands hommes
au milieu desquels il 6volua, saint Vincent 6mergeait,
plus complet, plus pond6er, i la fois plus parfaitement homme et plus constamment saint. Et nous
savons par l'intransigeante facon dont il traita ce qu'il
croyait 6tre ou legendaire ou moins fond6, que, s'il
avait rencontr6 quelque d6faillance en son h6ros, il
l'aurait impitoyablement signalee. Cette haute id6e
qu'il avait de notre saint Fondateur lui fournissait un
argument, peut-etre sophistique, pour justifier les
opinions qu'il soutenait. Saint Vincent lui apparaissait
tellement riche et tellement grand qu'il ne pensait
pas l'amoindrir en enlevant de sa couronue telle perle
&blouissante peut-etre, mais qu'il jugeait itre fausse.
Que son souci du document ait 6t, trop exclusif, que
sa passion de la trouvaille, n6cessaire a un irudit
chercheur, I'ait trop inclin6 a saisir le c6t6 in6dit des
faits, que son 6loignement naturel et voulu de l'extra-
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ordinaire l'ait parfois 6gar6, c'est possible. Je n'ai
pas a en decider; mais il eut pour saint Vincent et ses
ceuvres un culte sans pareil, et c'est, me semble-t-il, un
splendide exemple qu'il nous Ilgue et un titre a la

reconnaissance de tous.
II aimait la Compagnie des Filles de la Charit6, le
joyau des fondations de saint Vincent, et savait, a
1'occasion; la d6fendre. L'auteur d'une vie de sainte
Jeanne-Antide Thouret ayant emis une proposition
erronee, regut de M. Coste une lettre documentee
d'ailleurs et 6crite en termes particuliBrement vigoureux. 11 aimait a lire les Remarques sur les Sceurs
defuntes et ne cachait pas son admiration. Pendant
l'un de ses sejours a l'infirmerie, j'allai lui montrer
les gravures qui devaient entrer dans un prochain
Almanach des Missions. (( Celle-ci est sceur Rutan ,, lui
dis-je, en lui pr6sentant un dessin qui ne me satisfaisait guire. 11 saisit le carton et, ýa ma surprise,
le baisa pieusement. Ceci me conduit a parler de ses
qualitis de coeur. Elles 6taient reelles, mais il mettait
une sorte de pudeur a les d&rober aux autres et peutetre aussi a se les cacher a lui-mmem. Et pourtant,
quel coeur, qu'il s'agit de reconnaitre un bienfait
d'importance ou une simple delicatesse! Quelle ne fut
pas son affection pour la maison de Neuilly, I'orphelinat Saint-Louis; sa tendresse pour les membres de
sa famille, son attrait pour les enfants? Que de charites
discretes n'a-t-il pas faites! Et tel enfant de SaintLouis pourrait parler de secours si discritement
offerts, tel autre affirmer qu'il lui doit d'avoir poursuivi ses 6tudes et de jouir, aujourd'hui, grace a lui,
d'une position plus qu'ais6e. Que de consolations
apporta a certaines Ames cet homme dont le style et
la reserve voulue auraient pu faire juger sec et insen,sible ! Une sceur avouait n'avoir jamais regrett6 un
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coniesseur comme elle le regrettait lui-mime. Que de
services n'a-t-il pas rendus! Et pour rendre service, ii
savait se gener. On l'a constati, de tous temps, il
abandonnait immediatement son travail pour ripondre
a une demande, pour donner un livre, ditt-il pour
cela faire un assez long trajet et sacrifter une occupation chore. Sa fid6lite en amities fut exceptionnelle.
Ceux qui out entreteni avec M. Coste une correspondance personnelle oat &t6 sonvent frappes de ce
qu'elle contenait de cceur et d'esprit. En effet,
M. Coste avait de l'esprit, et de I'esprit de bon aloi...
d'ailleurs, n'6tait-il pas gascon? II 6maillait volontiers
ses conversations de saillies inattendues, et ses reparties etaient prestes et fines. II savait taquiner gentiment et, ce qui est mieux, accueillir une aimable
taquinerie.
Quelque ilogieuses que paraissent ces lignes, elles
sont dicties par les faits et Ataytes sur eux. Je les ai
icrites dans la pens6e que saint Vincent desirait que
nous recueillions, comme un trisor de famille, les beaux
exemples de vertus donn6s par nos confreres, et je
crois, contrairement a M. Coste qui n'ignorait pas mon
opinion sur ce point, ni sur d'autres o1i nous nous
s6parions, que la pensee de notre Bienheureux Pire
ne fut pas que nous composions une etude historique
on psychologique; mais que nous produisions ce qui
pent servir 1'edification genirale, les.d6fauts n'ayant
a 6tre relev6s que dans la mesure oiux 'exemple de la
lutte engag6e contre eux, la victoire remportCe, pouvait etre avantageux a notre avancement dans la perfection. J'ai la prisomption de projeter sur la physionomie morale de M. Coste quelques rayons lumineux
que l'intimit6 qu'il a bien voulu m'accorder durant de
longues ann6es me permettent de diriger sur lui.
Je ne me dissimule pas qu'il n'eut pas cette perfection,
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peut-&tre tropideale, qu'il exigeait des saints, et qu'il
accordait a certains - titre magnifique A notre v6neration - comme a IM. Thbodore Verniere et au bon
PNre Fiat, qu'il connut, l'un et l'autre, de tres pres. I1
avait, comme nous tous, ses d6fauts et les d6fauts de
ses qualit6s. Cependant, le juger trop s6verement et
trop hativement serait, A mon sens, encourir ce
reproche de partialiti, de parti pris, ou d'obstination dont certains ont cru parfois pouvoir 1'inculper.
Ma mentalit6, ma nature sont diffirentes des siennes,
mais je suis d'avis que, pour juger sainement un homme,
il convient d'essayer de le comprendre. II est hors de
doute que M. Coste fut un homme, un caractbre, une
personnalite bien tranchbe, qui a v6cu une vie utile de
labeur intense et d'6nergie virile et soutenue; au
demeurant, un excellent pretre de la Mission. Puiss&je admirer et aimer saint Vincent et la Congregation,
autrement, peut-etre, mais aussi ardemment, sinchrement et activement qu'il les a aimbs et admires !
M. Coste fit resolument le sacrifice de sa vie et ce
lui fut un veritable sacrifice. ls pourraient en douter,
ceux qui l'ont vu si gai, si souriant, lors de la c6r6monie de l'extreme-onction. Habitue qu'il 6tait A
vivre dans la souffrance, accoutume A se relever vaillamment apres chaque accident de sant6, M. Coste
n'avait pas perdu toute esperance: n'etait-il pas relativement jeune, ne caressait-il pas encore tant de projets?
Quelques mois avant sa mort, un externe avec lequel
il traitait d'affaires, et qui, se rendant compte de 1'6tat
de M. Coste, lui insinuait d6licatement un arrangement different de celui qu'il envisageait, il r6pliquait
alors vivement : c Mais moi, je ne suis pas encore sur
le point de mourir! ) Et durant les derniers mois, il
accueillit longtemps tous les espoirs qu'on suggerait.
Lui, si peu enclin A admettre les choses merveilleuses,
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me dit a plusieurs reprises invoquer avec confiance le
bienheureux Perboyre, promettant d'attribuer, a lui
seul et entierement, sa guirison, si elle survenait.
Meme dans ses derniers jours, s'il acceptait I'eventualite de renoncer a son office, il exprimait le voeu de
voir sa vie se prolonger, afin de pouvoir encore doucement reprendre quelques notices de nos premiers missionnaires. M. Coste, en relative bonne sante, m'avait
quelquefois manifeste sa pr6efrence pour les saints
confesseurs; il pr6tendait que les martyrs, ayant offert
leur vie d'un seul coup, 6taient d&passis en merite par
les confesseurs, la donnant dans la continuelle immolation du devoir quotidien. Or, il lui arriva plusieurs
fois, pendant saderniere maladie, d'exalterles martyrs,
et il s'exclamait: a Donner sa vie, ab 1 donner sa vie! ,
N'etait-ce pas 1'6cho douloureux jaillissant de son
ame en face du sacrifice consenti, mais si cruellement
senti ?Ce sacrifice, penible a tous, mais peut-etre davantage k M. Coste, couronnant un long supplice moral
et physique, accepte avec une gkenrositi et un calme
impressionnants, donne la mesure d'une vertu que des
opinions divergentes on des incompatibilites d'ordre
inteliectuel on sentimental ne sauraient permettre
d'oublier.
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MONSIEUR NICOLAS PETERS
(l869-i935)
Aprbs avoir, la veille, pleuri M. Coste, une douloureuse surprise 6tait encore m6nagee a la Maison-MWre,
au matin du i" janvier I936. M. Nicolas Peters 6tait
trouv, mort dans son lit. La veille, jusqu'au coucher,
il avait suivi le train ordinaire de la communaut6;
c'6tait, des lors, une v6ritable surprise; rien d'ailleurs
ne donongait exterieurement une fin penible, nulle
trace de douloureux efforts, le visage restait 6tonnamment calme; de fait. notre confrbre s'6tait, dans une
embolie sournoise, paisiblement endormi dans son
eternit6.
M. Nicolas Peters, frere ain6 de M. le visiteur de
Belgique, setrouvait depuis onze ans Ala Maison-MWre,
y exerqant fructueusement un ministere abondant de
confessionnal et de direction; IA, avec un reel profit
pour les Ames, collaboraient harmonieusement son
savoir qui 6tait vaste et sa prudence qu'avait mfrie une
longue et multiple experience. Un bref regard sur sa
vie nous en convaincra ais6ment.

N6 le 7 decembre 1869 AWalhausen, dans le canton
de Clervaux (Luxembourg), issu d'une famille profond6ment chretienne, il avait kt6 recu au seminaire
interne de Paris le 19 septembre 1898. Un de ses

oncles, Pierre Peters, frere coadjuteur dans la Congr6gation, 6tait mort A Loos le i5 decembre 1891.
Apres une fructueuse probation de deux annies,
M. Nicolas Peters emit ses voeux A Paris le 20 sep-

tembre 189o, en presence de M. Alauzet, le directeur
d'alors. Des 6tudes solides, serieuses, suivirent leur
cours normal, tout comme se deroula sans heurt le
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cycle de ses ordinations : ainsi, le 8 juin 1895,
M. Nicolas Peters recevait le diaconat. Durant les vacances suivantes, inopin6ment designe pour suivre les
cours du College romain de Saint-Thomas, il fut
ordonn6 pretre le 21 septembre, en la chapelle des
Missions Etrangires de Paris. Arriv6 a Rome le 9 octobre suivant, il recueillait, comme en se jouant, et sumvant la coutume de ce temps-li, lesdipl6mes de licence
en theologie et en philosophic (6et 26juin 189 6), la
Minerve; I'annee suivante, ceux d'un double doctorat.
Envoye au grand s6minaire de ChAlons en 1897,
puis, en I90o, plac6 celui d'Angouleme, M. Peters y
devint, peu apres, une des nombreuses victimes de
1'expulsion de 19o3. Affect6 au seminaire de San
Salvador, avec l'equipe entiere d'Angouleme, il y
trouva 6videmment du changement dans l'borizon et
le milieu qu'il venait de quitter et qu'il se prit alors a .
regretter d'autant plus vivement. N6anmoins, apres un
stage laborieux au seminaire, il s'adonna, en 19o6 et
pour un an seulement, aux consolantes missions de
San Salvador. Mais la, sa sant6 en patit; et tout prepare qu'il restait aux occupations du professorat, il fut
nomm6 au grand seminaire de Quito, oii il se depensa
Sson ordinaire. En dicembre 1915, il devenait sup6rieur au seminaire de Sucre, et en 1918 consacrait trois
annees de ministere et de sejour A Santiago du Chili.
Vaincu par la terrible maladie qui l'avait peu A peu
bien diminue, M. Peters Nicolas etait contraint de
rentrer en France : il fut alors envoy6 a l'aum6nerie
de La Teppe. C'est de Il qu'apres trois ans il revint a
la Maison-Mere qu'en definitive il aimait tant.
Au cours de ces onze dernibres annees, il allait y
mener cette vie calme et tout ensemble active d'un
esprit averti et cultiv6, d'un cceur d6licat, d'un large et
souriant devouement. II souffrait neanmoins toujours,
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et 1'6preuve ne pouvait que peser sur ses ipaules;
mais chr6tiennement, en bon fils de saint Vincent, il
la supportait, lisant, 6tudiant, se tenant largement at
courant des orientations actuelles et pratiques des
sciences eccl6siastiques; tout en s'adonnant a des
ministbres que seule la prudence lui faisait un imp6rieux devoir de moderer.
C'est dans cette existence calme, paisible, tout en
Dieu, que, en pleine lumiere, s'acheva pour lui la vie
montante. Confrere de rapports aimables et attrayants,
sa vie s'6coula ici sans secousses: image anticip6e de la
douce mort, a laquelle il 6tait pret, et qui I'a trouv6
nanti devant Dieu de r6els et profonds merites. Par
cette priere et ce travail cache, M. Nicolas Peters
nous laisse a tous le souvenir et le regret d'un confrere
avec qui nulle difficult, ne surgit. Au cours de tranquilles journ6es, dans la simplicit6 de son coeur et de
ses travaux, il maintint intact, pour sa part, ce noble
tr6sor de la vie de communaut6 que l'enseignement de
saint Vincent nous assure r6sider immanquablement
dans l'observance des saintes Rggles, dans la dilicatesse fraternelle, dans Ie devoir partout et toujours
F. C.
g&nereusement accompli.
ALBI
LE GRAND SEMINAIRE DE 1836 A 1874

Apres la Restauration, en septembre 1836, les
Pr&tres de la Mission, appelks par Mgr de Gualy,
reprirent la direction du grand s6minaire d'Albi.
Depuis lors, c'est-a-dire depuis cent ans, ils l'ont
toujours gard6e, sauf une courte interruption occasionnue par un d6cret d'expulsion dd trop c6d1bre
Combes, president du Conseil, ancien le6ve du s6minaire.
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i" M. Ckossat '1836-r84r).
Les nouveaux directeurs arriverent au nombre de

six. Un septieme leur fut adjoint en cours d'annee, et
ce dernier chiffre se maintint jusqu'en i865. La disparition d'an cours particulier de mathematiques et de
physique permit de supprimer alors un professeur, et
I'Ordo ne signalera plus que six directears pour le
personnel enseignant.
A leur tete se trouvait M. Chossat, homme remarquable par sa science, mais d'un caractere entier.
Entr6 prftre dans la Congregation de Saint-Lazare en
1788, a la veille de la Rivolution, il n'avait pris de
I'esprit de saint Vincent que tout juste I'indispensable.
Applique tout d'abord aux missions, il avait dej&
dirig6 les maisons de Meaux et d'Angers. Nomm6
ensuite Vicaire apostolique d'Alger, il avait a peine
passe sur la terre d'Afrique. Frapp6 d'ophtalmie, it
avait dfi revenir en France. On lui confia alors la
direction du grand s6minaire de Carcassonne. II y fit
pour la Congregation de la Mission I'acquisition du
college de Montolien, dont il assura quelque temps
I'administration. Demissionnaire sur sa demande, il
alla a Valfleury, et le cl6bre pelerinage rebut de lui
une impulsion et une activite remarquees. C'est de li
qu'on le prit pour Ie mettre a la t&te de la maison
d'Albi. II ne devait y rester que cinq ans. Mais les
registres, conserves dans cet 6tablissement, nous
laissent entrevoir la nature et I'intensit6 de son action.
11 organise d'abord les 6tudes; et les principaux
cours qu'il y 6tablit sont encore en vigueur: thiologie
dogmatique, theologie morale, ]fcriture sainte, histoire
eccl6siastique, predication, c6ermonies, philosophie.
On y remarque un cours special de sciences, qui ne
disparalt que plus tard, en 1862, et qui concernait
les
nouveaux venus. Ceux-ci avaient du d'ailleurs subir
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un examen que l'Ordo de I'6poque annonce en ces
termes : ( I1 se priseate tous les ans des 6lves qui
n'ont fait que des etudes incompletes et qui ne possedent pas les connaissances n6cessaires pour suivre
avec succrs les cours de l'6tablissement. Nous venons
de decider qu'il y aurait, pour entrer au grand siminaire,les memes 6preuves a soutenir que pour le grade

de bachelier es lettres. Pour etre admis au cours de
physique qui doit precder regulierement celui de
philosophie, les 6leves seront examines sur le latin,
le grec, la rhetorique, 1'histoire, la g6ographie,
I'arithmetique, la g6ometrie et I'algebre jusqu'aux
equations du 2" degr6 exclusivement. Et pour etre
admis en thbologie, ils auront a repondre sur la philosophie et la physique.
Quels itaient les manuels mis entre les mains des
&lves?Aucun document de l'6poque ne nous fournit
des renseignements sur ce point. On ne s'aventurerait
pas beaucoup en nommant les auteurs gineralement
suivis alors : Bailly pour la theologie, Glaire pour
'1criture sainte, la philosophie de Lyon.
La R6volution avait port6 un coup terrible aux
etudes et on devait mettre beaucoup de temps a s'en
relever. Au surplus, la direction du siminaire n'etait
pas facile. Les 6leves, jusque-Ia s6pares dans des etablissements diff6rents, arrivaient avec un esprit tres
particulariste et pen dispos6s a se plier a une regle
commune. Ils regrettaient leur autonomie qui leur
assurait la libert6 et une grande ind6pendance d'Ame
et de tenue. Ils gardaient encore quelque chose de
leur terroir et vibraient des dernikres secousses de la
Revolution.
M. Chossat fit sentir son autorite et s'imposa tout
de suite a cette jeunesse turbulente. La discipline, une
discipline svere, fut la marque de son gouvernement.
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La vivacite de son caractere, ses manieres un pen
rudes ouvrirent cependant la porte k la crainte plus
qu'& I'amour.
Le s6minaire avait debut Ile i- octobre 1836 avec
136 elives et, pendant les cinq ans que dura le sup6rioiat de M. Chossat, le nombre oscilla entre 125 et 140.
Les ordinations de Noel et de la Trinite donnarent
au diocese pros de cent pretres, ce qui fait par an une
moyenne d'une vingtaine d'ordinations sacerdotales.
En dehors du s6minaire, M. Chossat deploya une
grande activit6 dans le ministere de la predication. II
semble m~me que, chez lui, le missionnaire l'emportait
sur le directeur du grand seminaire, Les retraites
ecclisiastiques occuperent surtout son apostolat.
En 1841, M. Chossat quittait le grand seminaire
d'Albi pour aller se reposer dans sa famille. Cependant,
son activit6 n'6tait pas 6puisee. En 1845, ii est place'
la tete du grand s6minaire d'Evreux, oi il reste jusqu'en 1853 et meurt subitement le 8 juillet r853, pendant un voyage, a Bourg-en-Bresse.
Nous avons sur sa personne et son ceuvre des jugements autorisis qu'il convient de rapporter ici :
C'est d'abord Mgr de Gualy, qui, dans une lettre au
clerg6, le 25 juin 1837, 6crit : a Nous vous informons
avec la plus grande satisfaction que M. Chossat, sup6rieur de notre grand s6minaire, a bien voulu se charger,
malgr6 ses nombreuses occupations, de remplacer
M de Bussy [pour la retraite ecclesiastique]. Le zMle
et les lumieres de ce respectable ecclsiastique et le
bien qu'il a deja fait dans ce genre de ministere nous
donnent l'espoir bien fond6 que la retraite eccl6siastique produira des fruits de salut les plus abondants. t
C'est Mgr Meunier, 6veque de Meaux, qui, racontant le pass6 de son grand seminaire dans sa lettre
pastorale de 19o3, porte sur son compte cette appr6-

269ciation : a Esprit cultiv6, homme d'une rare inergie,
excellent coeur, mais de formes austeres et parfois
brutales, le nouveau sup6rieur brisa toutes les oppositions et retablit une forte discipline, second6 qu'il fut
dans sa tiche par des pretres de mbrite et d'une rare
vertu. M. Chossat, plut6t appr6ci6 qu'aime, avait
vieilli et il devenait necessaire de lui preparer un successeur. ,
Un de ses confrbres, M. Sudre, qui l'avait bien
connu, en fait le portrait suivant : a C'6tait un modele
de superieur. Une maison ot il 4tait pass&e tait une
maison fondee. Homme d'autoriti, ii disait qu'en son
absence son ombre devait suffire a gouverner l?
maison. I1 6tait d'une grande fermet6 : les 6leves le
redoutaient et l'aimaient. En confession, il les gardait
quelquefois trois minutes, quelquefois trois quarts
d'heure. II tanqait sans pitie le s6minariste qui se
relevaitdu prie-Dieu ne sachant oi donner de la tate,
et quand il ne pouvait plus retrouver la porte,
M. Chossat se fichait encore : u A cet age, ne savoir
t pas ouvrir une porte ! ),, criait-il de la place ohi il confessait. n
Enfin, M. ttienne, sup6rieur g6niral de la Congr6gation de la Mission, juge ainsi son sujet dans une
note manuscrite conservie au secr6tariat de Paris :
c Dans tous les postes qui lui ont &t6 confis,
M. Chossat montra beaucoup de talent; 'mais toujours
il a et6 priv6 de l'affection de ses confreres a cause de
son caractbre nerveux et par 1l meme emport6 - ; et il
ajoute qu'on remarqua toujours en lui un esprit independant et frondeur vis-a-vis de la Congregation.
II semble, en effet, qu'arriv6 tard dans la famille de
saint Vincent, il n'en ait pris I'esprit qu'imparfaitement.
Somme toute, belle intelligence, caractere dur et
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autoritaire, zile ardent, tel apparait M. Chossat au
regard de I'histoire, et ce n'est que justice de reconnaitre le bien qu'il a fait.
2° M. Haran (£84p-184).

M. Haran succ6da a M. Chossat. II itait ne &Montdol
(Ille-et-Vilaine) le 25 fivrier 18o5 et 6tait entr6
pr&tre dans la Congregation de la Mission en i835.

En 1837, nous le trouvons directeur an grand seminaire d'Albi et charge du cours d'histoire eccl6siastique.
C'6tait un pretre modeste, mais d'une dignit6 et
d'une valeur telles qu'on le jugea capable, quatre ans

aprbs, de remplacer M. Chossat comme superieur. 11
y avait cependant alors dans la maison d'Albi des
hommes remarquables par leurs talents, tel M. Delteil
qui devait devenir plus tard assistant de la Congrdgation.
M. Haran, qui avait la confiance des 61eves, dirigea
avec sagesse et pitde. II n'y avait pas de riformes a
faire. II se contenta de continuer et d'ambliorer
l'ceuvre de son preddcesseur. Sous lui, le nombre des
s6minaristes tend quelque peu & diminuer. Etait-ce
l'effet d'une sbv6rit6 plus grande dans l'examen d'entree? Etait-ce la simple diminution des vocations ?
Peut4tre. Toujours est-il que le nombre oscille antour
de la centaine; il descend mame i quatre-vingt-dix
la seconde ann6e.
MalgrA tout, les ordinations, qui continuent A se
faire & Noel et a la Trinit6, donnent au diocese, dans
1'espace de trois ans, une soixantaine de pretres.
M. Haran, d'une sant6 d6licate, ne devait pas rester
longtemps i la tate du grand s6minaire d'Albi. II
mourut le 8 mai 1844, apres trois ans de superiorat et
sept ans de presence dans la maison.
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Soit comme superieur, soit comme directeur, ii
avait conquis la confance et l'affection de tons et ne
laissa que des regrets.
3° M. Bourdarie ('844-z874).
Apres M. Haran, c'est M. Bourdarie qui est appel6
a prendre la direction du grand s6minaire d'Albi.
II 6tait ne A Montfaucon du Lot, et, des sa plus
tendre enfance, on avait remarqu6 son serieux et sa
piete. Plac6 an petit s6minaire voisin de sa maison
paternelle, a Montfaucon meme, il s'itait class6 tout
de suite au premier rang et sa vie 6tait un exemple
de vertu et d'6dification pour tous.
II se sentit de bonne heure appel6 au sacerdoce et,
apres ses etudes secondaires qui furent brillantes, ii
entra sans h6siter au grand seminaire diocisain de
Cahors, en I'ann6e i83o.
Les pr&tres de la Mission en etaient les directeurs.
Sons leur conduite, sa vertu ne fit que grandir et, d&s
l'annee suivante-.831, it partait pour Saint-Lazare.
L'id6e d'une vie plus parfaite et plus apostolique avait
saisi cette Ame qu'hclairait une foi profonde et que
soulevait un immense d6sir de sanctification et de
d6vouement.
Saint-Lazare n'avait alors qu'un bien petit nombre
d'6tudiants. La Revolution de 183o avait vid6 la maison, et le chol6ra ne tarda pas a y faire son apparition. Le nouveau venu ne s'en imut pas. II se trouva
Sl'aise dans cette solitude et il n'6tait pas homme a
trembler devant le danger de mort. En fait, il subit
les premieres atteintes de la maladie. L'6preuve ne
fut cependant que passagere. Sous la conduite de
M. Nozo, le jeune Bourdarie se remplit de I'esprit de
la Mission. Simple, modeste, reserv6 dans ses paroles,

intelligence lucide, langage clair et net: tel apparait
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ce nouveau iazariste dont le sous-directeur, M. Lego,
disait : u 11 sera un bon superieur, car il en a la vertu
et les qualites d'esprit et de coeur. ,
Ses 6tudes furent rapides. Des 1833, il est ordonnd
pretre et envoye tout de suite au grand s6minaire de
Carcassonne. 1I s'imposa tout de suite par la gravite
de sa tenue, le s&rieux de son caractire et l'excellence
de son enseignement. «c M. Bourdarie n'a jamais &t6
jeune n, dit-on de lui. Le professeur de dogme se
signale par la clart6 de I'exposition, la profondeur de
la doctrine et un jugement tres s1ir. Vainement on
cherche a le d6monter : il a r6ponse a tout, et c'est le
succes sur toute la ligne.
Carcassonne ne le garde que trois ans. En 1836, il
est envoye a Saint-Flour et charge du cours de morale.
Les memes qualit6s s'y dpploient magnifiquement et
lui assurent le meme degri d'estime et d'admiration.
Ce n'est cependant pas que M.Bourdarie soit un directeur commode. Son esprit de foi le rend exigeant et
severe sous le rapport de la conduite. II veut l'ordre
et la discipline. Le moindre geste de dissimulation ou
de mauvaise foi l'exaspere. Mais tel est l'ascendant
de sa vertu que, loin de lui en vouloir, on I'entoure de
respect et de v6enration. A Saint-Flour, il remplissait
dignement son r6le quand I'autoritM vint le designer
pour aller remplaceir
Amiens le poste d'un professeur de morale eminent.
M. Bourdarie, toujours soumis, n'h6sita pas et partit.
Son experience avait miri, sa science thoologique
s'6tait 6tendue. 11 sut dignement occuper la place difficile qui lui 4tait confide. Les t6moignages les plus
flatteurs vinrent sans tarder lui prouver qu'il avait

la confiance de tous, confreres et 616ves.
Quatre ans apres, l'obeissance I'appelait a Albi, et,
cette fois, pour prendre la direction de la maison en
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qualitA de sup.-ieur. Ce fut un dur sacrifice et un
dechirement de coeur pour tous. Mais M. Bourdarie

avait le culte de l'obeissance. Ses sup6rieurs avaient
parlk, cela .suffisait; il partit. II arrivait a son poste
dans les meilleures conditions. II avait d6ji une longue
experience des s6minaires. 11 y avait profess- les
cours les plus importants, il connaissait a fond 1'ime
de la jeunesse cl&ricale; il 6tait I'homme grave,
I'homme de vertu, de science et d'autoritA, qui pouvait imposer la discipline eccl4siastique parce qu'il la
vivait lui-meme.

En fait, et des le debut, ii affirma sa superiorit ec
un art consomme dans la direction de la maison.
Mgr de Jerphanion et le clerg lui firent bon accueil.
Sa venue fut salute avec enthousiasme. La maladie de
son predecesseur avait permis au relachement de s'introduire dans le seminaire. Avec tact et mesure, mais
sans ombre de faiblesse, il eut vite fait de remettre
tout en ordre. Non moins 6nergique que bon, il sut
rappeler a I'ordre et, au besoin, renvoyer les sujets
indisciplines. La jeunesse comprit qu'en M. Bourdarie il y avait un chef et un maitre autant qu'un
pere, et pendant le long espace de trente ans, le bon
ordre et la r6gularit6 ne devaient pas cesser de rigner
au grand siminaire d'Albi.
Une circonstance impr6vue lui fournit vite l'occasion de montrer, a c6t6 de l'art du gouvernement, le
professeur de m6rite qu'il 6tait. Le confrere qui faisait le cours de morale, frappe de fievre typhoide, dut
suspendre son cours. M. Bourdarie,qui savait cumuler
les fonctions, prit simplement sa place. 11 s'acquitta a
la perfection de sanouvelle charge et les siminaristes
purent constater l'abondance de sa doctrine et son
admirable maniere de 1'exposer. Sa reputation fut des
lors assise. M. Bourdarie 6tait un maitre consomme,
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un homme d'autorit6 et un directeur modele; c'etait
l'impression commune.
Aussi bien, son divouement pour la formation des
l66ves se revila de bonne heure et ne se dimentit
jamais. II avait une haute id&e du sacerdoce et ne
souffrait pas qu'on en prit a son aise avec la vocation.
Tenue, langage, regularit6, travail, piet6, tout devait
manifester le s&rieux de la vie et servir de signe i
l'appel divin. Les registres du s6minaire attestent
qu'il ne transigeait pas avec la paresse, avec les infractions au rgglement,avec la mondanit6 des allures, avec
la conduite relich6e. Son regard surnaturel se fixait
sur chaque ilve, attentif h en discerner les tendances,
et quand la vocation paraissait douteuse, il 6tait
impitoyable. Combien il en a icart6s! Le livre des
appels en temoigne loquemment; et les fautes y sont
marqu6es d'un mot qui sonne fort et dur: renvoye !
refuse ! retardt ! sans vocation 1
C'est sous lui que le trop c6libre Combes vint
essayer la carriere ecclbsiastique. II avait quelque
talent. Mais c'etait un esprit orgueilleux, opiniatre et
sans piet&. M.Bourdarie eut t6t fait de le juger et, un
beau jour, il 1'appela pour lui dire : a Allez-vous-en,
vous n'avez pas la vocation. , C'etait sec et bien mirit6.
L'avenir devait d6montrer largement que le sup6rieur
ne s'itait pas trompi.
Et cependant, cet homme austere aimait ses seminaristes comme un pere, et ils le lui rendaient bien
par leur affection et leur entiere confiance. C'est
que M. Bourdarie, au milieu de cette jeunesse, 6tait
1'exemple vivant du devoir. R6gularit6, digniti de
tenue, langage, moeurs, simplicit6, tout manifestait
I'esprit de foi dont il etait anim6.
Ses lectures spirituelles sont rest6es cilIbres. Dans
l'explication de la regle, il ne redoutait pas le ditail,
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le mot crm an besoin. Il entendait etre compris et
c'itaient des expressions pittoresques, imagees, qui
diridaient les fronts et se fixaient dans les esprits. II
avait d'ailleurs (c'est le m6tier sans doute qui le veut)
des manieres que les 6lives remarquent facilement et
que la Ilgende nous a conserv6es. 11 commenaitsouvent ses avis par les mots : ( Je ne comprends pas,
MM... ), ce qui permit a un ancien du s6minaire de
dire a un nouveau venu : u Mon cher, nous avons un
superieur qui ne comprend rien. D Le siminariste en
Mais l'autre de repliquer : ( Tn verras
etait scandalisi.
ce soir a la lecture spirituelle. z De fait, M. Bourdarie,
i peine la priere faite, donne quelques avis, et d6bute
- t Tu vois
ainsi : u Je ne comprends pas, MM...
bien, il ne comprend rien, notre sup6rieur. )
La lgende, si lgende il y a, multiplie sur son
compte les traits de ce genre, mais elle lui est toujours favorable et montre en cet homme superieur
l'homme de Dieu, I'homme du devoir, l'homme an
jugement sir et pondere.
L'ascendant qu'il avait sur les siminaristes, il I'exercait dans une certaine mesure au dehors sur le clerg6.
Les pretres venaient le consulter en grand nombre.
Plusieurs se mettaient sons sa conduite. A tons il
donnait I'impression d'une sagesse superieure et d'un
tact parfait. Sons des dehors graves transpiraient la
prudence, l'autorit6, la bont6. UI gagnait la confiance
et elle lui ouvrait le chemin des coeurs. Les fondations
qu'il fit montrent bien la veneration dont il 6tait
entour6.
Au surplus, Dieu lui donna le temps de deployer
toutes ses quaiites d'ime. II resta a son poste le long
espace de trente ans. 11 dirigea la maison d'une main
ferme et assura sa prosprit6. Le nombre des 61eves

oscilla entre 13o et i5o. 1 offrit an diocese plus de
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5oo pritres et laissa sur son passage une trace ineffaqable. Sa grande figure vit toujours dans l'Fme du
clerge albigeois. On ne parle plus de ses pr6decesseurs, mais ses successeurs ne l'ont pas fait oublier.
Et quand il partit pour se rendre a Paris, afind'aller
occuper le poste superieur d'Assistant dela Congregation de la Mission et de Directeur des Filles de la
Chariti, ce fut une desolation pour tout le diocese. II
mourut a la Maison-Mbre, le 3 mai i88ix,aprs avoir
magnifiquement travaille pour Dieu, pour la Compagnie et pour la formation des pretres. Ce fut un digne
fils de saint Vincent de Paul et Albi lui garde la plus
vive reconnaissance.

A.4suivre.)

Joseph DURAND.

LE CENTENAIRE DU GRAND SEMINAIRE (1936)

Le grand s6minaire d'Albi arrive, cette ann6e meme,
a ses cent ans d'existence. II convient assur6ment d'en
fixer le souvenir par une fete solennelle sp6ciale, qui
soit a la fois un acte de reconnaissance et une promesse d'avenir.
Jusqu'i la Revolution, Albi, Castres et Lavaur formErent des dioceses distincts et absolument ind6pendants. Chacun avait sa vie propre avec ses maisons
pour le recrutement et la formation de son clerg6.
Tout observateur attentif aurait pu facilement constater-la diversit6 des caracteres, des sentiments, des
habitudes qui animaient pretres et fiddles dans ces
differentes r6gions.
Le Concordat de 180o supprima les trois sieges.
Les titulaires donnerent leur d6mission, Mgr de Pierre
de Bernis pour l'archev6che d'Albi, Mgr de Royere
pour 1'6v&ch6 de Castres, Mgr de Castellane SaintMaurice pour celui de Lavaur. Le d6partement du
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Tarn, nouvellement 6rig6, fut rattach & 1'e
vech6 de
Montpellier que gouverna d'abord Mgr Rollet, de
1802 a 1806, puis Mgr Fournier, de 18o6 a 1834.
Une bulle pontificale, qui, d'ailleurs, ne fut publiie
que le 26 f6vrier 1823, r6tablit le siege d'Albi, comprenant cette fois les trois anciens 6vech6s d'Albi,
Castres et Lavaur. Mgr Brault, 6veque de Bayeux, fut
nomm6 archeveque d'Albi, et il en prit possession en
mars 1823. L'union officielle 6tait faite. Restait a
raaliser I'union profonde des esprits et des cceurs daas
le clerg6 et les fiddles. Les archeveques du nouveau
diocese s'y employerent aussit6t, et ils devaient y r6ussir pleinement. Ils songerent, tout naturellement, a la
creation d'un unique grand s6minaire ou tous leurs
clercs recevraient la meme discipline et vivraient la
meme vie.
Apres la tourmente r6volutionnaire, divers centres
de recrutement sacerdotal avaient pris naissance dans
divers endroits du diocese : Castres, Massals, Albi.
Les clercsy iaisaient toutesleurs 6tudes jusqu' la philosophie et la theologie, et allaient se faire ordonner
soit &Montpellier, soit ailleurs. Certes, cette fecondite
merveilleuse montrait la vitalit6 profonde qui soulevait le pays au point de vue religieux. I1 en resultait
cependant un manque de coh6sion et une variet6 de
discipline, pr6judiciable au bien de tous. Aussi, I'autorit6 dioc6saine se mit-elle sans tarder a la recherche
du nouvel 6tablissement qui semblait s'imposer et oii
se trouveraient r6unis les 6Ives de tous les coins du
diocese qu'une formation secondaire d6signait facilement comme appelis au sacerdoce.
Seulement, oiu eriger un grand seminaire unique,
formateur du clerg6 pour tout le diocese? Castres
avait des pritentions qui semblaient legitimes. C'itait
la ville la plus peuplee du Tarn a cette 6poque. Elle
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possCdait des pr&tres d'l1ite, remarquables par lears

vertus et leurs talents. Elle avait dij~ on petit et un
grand seminaire.
La Providence qui tient entre ses mains la politique
humaine en d6cida autrement. Albi fut choisi. Pouvait-il en ktre autrement? Et n'est-ce pas sons les
yeux du pasteur du diocise que doit se faire l'euvre
superieure d'education cliricale? L'archeveque risidait a Albi; le grand seminaire s'&rigea a Albi
meme.
Mgr Brault, qui en avait eu le projet, n'eut pas le
temps de le raaliser; la mort i'emporta vite, en 1833.
Ce fut son successeur, Mgr de Gualy, qui cut la joie
de presider a la fondation du nouvel ktablissement.
D'accord avec le gouvernement, qui cida le terrain, il
commenga les travaux des son arriv6e; et en 1836, le
s6minaire, a pen pris achev6, pouvait ouvrir ses portes
aux pretres pour la retraite, aux clercs pour la rentrte
des classes.
A qui allait-on confier la direction de cette nouvelle
maison ? D6ja, de 1774 A 1792, les pretres de la Mission
avaient form6 le clerg6 d'avant la Rivolution. Mgr de
Gualy leur adressa un app . pressant. La Congregation se relevait a peine de ses ruines; elle h6sita, et
il ne fallut rien moins que des influences politiques
pour la d6cider a accepter. L'archeveque annonqa la

bonne nouvelle le 15 aoft i836 dans une lettre a ses
pretres, et voici en quels termes : , La construction
du nouveau s6minaire 6tant en grande partie terminee,
j'ai cru devoir executer cette annie le projet form6
par mon illustre pr6d6cesseur, d'appeler aupres de
lui les ~61ves en th6ologie et en philosophie de mon
diocese. L'exemple d'autres &v6ques, le besoin de connaitre parfaitement les sujets, la n6cessit6 de leur
donner a tous les memes rggles de direction, l'arriv6e
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d'une .picuse Congregation a laquelle je confie mon
seminaire, tous ces motifs me prescrivent cette
mesure... n
Les pretres de laMission arriverent en septembrede
cette meme ann6e 1836, et le grand s6minaire d'Albi
s'ouvrit le i" octobre. Depuis cette 6poque, cette
maison v6nerable n'a cess6 de presider aux destinies
du clerg6 du diocese tout entier.
Peut-on douter de l'opportunit6 des fetes du cente
naire? Le diocese, comme la Congr6gation, ont le
droit de se r6jouir. C'est depuis un siecle que le diocese d'Albi posside un centre unique de formation
cl6ricale, oi ses 16vites s'animent du meme esprit et
vivent la m&me vie de famille. I 5oo pr&tres en sont
sortis, et parmi eux des imes d'61ite,-des ap6tres, des
religieux, des eveques. H61as! pourquoi faut-il que
l'Eglise d'Albi n'ait pas la joie de c6lehrer ce centenaire dans la maison qui pr6sida depuis 1836 a tant
de generations sacerdotales? La loi de s6paration, en
une heure d'aberration et d'esprit anticlerical, la ravit
A 1'6ducation des clercs, devenus des exiles. En tout
cas, le clerg6 du diocese tout entier sera heureux derappeler ce glorieux passe et de revivre cette page
d'histoire. La Congr6gation de la Mission ne sera pas
moins fibre. D6ji avant la Revolution, elle avait travaill6 I la formation du clerge albigeois. Depuis 1836,
A part une courte absence due a un trop cilbre d6cret
d'expulsion, elle n'a cesse d'y appliquer ses enfants,
et parfois ses meilleurs sujets. Elle ne peut que se
f6liciter de l'ceuvre accomplie; et son Te Deum d'actions
de graces ira, apres Dieu, au diochce d'Albi, i sesarcheveques et A ses pretres qui ont bien voulu accepter ses services et lui permettre de r6pandre 1'esprit de
ce saint pretre qui s'appelle Vincent de Paul.
Ainsi, le diocese et la Congregation, fraternelle-
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ment unis, peuvent se donner la main et passer un
contrat pour le siecle a venir.
Que seront ces fMtes du centenaire? L'heure n'est
pas venue d'en fixer la date ni d'en determiner les
details. En tout cas, il les faut dignes de l'ivenement
qui les motive. II m'a paru utile d'attirer d&s maintenant 'attention publique sur leurs raisons d'etre. Les
generations sacerdotales qui ont passe dans cette maison clericale out bien droit a notre souvenir. Elles
nous laissent, d'ailleurs, des lemons qu'il ne nous sera
pas inutile de mediter. PibtR, discipline, dignit6 de
vie, apostolat : c'est tout cela qu'elles nous pr&chent.
Et ce passe de gloire et de vertu, nous avons a le conserver pour le transmettre a ceux qui nous suivront.
Des problemes nouveaux ont surgi qui n'ont point agit4
I'esprit de nos pires, et qui nous appellent a de nouvelles
formes de vie et de zble. Mais cela ne diminue en rien

leurs merites, et la vole qu'ils ont trace est assez large
et assez belle pour que nous ne rougissions pas de
marcher

a leur suite, pour faire arriver le regne de

Dieu sur la terre. Ainsi se perp6tue l'esprit sacerdotal
i travers la difference des temps et des mithodes, dans
la pratique des memes vertus et la poursuite du m6me
ideal.
Joseph DURAND,
Supgrieur du grand siminaire d'Albi.
(Semaine Religieuse de l'archidiocese d'Albi.
Numero du 16 janvier 1936.)
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de 1919 ia 935
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CHATEAU-L'EVEQUE
M. ANTOINE PEREYMOXD (1857-1935)

Le 17 decembre 1935, & l'Age de soixante-dix-huit
ans, un mois et vingt jours', le bon M. Antoine
Pereymond rendait doucement son Ame a Dieu en sa
chambre d'aum6nier de la maison de Charit6 de
Chateau-l'Fveque. Que d'agonies n'avait-il pas conscl6es lui-m&me, depuis le io fevrier 1919, date de
son entree en charge! Pour la premiere fois, comme il
aimait a le redire, avec cette precision de d6tails qui
6tait un de ses traits caracteristiques, il voyait se rouvrir les tombes de la concession reservee aux Sceurs.
& Riom-es-Montagne, le a 29 octobre 1857,
heures du matin a. Voici, du reste, son curriculum vitae, soigneu.

i. M. P&reymond etait ne

k trois

sement note par lui et quelque pen complete :
Baptlme, 29 octobre 1857. [Fils d'Etienne Pereymond et d'AntoinetteChaumeil; parrain : Antoine Pereymond, pretre de la Mission, repre.
sente par Georges Pereymond; marraine: Marguerite Pereymond, tante
du baptise];
Premiere communion, 14 avril 1869;
Confirmation, avril de la meme annee;
Entree au petit seminaire, z2 octobre 1870;
Entree au grand siminaire, premier mardi d octobre 1877;
Tonsure, x5juin 1878;
Entree k Saint-Lazare, ra septembre 1878;
Bon propos, 12 septembre 1879;
Saints veux, 14 septembre 188o [a Folleville, en presence du.
T.H. P.Antoine Fiat];
Ordres mineurs, xi juin 188x [Mgr Tagliabue];
Sous-diaconat, 3 juin 1882 [Mgr Touvieri;
Diaconat, 23 decembre 1882 [Mgr Touvier];
Pretrise, 19 mai i883 [Mgr Emmanuel de Briey, coadjuteur de
Meaux]; premiere messe le lendemain;
Profesteur de philosophie au grand seminaire d'Evreux, 22 aoiat 883;.
Econome au grand s6minaire d'Albi, 2raofit i885.;
Professeur de philosophie et de droit canon au grand sdminaire
d'Amiens, 26 septembre z888;
Professeur de petit dogme et de petite morale, Albi, i892;
Econome & Saint-Flour, 1897;
LSejour k Riom-.s-Montagne;a Aurillac, 9go8-x919 ;
Aum6nier a Ch&tcau-l'Eveque, o1fevrier 9g9g;
[Mort le 17 decembre 1935, a Chiteau-l'Eveque>.
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Donc,une centaine d'invalides de la chariti,comme les
appelait Mgr Riviere, apres avoir sanctifi, leurs dernibres ann6es h la lumiere de ses exemples et de ses
conseils, s'6taient endormies, r&confortees au murmure
des dernieres prieres de l'Eglise, tombant de ses
Itvres.
Comment douter que toutes ces ames reconnaissantes
n'aient pri6 a leur tour, de li-haut, pour lui obtenir
le courage souriant dont il n'a cess6 de donner la
preuve an cours de sa douloureuse maladie de dix
jours? Elles ne vous ont pas oublii non plus, cber
Pare, et elles ne vous oublieront jamais, aussi longtemps qu'elles vivront, celles qui restent apris vous!
L'une d'elles, votre ain6e en age, et meme plus
ancienne que vous dans la maison qu'elle n'a jamais
quittee depuis le s6minaire jusqu'a sa quatre-vingtieme
annie passee, le bras droit de toutes les superieures,
et mieux a mime que quiconque d'appricier quel
aum6nier vous avez &t6,ne pouvait s'empecher d'ajouter
au Deprofundis pour le repos de votre ame, un Magnificat d'action de grices, parce que le bon Dieu avait
bien voulu faire a son fidele serviteur !a grace de travailler jusqu'au bout et de mourir sur le champ m&me
de son zble.
Mais la supreme consolation de notre cher confrere
fut certainement le t6elgramme si affectueux que lui
adressait, la veille de samort, son ancienjeune confrere
de Saint-Flour, devenu son Pere, et dont la lecture,
entendue en pleine lucidit6, fit couler, si douces, ses
dernieres larmes : a Assurez cher M. PNreymond
affectueux sentiments, prieres, cordiale benediction! SOUVAY.

II 6tait quatre heures du matin quand Dieu le rappela i lui. ccCe fut A la meme heure et au moment
qu'il avait accoutum6 depuis tant d'annies, d'invoquer
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le Saint-Esprit... que cet Esprit adorable enleva son
ame de la terre au ciel. - Cette exquise reflexion
d'Abelly sur la mort de saint Vincent se presenta,
spontanement, au cceur et a l'esprit de la bonle superieure de la maison, au moment meme du d&ces. Elle
est la traduction parfaite des sentiments 6mus de toutes
celles et de tous ceux qui ont 6te les t6moins de la
r6gularit, du bon aum6nier.
R6gularit6! Comme ce mot peint bien M. Pereymond! Ilsuffirait m&me presque le peindre. En cette
physionomie caime, aucun trait saillant, qui s'enlkve
en haut relief; aucun trait caricatural ni exag6r6 surtout. Bon sens, mesure, parfait equilibre naturel et
surnaturel. Or, 6quilibre et regle ne sont-ils pas des
termes presque interchangeables?
Et puisque ce terme de r6gularit6 vient d'etre 6crit,
qu'il soit permis ici de rappeler quelques traits bien
caract&ristiques.
Sur la fin de 193o, une premiere congestion pulmonaire avait deja 6t6 sur le point d'emporter M. Pereymond. Le jour de Noel, encore mal remis, il priait un
de ses confreres, venu pour l'aider, de vouloir bien
rester quelques jours encore. Celui-ci, a son grand
regret, dut s'excuser. Sa presence continue & ChateauI'Eveque n'6tait plus, d&s ce moment, indispensable;
un ministere urgent I'obligeait a s'absenter le soir
meme. Le bon aum6nier se tut. Le surlendemain, le
confrere revenait, pour 6viter & M. PNreymond la
fatigue d'un accompagnement au cimetiere, qui e6t 6et
une imprudence, au moment oil il relevait de maladie.
Quel ne fut pas l'6tonnement et l'6dification de ce
confrere d'apprendre que, des le matin du 26 dicembre,
le bon aum6nier de Chateau-l'Iveque, a peine guiri
on n'ose dire convalescent, avait recommenc6 & se
lever & quatre heures!
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De nombreux confreres furent des commensaux de
passage de M. I'aum6nier : predicateurs de retraites,
vicaires bin6voles et momentanes, simples visiteurs.
On etait bien reu, avec une politesse de l'ancien
temps, simple, digne, bienveillante, souriante m&me;
et ce sourire, on va dire pourquoi, n'etait pas sans
merite. Mais on ne se mettait jamais a table sans avoir
fait 1'examen particulier et recite l'Angelus. A cela,
M. PNreymond tenait par-dessus tout. Et personne
n'oubliera la dignitA avec laquelle il pr6sidait ces
exercices; le ton de voix calme, pose; la voix ellememe, claire, nette, timbrie, et s'agrimentant d'un
leger accent auvergnat et d'un caracteristique roulement des r.
Non seulement les regies et pieux usages de la
Compagnie 6taient fidelement observes, mais encore
les us et coutumes d'une maison oij rien n'6tait laissi
a l'imprivu. Nous appelions cela volontiers a les
rubriques particulibres du Pere ! La marque de d6f6rence la plus appr&cide de lui, de la part de ses auxiliaires de passage, 6tait de s'en informer soigneusement a I'avance. I1 repondait avec la gravit6 calme
d'un consulteur de Congregation romaine. L'observance ponctuelle de ses decisions mettait le comble a
sa joie : on etait, des lors, classe parmi les amis de
coeur!
Eiquilibre parfait, naturel et surnaturel! Oui, tel
6tait bien M. Pereymond. Au physique, une magnifique sant6, un corps de basalte. Au moral, le bon sens,
peut-etre un peu prosaique, mais inoxydable, et la
pleine possession de soi. Avec cela, les premieres
annees surtout, le sourire, I'anecdote savoureuse, parfois narquoise et legerement goguenarde; de la vivacirt parfois; de la m6chancet6, jamais!
C'est que M. Pireymond 6tait bon, essentiellement.
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Si quelque chose parfois semblait, je ne dis pas l'irriter, mais tout au moins l'agacer, c'itait une conversation contraire a la charit6 ou au respect de l'autorit6.
I1 6tait bon, sans doute, parce qu'il avait du cceur.
Sous ses dehors calmes et froids en apparence seulement, se cachait une sensibilite fremissante. II aimait,
profond6ment, loyalement. Sensibilit6 d'artiste, meme,
sur certains points. II chantait bien, d'une voix forte,
timbr6e et.tres juste. On n'oubliera pas de sit6t, a
ChAteau-l'lveque, le Tu es Petrus du salut. C'est alors
que 1'r roulait vraiment avec conviction. Mais surtout
sensibilit6 profondement humaine. II ne pouvait, sans
avoir la larme A l'oeil, et le sanglot au gosier, litteralement, comme on disait au temps de saint Vincent,
kvoquer le souvenir de la mort de son oncle (19 janvier 1890), le v6ner6 sup6rieur de Saint-Flour.
PNn&tres par la grice sacerdotale et aussi la grace
propre de la Mission, ces belles qualit6s d'6quilibre
naturel firent de notre confrere l'aum6nier presque
ideal d'une maison de Charite. Ecouter patiemment;
ne rien prendre au tragique; compatir aux douleurs,
toujours r6elles, meme quand les causes en sont purement imaginaires; donner a toutes l'impression qu'on
les comprend; les relever, les encourager; avec cela,
soutenir toujours l'exercice si d6licat de l'autorite : tel
fut le r6le dont il s'acquitta a la perfection pendant
seize ann6es, les meilleures de sa vie; vraisemblablement celles, en tout cas, au cours desquelles il a le
mieux donn6 sa mesure.
Mais parce que rien de grand ne s'accomplit sans la
croix, le Seigneur, dans sa compatissante bonti, en
mit une, bien lourde, sur les 6paules du cher confrere.
Arrive a Chateau-l'iveque avec un d6collement de la
r6tine, qui alia s'accentuant, il 6tait, a la fin, devenu
presque aveugle. Il en souffrait, et bien douloureuse-
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ment. La gene que cette infirmiti apportait a l'accomplissement de ses fonctions d'aum6nier fut, on peut le
croire, la cause principale de cette souffrance. Mais,
si elle altera quelquefois sa bonne humeur, elle ne fit
jamais perdre sa ser&niti, et surtout ne se manifesta
jamais par une plainte.
Detail douloureux et touchant : 'indult renouveli,
qui 1'autorisait a c6lbrer, malgr6 sa c6cit6, n'arriva
qu'au cours de sa derniere maladie. 11 eut la joie de
connaitre la faveur que lui accordait le Saint-PNre : il
n'eut pas 1'occasion d'en jouir ici-bas. Paisse-t-il, c'est
I'espoir de tous ceux qui I'ont connu et aim6, avoir
des maintenant le bonheur de celebrer la messe de
l'Agneau dans la pleine lumiere, pendant 1'kternit e !
Vincent TARDIEU.
ROMAINVILLE
LA StEUR MARGUERITE

Une petite 6glise de banlieue, et meme de la ban-

lieue rouge. Elle est modeste et banale, sur une place
plant6e d'arbres, au-dessus du cimetiere qui aligne ses
tombes sans monuments et le plus souvent m&me'sans

croix. Le cortege qui accompagne la boite de sapin,
recouverte d'un drap blanc, s'allonge dans le brouillard.

11 s'allonge m&me ind6finiment. Et voici qu'il remplit
tellement l'6glise quela plupart des assistants doivent
se masser debout, au fond, s'entasser. Un choeur de

jeunes files chante des cantiques funebres. Quand il
se tait, c'est le silence, le grand silence, troue, St et 1A,
par un sanglot. Quel est done cet enterrement si
recueilli, si 6mouvant ? A Paris, la foule ne pent guere
se tenir de parler. On ne distingue pas toujours trbs
bien les obseques des mariages, surtout si le mort est
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d'importance et si l'on peut chercher a un academicien
ou a un ministre leur successeur, a une femme du
monde son meilleur ami. Ici, tous ces hommes - car
il:y en a beaucoup, ouvriers, ch6meurs, chiffonniers observent la consigne pieuse quand la plupart ne
croient plus a grand'chose pour avoir peut-etre trop
cru, et les enfants meme - il y en a bien trois cents
- n'osent pas remuer, comme s'ils etaient oppresses
par ce deuil.
Celle qui est lI, dans ces planches,-- ou plut6t qui
n'a laiss6 lU que sa d6pouille mortelle, -est une Fille
de la Charit6,. une grande cornette. Elle [soeur Marie
Gros] 6tait venue, il y a une quinzaine d'ann6es, a
Romainville. Elle 6tait rest6e, a cause de tous ces
enfants qu'elle avait rencontr6s dans la rue et que les
mamans, trop occupees, ne pouvaient guere surveiller.
Bient6t, on l'appela dans le quartier Ia Mire aux gosses.
Elle avait install6 une salle de patronage, fond6 une
4cole menagire. Elle voulait les garder, les amuser,
les instruire. Elle n'oubliait pas les malades et leur
bAtissait un dispensaire qui n'est pas encore achev6.
Les ouvriers, sur le toit, l'ont regardie passer pour la
derniBre fois.
N'avez-vous pas entendu parler de cette seur Rosalie
qui vint du pays de Gex pour assouvir dans un quartier
populaire de Paris sa passion des pauvres, qui tint
tete au cholera en I832 et qui, pendant la Revolution
de 1848, fut respect6e des insurges au point de leur
pouvoir arracher toutes les victimes rdfugiees chez
elle, avec ce cri : u Onne tue pas ici. ,) Elle a donn6 des
Filles de la Charite cette definition : c Une fille de
saint Vincent de Paul est une borne sur laquelle tons
ceux qui sont fatigues ont le droit de d6poser leur
fardeau. o La soeur de Romainville portait ainsi des
fardeaux de d6tresse et de douleur, de malheur et de
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misere. Je la voyais venir chez moi de temps k autre,
parce qu'une de mes filles l'aidait un peu dans son
ceuvre, et je la voyais de plus en plus pile.
- Une tasse de bouillon, ma Sceur : il fait si
froid!
- Non, non, merci. Notre Regle ne nous le permet
pas...
Regle un peu barbare aujourd'hui, oi les distances
et la dure vie matirielle accroissent la fatigue. Et
puis, elle n'est plus revenue. Les Filles de la Charit6
ne font pas de longues maladies. Nous pensions aller
lui rendre visite quand nous apprimes qu'elle 6tait
morte.
Les relations que j'ai entretenues avec elle etaient
si singulieres qu'elles feront sourire. Un dimanche,
j'6tais all6 la voir sur son theatre d'op&ration. II s'agissait de montrer, avec un tout petit cinema, quelques
films a ses enfants, a cent cinquante on deux cents
enfants. Ce n'etait pas a moi, je vous prie de le croire,
qu'on s'etait adress6 : je n'entends rien & ces mtcaniques, mais a cette complice qu'elle avait chez moi et
que j'avais accompagn6e. Nous voil& done partis dans
un taxi, avec l'appareil, et aussi avec un gofiter pour
tous ces mioches. Heureusement, il y avait ce goiter,
car tout le reste rata, ou a peu pres. La force 6lectrique 6tait trop grande pour ce minuscule appareil
qui chauffait et les pellicules brilaient a mesure que
tournait la manivelle. Un bon petit diable passa tant
bien que mal et meme assez bien, et I'excellent public
accueillit avec des rires charmants et sonores les disputes de Mme Mac-Mich et du petit Chariot. Mais il
fut impossible de donner d'autres histoires. Pendant
qu'on essayait de r6parer,- et j'admire comme surgissent tout a coup des 6lectriciens, des mecaniciens
de toute assemblee populaire,- je tichais a mon tour
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de distraire les assistants en racontant des souvenirs
d'enfance. J'improvise assez mal et cela n'allait guere
mieux que la m6canique. En province, on nous eCit
peut-etre sifflis. Mais ce peuple de Paris est patient
au delA du possible et plein de delicatesse.
Comme je m'excusais de notre insucces aupces d'un
groupe de vieilles bonnes femmes qui s'etaient installies au premier rang dans I'espoir d'ur bon apresmidi, je ne recueillis que des sourires et des encouragements.
- Bien sfr, mon pauvre Monsieur. Et puis, vous
etre donni tant de mal et -re venu de si loin! C'est
cela qui est tout de meme gentil de votre part!
Elles me consolaient! Pour un peu, et malgr6 leur
manque absolu de frivolit6, je les eusse embrassees.
Le gouter rass&rena l'auditoire enfantin. D6ja un
gosse de cinq ou six ans s'6tait approchi de moi et
m'avait d6signi un chausson.
- (a peut se prendre, Monsieur?
- Attends un instant. On r6pare encore.
Mais il 6clata en larmes. Je bouchai sa douleur et
fermai sa bouche avec le chausson. Et, d&s lors, ce
fut le pillage.
Je regardai un aun les petits pillards. La majorite
se composait de fillettes de quatre a dix ans. Quelques
garcons s'6taient gliss6s dans la troupe. Tout ce petit
peuple enfantin 6tait bien tenu, tres propre, bien
habill6, bien lav6, et rose et frais par surcroit. Pas
6
du tout des mines de la ville, mais bien plut t.de la
campagne. L'air de cette banlieue-lA doit tout de
m&me etre salubre.
Deux grandes cornettes, cependant, allaient et
venaient parmi la petite foule bruyante, mettaient de
I'ordre dans cette 6meute qui se soumettait A merveille. Et je voyais bien qu'on avait l'habitude de les
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la facon dont tout le monde, grands et petits,

les considerait.
Au retour, une derniere surprise m'itait r6servee.

Quand nous quittimes le taxi, il marquait 85 francs.
En somme, mon chauffeur m'avait consacr6 un aprssmidi de dimanche qui, peut-&tre, aux courses, eit kt6
plus fructueux.
- En voici cent, lui dis-je.
Mais il m'en rendit quinze avec gravit6.

-

Non, Monsieur, pas de pourboire, cela suffit.

-

Et pourquoi ?
J'ai bien vu d'oi vous veniez.
Attendez, mon ami.

Je suis all lui chercher un livre. J'espere qu'il n'a
pas trop perdu au change. II s'Etait associ6 a ma
visite.
Une autre fois, la seur Marguerite me demanda une
confirence dont la recette devait aider A la construction de ce fameux dispensaire qui fut le but de ses
dernieres pensbes.
-

Ou vous voudrez et quand vous voudrez, ma

Sceur. Occupez-vous de son organisation. Moi, je n'ea
ai pas le temps.
-

Dien y veillera.

Dieu y veilla si bien qu'il n'y avait pas trente personnes. Heureusement, la salle 6tait donnie, sans quoi
la recette ne l'eft pas payee. Une petite humiliation,
de temps a autre, n'est pas inutile a un conf6rencier.
Je parlai done de mon mieux pour ces trente personneset, apres avoir cAlIbr6 l'ouvre de la soeur Marguerite,
je n'h6sitai pas a lui 'donner un coup de patte, la
d&clarant plus apte soignerles enfantsqu'I organiser
une conference. Deux ou trois jours plus tard, elle
apparut chez moi pour me remercier de mon grand
succes. Je ia consid&rai avec .tonnement : 'ironie
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n'6tait pas son affaire. Elle ne pouvait etre venue a
mon domicile pour se moquer de moi,
- J'ai couru apres vous, me dit-elle, pour vous
I'annoncer; mais vous 6tiez deji parti.
- Pour m'annoncer quoi, ma Sceur?
- Eh bien! une des dames qui 6taient 1a a voulu
me signer un chbque de cinq mille francs. Et elle
vient de m'en signer un second. Vous voyez bien que
vous avez eu un grand succes.
C'etait gentil de me le dire. Tout de m&me, je ne la
chargeais pas de me r6unir des auditoires.
Comme ces visites vont me manquer! J'aimais ce
visage pur dont la vie se retirait peu a peu pour se
r6fugier dans les yeux et dans le sourire. Sur la lettre
de faire-part, j'ai vu avec stupefaction qu'elle avait
soixante-sept ans. Je lui en aurais donn6 moins de
quarante. Elle 6tait usee a l'extr&me, prete i se dissoudre dans ce brouillard de la vie terrestre; mais elle
avait gard6 cette jeunesse eternelle qui vient de la
simplicit6 interieure et de l'oubli de tout ce qui est
obscur et vil pour se donner & une tiche divine.
Henry BORDEAUX,
de 1'Acad~mie frangaise.
(L'Eclo de Paris,9 dicembre 1935.)

LES

GRANDS

SEMINAIRES

DE SOLESMES

ET DE CAMBRAI
SOUVENIRS D'UN ANCIEN ]ELVE (suite)

IV. -

Cambrai (1897-1898). -

Broutifles de la vie

quotidienne.
Plutarque a dit, et i il n'a pas menti ), que leurs
menus faits et gestes jettent souvent plus de lumiere
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sur le caractere des hommes que leurs actions d'6clat.
Georges Lenotre est d'avis que les modestes incidents

qui constituent la (( Petite Histoire a sont favorables,
a l'1gal des grands 6v6nements, i bien faire connaitre
une epoque. Sans qu'il faille commenter les reflexions
de ces ecrivains, le d6veloppement de ces passages
sur des << broutilles de notre vie quotidienne , au
grand seminaire 6clairera l'utilit6, peut-etre l'interet
de ce chapitre nouveau.
II ne faudrait pas se figurer le seminariste comme
un jeune homme uniquement adonn6 aux sciences
sacries et aux exercices spirituels. Le reglement lui
imposait, dans l'ordre materiel, quelques taches domestiques au sens 6tymologique de cet adjectif, travaux
ayant vertu d'assouplir le corps i tout savoir faire ct
d'incliner I'ame a I'humilit6. Il y avait, certes, au
s6minaire, des serviteurs gages pour le service g6neral, la cuisine, le jardin, la randonn~e du balayage au
kilometre par les longs corridors, le branle-bas du
nettoiement total. Mais ces braves gens n'entraient
pas dans nos chambres.
Le s6minariste lev6, lave, habill6, spiritualis6 de ses
premiers signes de croix, allait lui-mame, avant la
meditation, jeter a l'egout, bien loin dans la cour, son
eau savonneuse, et s'approvisionner d'eau fraiche an
rohinet. Et pour un 6tranger qu'on eft admis dans
le s6minaire a cette heure matinale, le spectacle se fit
offert curieux, pittoresque, de cette legion d'abbes
d6filant, munis de seaux et de brocs multicolores, par
corridors, par escaliers, du plus haut jusqu'au plus
bas des trois etages. Apres la messe, le s6minariste
decouvrait, retournait, refaisait son lit, puis s'armait
d'une brosse A long manche pour balayer sa chambre;
d'un lambeau d'6toffe pour 6pousseter son maigre
mobilier. Cela fait, menage fini, il respirait a I'aise
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dans la propret6, reprenait ses livres et travaillait.
A 6ch6ances r6gulibres, incombait aux plus jeunes
le labeur d'entretenir I'ordre, la nettet6 de la chapelle :
soin plus noble, tenant du sacr6. Trois se r6partissaient aux nefs, aux bancs, au sanctuaire, passaient
devant les tableaux, les statues, et ramassaient a gestes
gauches, rudimentaires et expeditifs, tout ce qui se
pouvait de poussiire. Des abb6s, pendant ce temps,
priaient, recueillis, indiff6rents a ce tohu bohu, dans
l'impalpable et persistant nuage.
Une charge plus compliqube pour les timides,
c'6tait, au r6fectoire, le service des tables. A l'heure
des repas, une equipe de six s6minaristes s'affublait,
se ceignait du tablier blanc habavette , et, apres le
Benedicite, se rendait a pied d'oeuvre : un diacre, un
sous-diacre pris des tables de .essieurs les Directeurs,
les autres aux interminables tabl6es de Messieurs les
6leves. Les premiers surtout devaient se montrer vigilants, attentifs, avis6s - comme des serviteurs de
bonne maison pres de leurs maitres -

a passer genti-

ment les plats; a desservir; changer les assiettes;
assurer le pain, les condiments; a m6nager, avec
aisance et grace, la transition des mets courants aux
desserts. Exercices en leur genre tres utiles a former
le sens de l'observation, de l'a-propos. Les quatre
autres, charges de servir les s6minaristes, y allaient
plus rondement. Ils s'approvisionnaient au < tour ,,
ou guichet-passe-plats, d'entre cuisine et refectoire.
Le collaborateur du Frere lazariste et maitre-queux,
le Frire Rouchy aux cheveux blancs, le domestique
Louis, le gros, le placide, le b)n Louis, accumulait
sur la tablette les plats garnis qu'il s'agissait d'emporter et de repartir prestement parmi les convives. A la
fin du repas,les servants rivalisaient aqui rapporterait,
6quilibr6e et appuyie sur la bavette blanche, la plus
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haute pile d'assiettes graisseuses. Et quand 1'assemblie, rassasiee, s'6tait retiree, ces charitables serviteurs de leurs freres prenaient a leur tour un repas
qu'ils agrementaient de quelques supplements obtenus
de Louis, ou d'assaisonnements prelevis aux tables
des maitres.
Chacun de nos directeurs gardait pour la semaine
un s6minariste « enfant de chceur n, qui lui servait la
messe, selon la plus exacte observance de la liturgie.
Cet abbe avait charge, en outre, pendant les sept
jours, de replisser le surplis de M. le Directeur,
apres les offices du dimanche ou les a saluts , de la
semaine.
-Pan,
pan, pan! - Entrez ! - Bonjour, Monsieur
le Directeur, je viens chercher votre surplis.
Encore fallait-il 6tre assez habile des doigts pour
remettre dans ses plis ce v6tement benit, aussi large
de manches que de buste, ou le confier a un autre,
puis le rapporter, dfiment ficel6, 1'instant d'aprss, i
son possesseur.
Nulle vie plus 6panouie que celle de ces jeunes
abbes dans leur grand s6minaire. N'apprenant rien on
presque rien - sauf quand surgissaient de grands
iv6nements - des nouvelles agitant le monde par la
voix des journaux, ils ne devaient, selon toute apparence, rien avoir a se dire. Et pourtant, ils ne tarissaient jamais, en r6creation, en promenade, d'animbes,
de joyeuses conversations. S'ils ne papotaient pas de
vaines rumeurs de la vie profane, en revanche ils discutaient ferme de thbologie, d'Ecriture sainte, du
livre nouveau annonc6 et analyse par un directeur en
classe, de l'article r6cent paru dans une revue de
sciences sacr6es. La monotonie de la longue claustration ne les attristait pas. Nul penser morose. Jamais.
Ce bonheur les comblait d'etre en radieuse jeunesse,
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en pleine possession d'une vie ardente, en limpide
perspective d'un noble avenir.
Elle est unique, irretrouvable, cette breve, mais si
vibrante phase de notre existence. Poss6dant, ancrie
dans sa chair autant que dans son ame, la certitude
des lendemains tout gonfl6s d'espoirs inepuisables,
tout charges de richesses inentame:s, le jeune 16vite
laisse couler sa vie dans l'absolue s6curite des jours
et des nuits.
Son calme sommeil reve de labeurs actifs, enthousiastes, qu'on reprendra dans quelques heures; son
r6veil lumineux exulte des bonheurs prevus d'aujourd'hui. La vieillesse et dbjl 1'Ige mur n'eprouvent
plus ces confiantes, ces fremissantes all6gresses, a la
naissanceau declin du jour. L'heure d' « entre chien
et loup , le cr6puscule, assombrit souvept de tristesse
I'Ame qui n'est plus jeune, et l'aube ind6cise parmi le
d6chirement blafard des nuages assaille cette ame
d'indefinissables inquietudes. Que sera cette nuit?
Qu'apportera ce jour ? Et 1'incoercible fuite du temps
finit par donner l'obsession d'un proche d6part sans
retour.
Mais d6daignons cette ml6ancolie, ce sediment de
grisaille lentement amass6 dans les coeurs par les
annees qui s'accumulent, retournons aux delices de
notre jeunesse, en notre hospitalier grand siminaire.
Quand les semaines les plus rigoureuses de Fhiver
6taient pass6es, le goit nous revenait, chauffoir
d6laiss6, de travailler dans nos petites chambres."
Nous y restions pen de temps le matin, car, apres
l'heure de thoologie, le cours de chant nous retenait
encore une demi-heure. Cet exercice prenait ce curieux
aspect de nous grouper debout, par bandes de dix ou
quinze, aux extremitbs des corridors, pros des grandes
bales claires, vitrees jusqu'au plancher. Un abbe,

F
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chantre de la schola cantorum, recevait autorite sur
nous et nous ordonnait de solfier, de chanter, chacun
a tour de r6le, on ensemble, l'office du dimanche suivant : . sol, la, si, do, la, do, la, do, la, si, sol. Alle...
e...e...e...e...e...e...lu...u...ia... n
Mais I'apres-midi, l'heure unique de cours une fois
finie, nous permettait, en cellule, entre le chapelet et
la lecture spirituelle, un perseverant labeur. Le chapelet se recitait a haute voix, dans lacour, a I-h. 45.
Les abb6s tournaient sous la galerie, en deux files,
ou diambulaient en aller et retour le long du pave
central. Deux choeurs: les diacres et les sous-diacres
recitaient ensemble la premiere partie des Pateret des
Ave; et les autres se contentaient humblement de la
seconde : c'6tait strict!
Aussi, quels gros yeux sous des sourcils h6risses
les messieurs des ordres sacr6s roulaient-ils vers le
jeune s6minariste assez t6meraire, 6tourdi ou candide,
pour faire entendre sa voix de bejaune, de « bleu n,
parmi les paroles privilIgiees, r6servees: c Notre Pere
qui etes aux cieux... Je vous salue, Marie, pleine de
grices:.. ) Aprbs le Gloria Patri de chaque dizaine,
l'assemblee suspendait un instant sa promenade. Le
,, Grand lecteur n annonsait le nouveau mystere et
son c fruit n, et le mouvement, avec la recitation
publique, recommencait.
Ce dignitaire etait, en cette annie 1898, 1'abb6
Jean-Baptiste Lengrand, diacre. Sa voix, aux tonalit6s pleines, graves et sonores, comme celles d'un pur
metal sans pailles et sans felures, nous captivait au
r6fectoire, quand elle nous lisait des articles inspires
aux journaux, aux revues, par d'exccptionnels 6v6nements.
A deux heures, nous montions en chambre, mais
nous n'y 6tions pas sous 6crou, car nous gardions
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liberte d'en sortir. Henri faisait quelquefois, vers
trois heures, une breve et fantaisiste et reveuse excursion
au jardin. 11 posside encore, dans l'un de ses vieux
cahiers, une petite fleur, un perce-neige, desskch6
depuis trente-six ans, et, sur le papier oii s'insere le
pedoncule, se lit cette notice : c Fleur cueillie au
jardin du grand s6minaire, pros de la vasque-fontaine,
le 29janvier 1896, a 2 h. 3o... Sic transitaevum, dum
res permanet.
Le dimanche matin, un livite des( Ordres mineuis ,
rev6tait un surplis, et, portant une cruche a bout de
bras, il passait par tous les corridors, avec une imperturbable r6gularit6. It frappait aux portes, entrait aux
chambres : Aqua benedicta!... proclamait-il... Sit
nobis salus et vita!... r6pondait l'habitant... Et le
a clerc minor ), versaitde l'eau b6nite au modeste b6nitier, accroch6 sans art au mur blanchi.
Assurement, le travail intellectuel et spirituel etait
actif dans les cellules. Mais le compagnon intime du
s6minariste y r6sidant, I'ange gardien, n'6tait-il pas,
parfois, l'indulgent temoin de quelque 6trange passetemps?
Tel s6minariste, patient, ing6nieux, -le g6nie est
une longue patience (!), -- r6alisait cette merveille de
faire boillir de l'eau sur la flamme de sa lampe a
huile, et se preparait, avec les tablettes du Frbre Van
Beveren, un chocolat 61av6, un detestable breuvage
roussatre.
On raconte que Maurice O... - mais celui-ci n'a
pas pers6vere, c'est, en 1934, un vieux laique attrapait an pifge maints moineaux qu'il faisait cuire,
on ne disait pas comment.
Le fougueux B..., lui aussi tout proche de l'abandon,
voulait, A la veille des examens, pour regagner le
temps perdu des mois passes, travailler jusque bien
x3
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avant dans Ia nuit. Au m6pris du grand silence, du
grand repos et de I'obligatoire extinction des feux, il
entourait sa table, par les quatre pieds, de penderies,
de couvertures, et, allong6 ventre a terre, avec ses
livres, pros de sa lampe allumee - a quels risques! sous cette tente improvis6e, il s'y intoxiquait, s'y
asphyxiait d'huileuse, d'execrable fumbe.
Paulo majora! Laissons cet original et regardons
monter dans la chaire les s6minaristes qui, a tour de
r6le, une fois chaque annee, - c'est bien peu! devaient pr&cher pour se former : sermon de la salle
d'oraison on sermon du refectoire. L'une a l'igal de
l'autre 6preuve excitait, chez le pridicant, des emotions. Point de gageure plus redoutable pour un orateur novice que d'imposer son eloquence a tout un
auditoire qui mange! Au moins, dans les banquets, a
l'heure des toasts, 'assembl6e fait treve i ses bruyants
exploits. Mais an grand s6minaire, c'4tait parmi l'effarant tintamarre des cuillbres et des fourcbettes en
pleine activit6 qu'il fallait parler.
Tiche ingrate! Contraste irr6ductible, impossible
accord de mentalites, entre des s6minaristes ironiques,
moqueurs, goguenards, bien cales i leur bane pour
une ceuvre toute mat&rielle, et ce prEcheur en surplis,
parlant sans autorite de choses toutes spirituelles, a par
maniire de simple excitation n, comme dirait, je crois,
Montaigne.
Et l'on sait I'aventure de cet abbe A qui la sirie des
sermons sur l'vangile imposait de precher sur
l'Enfant prodigue. N'eut-il pas la candide, a moins
que malicieuse inspiration de fonder son discours sur
le texte qui le menerait le plus sirement au succes de
chahut : a Quanti mercenarii! Combien de serviteurs
en la maison de mon pere ont abondance de pain! Et
moi, je vais mourir ici de faim ! 3 Et sous la chaire oi
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il parlait, l'immense corbeille a roulettes regorgeait
de miches fraiches et parfumbes. L'orateur n'alla pas,
ce jour-la, plus loin que son texte cite en ipigraphe.
Sous les rires 6normes et prolongis, ii dut s'en aller,
remettre a huitaine une allocution mieux pr6paree,
6iagu6e d'inopportunes citations.
Le sermon de la salle d'oraison se donnait dans un
milieu, si l'on veut, plus intime : dans le calme relativement favorable d'un cours; un seul directeur pour
nous 6couter : M. Villette.
Mais les rires y fusaient plus malicieux parce que
plus attentifs aux bevues, aux gaucheries des parlants.
Et la critique du directeur s'y exercait prompte, immediate, familiere sans doute, mais non dipourvue de
causticit6.

Les predicateurs, si l'on en croit l'aveu de chacun,
avaient peine, tandis qu'ils proraient dans cette haute
chaire, a se Jib6rer de 1'obsession que creaient a leurs
yeux les lignes blanches, perles des rabats, hachures
propagees a l'infini, devant, Ldroite et a gauche.
Messieurs les Directeurs montaient en chaire a leur
tour, le dimanche, et substituaient a notre meditation
leur sermon. II ne nous venait pas a la pens6e qu'ils
dussent, un peu comme nous, se trouver impressionn6s
devant lcur auditoire. N'etalent-ils pas les " directeurs ,, les savants incontest6s en toute science, en
tout art, en toute capacite, en toute connaissance
eccl6siastique, religieuse, sacree ?
Us nous donnaient des allocutions dignement apostoliques, formatrices de futurs pr&tres.
M. Gibiard d6ployait une originalite de sermons
tranchants, i l'emporte-pikce. 11 etait l'un de nos inspirateurs, de nos guides les plus admir6s, r6veres.
Loin de nuire h la forte autorit6 du maitre, sa figure
quasi simiesque, - qu'on excuse, apres un debut
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6logieux, cet adjectif inattendu, irriverencieux, mais
non remplaqable, - exacte physionomie du Ramses II
momifi4 qu'on trouvait aux pages de notre Histoire
ancienne, ce visage i nul autre pareil dans sa singuliHre impassibilitY, 6chappait Anos moqueries et faisait
de M. Gibiard, A nos yeux de jeunes gens, le type
d'un etre merveilleusement sup&rieur. Ce maitre itait
un parfait professeur de morale. II 6tait charg4 du
cours de troisieme ann6e. Mais nous n'allions pas le
trouver quand nous serions a notre tour dans les
a Ordres sacres ". Qu'il enseignat on qu'il prechat,

cet eminent th6ologien cornait comme s'il eft crib, de
tout 1'&clat de sa voix nasillarde, dans une trompette
bossel6e, tordue, fauss6e. Realiste, concrete, toute en
v6ritis pr6cises et profitables, son eloquence se
moquait de l'6loquence. Entre deux images 6galement
favorables a illustrer sa pens6e, il pr6f rait d'instinct
la populaire, voire la triviale. t La caque sent toujours
le hareng ,, nous claironna-t-il un jour, du souffle toutpuissant de son nez. Lettr6, il avait A portie, mais
d6daignait, la trouvant moins vigoureuse, l'l66gante
et bien connue m6taphore du poete :
Quo semel est imbuta recens servabit odorem
Testa diu...

Un personnage de petite condition, mais avec qui
les skminaristes avaient A compter, c'etait le concierge
Ztphyr.
D'abord, il etait un ancien dans la maison, plus
ancien que Messieurs les diacres et que la plupart de
Messieurs les Directeurs. En outre, en madr6 paysan
de la campagne cambr6sienne, ii 6tait sphinx et ne
laissait deviner son inigme que par de rares s6minaristes, ses favoris, ses prot6g6s. Enfin, il impressionnait la jeunesse par sa belle tete ivoirine, qu'avait
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d6nudde une pricoce calvitie de quadraginaire. On
disait qu'il assilmait b6nivolement, sans mandat, un
r6le assez peu precis de surveillant, et qu'il informait
les maitres de menus delits tomb6s sous ses yeux
toujours aux aguets. II n'en fallait pas plus a ce perp6tuel 6baudi d'abb6 Henri pour qu'il hi6rarchisAt
Zephyr dans les conseils de la supreme autorit6. a 11
est consort du pouvoir, plaisantait Florent ; il participe
au prestige des Directeurs, il peut te faire appeler ou
refuser aux ordres. , Par contre, on le r6putait v6nal,
au point, sp6rifiait-on, qu'il procurait, a 1'occasion,
journal ou marchandise quelconque a qui monnayait
ses bons offices. Mystere ! Quoi qu'il en ffit en v6rit6,
Henri, dans sa prudente sagesse, se gardait du Zephyr
aux souffles mal d6finis, qu'il soufflat le chaud ou le
froid, qu'il fft pourvoyeur interess6, ou d6lateur sans
mission.
En cette premiere ann6e de grand s6minaire, Henri,
non plus que Florent, n'6tait, selon l'expression,
« appelable ii ancun ordre.
Ces deux avaient, pour 'heure, maille a partir avec
'autoritA militaire qui, au printemps de 1898, les
convoquait A passer le conseil de revision. Duo erunt in
agro, alter assumetur, alter relinquetur. Ce fut le cas :
Florent pris; Henri laisse, du moins pour un temps,
ajourne.
C'en 6tait fini a jamais, pour les deux amis, de
l'aimable et joyeuse vie commune sous le meme toit
r6confortant, tutblaire, protecteur. Florent ferait, I'an
qui venait, un soldat sans vocation. Et le grand s6minaire, n'ayant plus que faire d'un Henri, que l'ajournement immobilisait, I'enverrait.accomplir un stage de
a professeur-abb6 , dans l'un des colleges libres du
grand diocese.
C'est sous l'imminence de ces prochaines destin6es
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que, finie I'annbe scolaire, les deux amis entrerent en
vacances, le i juillet 1898.
Quelques semaines apres, M. Villette 6tait nommi
superieur de notre grand seminaire, et M. Sudre se
retirait ; Loos-lez-Lille, a l'licole apostolique, tenue
par les RR. PP. Lazaristes. A Loos lez-Lille! Si pros
d'Henri ! Qui l'aurait cru?
Un matin de ces vacances, Henri passait par la
Grand'Place d'Haubourdin, quand il vit - 6 stupeur!
6 admiration devant 1'etre surhumain soudainement
apparu! - descendre du tramway, parmi d'autres
pretres, puis s'abandonner au chaleureux et souriant
accueil de M. le doyen Cateau, venu 4 sa rencontre,
M. Sudre!
M. Sudre, d'hier installk a Loos, 6tait dji P'invitA
du presbytere d'Haubourdin, et, joyeusement, il se
laissait entrainer par la petite soci6t6 de pr&tres qui
s'engageait dans la rue LUon-Gambetta, la rue des
tantes! Et, le coeur battant, Henri suivit, A distance,
l'auguste procession. 11 apercevait, parmi les dos
eccl6siastiques, le dos v6nerable, les epaules alourdies,
inclinies de M. Sudre; les meches grises agitees par
le vent et flottantes au col; le demesuri chapeau; la
houppelande I base de monument. Spectacle familier
la-bas, au grand seminaire, mais, ici, si 6trangement
transplant6 I
Le cortege suivait le trottoir de gauche, il passa
devant le seuil, devant la maison des tantes, il
s'eloigna, ii disparut. Henri, rentr6, ne tarit pas de
toute la journ6e sur I'evenement!
M. Sudre a Haubourdin, chez M. le doyen Cateau!
M. Sudre, le vicaire g6neral, le sup&rieur du grand
seminaire, le prestigieux personnage de Cambrai, le
dieu, sur terre, des s6minaristes... lui, a Haubourdin,
la petite, la modeste, l'inconnue, l'innommbe patrie
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de l'abbW Henri! Quelle brisure des encadrements,
qael bouleversement, quel sens dessus-dessous de
1'ordre cambrisien depuis un temps imm6morial 6tabli!
V. -

Cambrai (

r91-190o3)

Nouvelles series de portraits: M. Villette
M. Dujardin, d'autres
Le temps, sourd aux objurgations du pokte, n'a pas
a suspendu son vol ,. 11 s'est, a tire d'aile, envol6.
Les sept longues annees du petit s6minaire, celle de
Solesmes, la premiere du grand s6minaire, c'itait au
siecle passe! Les regnes de M. Meurisse, de M. d'Onofrio, de M. Sudre, appartiennent desormais a une
6poque tout a fait revolue.
L'experience du professorat au college Saint-Jacques
s'est achev6 aux limites du dix-neuvieme siecle. Et les
exercices de l'6preuve militaire se sont 6claires des
rayons naissants du vingtieme. Nous sommes maintenant les grands s6minaristes du siecle nouveau!
Cambrai! le voila retrouve! Aprks trois ans d'absence! Vieux bitiments du seminaire! Rien en vous
n'est done change ? Rien, d&s l'abord.
Mais voici les cellules. Au fait, il y a du nouveau!
A hauteur de genoux, le mur, sous la fenetre, se trouve
horizontalement garni de quatre longs tubes de m6tal
qui traversent le platre et'la brique et s'en vont, A
droite et A gauche, dans les chambres voisines. Le
chauffage central! O prodige! 0 confort ultramoderne! Point de radiateurs. Ce serait un exces de
luxe. Mais ces tuyaux, I'hiver prochain, banniront le
froid. C'en est fini des temperatures polaires dans les
cellules, et du a chauffoir ,, nuisible au travail, favorable au perpbtuel bavardage. Ing6nieux et raffin6,
le s6minariste fera m6me sa barbe, en rigoureuse sai-
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son. L'eau tiede! 11 n'est, pour lui, que d'6quilibrer
sur la canalisation sa petite casserole rouille.
Et quel honnete passe-temps, toute I'annee, quand
il sera las ou melancolique, de taper d'une clef, sur le
tuyau sonore, d'apres un alphabet convenu, une sommaire conversation avec le voisin !
Deus nobis haec otia fecit. C'est a M. Villette, notre

nouveau superieur, que nous devons ces bienfaits. Ne
faisons aucun reproche au coeur de M. Sudre. M. Sudre
nous aimait. Mais comprenons-le bien. II tait du
dix-neuvieme siecle. Que disons-nous? Presque du
dix-huitieme par sa naissance! Or, sous le Directoire,
le Consulat, le premier Empire et mume la Restauration, on n'installait nulle part encore, autant qu'on le
sache, le chauffage central. Ce luxe fin de siecle, il
6tait absolument impossible de le concevoir installk au
grand seminaire taut qu'y r6gnait M. Sudre.
Une autre nouveaut6. On pent, sous M. Villette,
s'eclairer au p6trole. Mais il est d6fendu, par crainte
d'incendie, de garder en chambre les bidons-reserve
de ce dangereux liquide. Ces recipients s'accumulent
dans un reduit bien isol6, an bout du jardin. Henri
remisera au grenier sa vieille lampe a huile.
Allons, venous, pour retrouver, reconnaitre notre
chore maison.
Dans le tumulte de la rentr6e, que d'abbbs rencontres a tous les itages! A peu pres autant d'inconnus
que de connus. Parmi ces derniers, - 6 surprise
apport6e par le temps qui passe, - des diacres et des
sous-diacres qui furent precisement les compagnons
d'Henri, de la sixieme a la rh6torique, en cette
fameuse classe dont les Semeurs ont racont6, nagu&re,
le curriculum vitae.

Et Henri n'est encore qu'un simple clerc tonsure! II
ne peut rattraper le retard cause par des ajournements
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successifs du service militaire. II est vrai que ces
remises lui ont valu le bienheureux s6jour au college
Saint-Jacques.
Hippolyte Proust est d6jA professeur-pretre, ici,
tout pres, au college Notre-Dame de Cambrai. Quelques
autres sont vicaires. Florent Dewailly se verra ordonne
pr6tre A Noel. Mais les deux amis ne se retrouveront
pas an grand s6minaire. Florent est professeur-diacre
au college Saint-Francois-de-Sales, de la Bassee. Il ne
reparaitra ici que juste ie temps de la retraite et de
I'ordination. Henri vivra, cette annie, tout petit, tout
obscur abb6, aupres, ou plutbt au-dessous de ses
anciens condisciples, naguere ses 6gaux, maintenant
grands diacres de la sainte Eglise.
Emile Leclercq, Emile HonorS, Arsene Lemaire,
Louis. Dahiez, Eugene Massin, Eugene Debailleux,
Auguste Doffe (l'ancien S6bastos, poete des la troisieme), Cyrille Payen, Clovis Delattre, Elie Bal6dens,
Emile Descatoires.
Par bonheur, Henri retrouve Emilien, le nouvel ami
du college Saint-Jacques. Tous deux sont en seconde
annie, mais Emilien dja clerc minor6. Que de bonnes
parties ces deux vont faire ensemble, aux promenades,
aux r6creations! Et voila la joyeuse rentree, accomplie
en octobre 190o, apres les dix mois agites de la
caserne!
Ce fut dans un calme parfait que s'ouvrit et se
deroula cette seconde annie de grand s6minaire.
M. Villette occupait maintenant I'appartement de
M. Sudre, au corps principal du logis, entre la cour
d'honneur et le jardin. Vaste bureau vers oh I'on acc&dait d'abord par quelques marches en pierre, puis que
precedait, i droite du corridor, un long vestibule
d'attente. Coin du s6minaire ou les coeurs ressentaient
les vives angoisses des appels aux ordres. Sanctuaire
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de 1'6moi sacr6 a l'heure d'oiu dependait toute une vie
de 16vite, le salut de son ame et de combien d'autres!
Murs austires, sans ornements que des photographies
d'ordinations, murs silencieux, t6moins impassibles,
et cependant tout p6netr6s, depuis tant d'annbes, par
les effluves des plus raffins, des plus d6licats sentiments d'ames humaines.
M. Villette, age de soixante ans a peine, - les
avait-il? - 6tait dans le parfait 6panouissement de
toutes ses valeurs. Il possedait une majestueuse
ampleur, pas excessive, un visage plein, une physionomie sympathique, avec des yeux de belle intelligence, des regards de paisible et digne gravit6. Sa
personne rayonnait d'un prestige qu'elle imposait
irresistiblement!
Maitre absolu de ses premiers mouvements, de ses
reflexes physiques et moraux, M. Villette dou6
toutefois, disait-on, de fine sensibilit6 - 6tait admirable de possession de soi. II marchait toujours avec
lenteur, entrant a la chapelle, a la salle d'oraison, au
rifectoire, traversant la cour ou le jardin, et, sans
coup d'ceil agit6, se rendait compte de l'etat de toutes
choses, de la tenue, de l'attitude, des allies et venues
des seminaristes. II incarnait, jusqu'au maximum
d'objectivit6 et de realisation concrete, I'idie qu'a tous
points de vue on se fait d'un superieur de grand
s6minaire. Et pas un travers, pas un ridicule, pas un
tic, pas une manie, m&me reduits au tantinet. Ce qu'on
ne disait pas, assur6ment, du l6gendaire M. Sudre.
Qu'on excuse l'irr6v6rence au personnage sacro-saint!
L'apparition de M. Villette faisait aussit6t l'ordre, le
silence, cr6ait I'atmosphere de dignit6 et de respect
dans notre juvenile assemblee. D'une voix mesure,
limpide, recueillie, il r&citait les prijres liturgiques,
a la messe, aux exercices, au grand b6n6dicit6, a la
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longue action de graces des repas. Par ses sermons,
ses commentaires des miditations et des lectures spirituelles, il faaonnait puissamment des ames sacerdotales. En un langage simple, lumineusement accessible, il excitait en nos esprits, en nos coeurs, des
pens6es fortes, des sentiments 6levis. La note habituelle de son 6loquence ctait celle d'une nette logique,
d'un imperturbable bon sens qui formaient chez les
auditeurs, les claires, les pr6cises conceptions de doctrine, et leur donnaient les decisifs principes d'action.
Ce m6thodisme net n'excluait pas d'ailleurs, dans
les circonstances pathetiques, 1'accent de l'6nergie on
de l'imotion. Les cours qu'il nous faisait de thbologie
pastorale &taient merveilleux d'exposition, d'exp&rience avisie et de sens pratique.
Sous M. Villette, et grice a son zile apostolique, &
sa penetrante intelligence des n&cessitos modernes,
s'tablirent et prirent extension au s6minaire ces
cercles d'&tudes oi les jeunes abb6s envisageaient,
pr6paraient l'organisation des patronages et la solution des questions a la fois religieuses et sociales,
d'apris les donnies magistrales de l'encyclique
Rerum Novarum.

C'est pendant son. supbriorat que le diocese de
Cambrai - alors splendidement 6tendu, ne l'oublions
pas, de Dunkerque a Avesnes - vit naitre et fleurir ces
patronages des vacances que dirigeaient dans leurs
paroisses, deux mois durant, les grands et les petits
siminaristes. Le point de depart de cette oeuvre, maintenant grandiose avec ses multiples extensions : colonies de vacances, retraites fermees d'enfants, se fixe
a ce temps-l4. De m&me, I'apparition des premiers
jeunes pr&tres qui fonderent, dans les grandes villes,
des oeuvres ouvrieres. C'tait, aux horizons de l'tglise,
l'aurore de l'esprit nouveau. Une g6neration sacerdo-
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tale se levait qui. a la sanctification pr6ch6e dans le
sanctuaire, en la chaire de veriti, au confessionnal,
au catechisme, an chevet des malades, ajouterait
I'action spirituelle exercie au dehors et adaptee a
l'esprit, an temperament, a la vie sociale de groupes
professionnellement constitu6s. Les prodigieuses virtualitis chritiennes sociales qui, dans l'glise du
vingtibme si&cle, se r6aliseraient, un jour, en A. C. J. F.,
F. N.C., J. O. C.,J. A. C.,J.E. C., U. S. I. C.,etc.,
6taient l en puissance, dans ces embryons d'ceuvres
modestes d'alors, comme les splendeurs v6egtales du
chine g6ant sont en germe dans le gland tout petit,
cache parmi les herbes et les broussailles de la foret.
L'6quipe de nos professeurs avait perdu, partis
ailleurs, MM. Antler, Mott, Choisnard, Sackebant.
Restaient, du regne ultime de M. Sudre, M. Villette,
notre superieur; M. Gibiard, pour un an encore; et
M. Dujardin, professeur de dogme en troisibme ann6e,
et de predication au cours general.
Ce dernier, grand, maigre, front pale, joues
ombr6es d'une barbe tenace, chaque jour ras&e; cheveux noir de jais, a peine argent6s, drus, rejetes en
arriere pour former une iCgere couronne; deux yeux
noirs, vifs, tour a tour spirituels, malicieux, ironiques,
inquisiteurs, etait un maitre de forte valeur en son
enseignement thiologique, comme en sa direction spirituelle. Aussi, jouissait-il d'une autorit6 sans conteste,
accept6e de tous, a tous points de vue reveree. La
presence de M. Dujardin instaurait, comme celle de
M. Villette, Ie silence et l'irr6prochable tenue dans
nos r6unions facilement agitees, un peu frondeuses.
Le sarcasme incisif qu'a 1'occasion, sans colre, il
decochait, suffisait A rendre un excessif bavard pour
longtemps, devant lui, silencieux. D'ailleurs, en
classe, il s'agissait bien de jacasser, alors qu'on etait
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pris, conquis, transport6 aux cimes, par l'admirable
cours du professeur. Son expos6 pr6liminaire faisait
embrasser d'un coup d'oeil, en limpide lumiere, toute
I'6conomie du traitS. Apres, les d6veloppements ordonnis, precis, 6clataient de riches trouvailles qui faisaient briller nette,meme a l'esprit fuligineux, s'il s'en
fit trouv6 parmi nous, la v6ritt magistralement exposee, mise en frappant relief.

Le trait6 de l'Eucharistie explique par lui, en notre
troisieme ann6e 1902-1903 ! I nous est A jamais inou-

bliable! Qui dira jusqu'ou penetra notre compr6hension, jusqu'ox s'6leva notre respect, combien se vivifia
notre amour du plus grand de tous les sacrements, apres
les lecons inigalables de M. Dujardin sur la sainte
Eucharistie ! Ce maitre 6tait manifestement, A ne nous'
y pas tromper, de I'6cole intellectuelle et spirituelle
de M. Villette. M. Dujardin fut, peut-&tre, celui de
nos professeurs qui garda le souvenir le plus vivant,
le plus vibrant de son cher grand s6minaire, la bienaimbe maison de sa jeunesse religieuse, et de ses
premiers 16vites enseignis, dirig6s, puis men6s A
1'autel.
En 1928, l'ann6e oi fut rachet6 le grand s6minaire
I'abb6 Henri lui ayant envoy6 un article ecrit,

a cette

occasion, dans la Croix du Nord, rejut de lui ces
lignes breves, mais combien r6v6latrices de ses senti-

ments:- Merci, cher Monsieur Cr6pin, pour la d6licate
pens6e que vous avez eue de m'envoyer 1'article de
c Henry de Hautbourg n... (din, n'est-ce pas?) relatif
au rachat de notre vieux grand seminaire. Quels chers
souvenirs cela remue en moi! Qu'il m'est doux de
penser que cette austere maison, oi j'ai pass6 douze

des meilleures ann6es de ma vie, va renaitre a un usage
religieux! J'avais Wt6 tellement attrist6 de 1'6tat
lamentable oi je l'avais revue en 1925 ! Merci! - Raoul
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Qu'aurait-il dit d'une serie

d'articles 6voquant, dans les Semeurs, toute la vie de
notre grand seminaire !...
M. Reynaud, puis M. Licker, nous enseignirent la
morale.
Le premier, toujours pale, d6fait, fatigue, portant
un air de faible, de dolente sante, de dtresse physique,
6tait la douceur en personne. Professant, outre la
th6ologie, l'histoire ecclesiastique, il se laissait entrainer a l'histoire et aux histoires contemporaines, cedant
aux incitations de l'imp6rieuse assemblee qui criait en
Le journal! Le journal! ,
plein cours: L
M. Richin, qui lui succida pour ses lemons ingrates
et pr6tendit enseigner, toute l'heure durant, sans la
diversion accoutumee du journal, se fit un mauvais, un
rechignant, un hargneux auditoire. Mais imperturbable, et meme riant d'un franc rire sous le feu crois6
des protestations, il attendait I'accalmie et reprenait
son discours au point d'interruption. Rien ne d6sarme
des chahuteurs comme le constat que le chahute se
moque royalement du chahut.
La figure aimablement ronde et richement coloree
de M. Licker 6tait une floraison de joie, de bonne
bumeur, de confiance, d'optimisme. II faisait 6clore
ces favorables sentiments chez quiconque s'entretenait
avec lui. II condensait en soi, puis diffusait autour de
soi - telle une chisse des radiations de saintet6 tant de divin bonheur qu'on 1'appelait, d'un trop facile
jeu de mot, cc l'heureux Licker n! Pourtant, il ne
semblait pas qu'il dft jouir d'une irrbprochable sant 6 ,
car son ob6sit6 lui rendait le souffle court. Mais I''nergie morale domptait la d6ficience physique. C'6tait
bien le directeur de conscience qui convenait, mieux
que M. Mott, a l'Henri craintif et d6fiant de soi, A
combien d'autres abb6s timor6sl A leurs preoccupa-
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tions excessives, il obviait avec une miridionale bonhomie : ( Q'ca n'n'a n'nulle im'mportan'nce... ) Et
quand on lui demandait une permission raisonnable :
oui, r'rien'n d'de plus l'legitime!... n
M'mai
W
M. K..., Hollandais, ancien missionnaire et haletant
de le devenir, - il le fut bient6t, pour de longues
annees, en Abyssinie, oi il jouit, aupres du Negus,
d'une 6minente autorit6, - remplaqait, pour 1'heure,
M. Antier A l'&cpnomat et nous inculquait, une demiheure par semaine, des notions de liturgie. Impassible,
il entrait en salle d'oraison, enlevait sa barrette,
montait en chaire, priait avec nous, s'asseyait, ouvrait
un cahier, et, d'un ton uni, sans une variante, avec
une forte voix de Nierlandais, insoucieux de la conversation gn&arale que sa monotonie engendrait, il lisait,
il lisait, il lisait..., s'interrompait au premier coup de
onze heures, fermait son cahier, repriait avec nous,
descendait de chaire, remettait sa barrette, disparaissait.
Ainsi chaque vendredi des trente-neuf semaines de
l'ann6e scolaire.
Mais cet automate avait un cceur d'or. 11 veillait
avec un souci m6ticuleux, avec une bont6 toujours
attentive, a tous les int6r&ts materiels et spirituels des
grands seminaristes.
M. Romon ne parut qu'une ann&e. 11 a laisse a notre
generation le seul precis souvenir : qu'il ne pouvait
tolerer les anodines manifestations dontnous salmons,
a la lecture publique, 1'expression de certaines pensres.
Un soir qu'il pr6sidait, remplafant M. Villette, la
lecture spirituelle, le texte lu Emit un chaleureux iloge
de la doctrine sociale du pape r6gnant, L6on XIII.
Rumeur g6nerale de satisfaction.
- Messieurs, vous ne faites pas respect au Souverain Pontife !
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- Si!... si!... Mais si!... Au contraire... (en lIgers
susurrements).
- Je proteste que non!... (et un coup de poing sur
la chaire).
- O... o... o... oh!...
II 6tait manifeste que nous accueillions d'un fervent
enthousiasme la pens&e du Saint-P-re!
M. C..., jeune religieux, 6tait professeur de theologie en premiere ann6e, et d'Ecriture sainte, Nouveau
Testament, pour les trois annies r6unies. II expiiquait
avec une enthousiaste sagacit6 les 6pitres de saint

Paul. Volontiers, on l'&coutait et on prenait des notes
abondantes. Mais les dix versets qu'il donnait en
le<on, a reciter par caur, 6taient lus par l'interroge, en
fraude, dans le texte meme grand ouvert sur la table
de classe, a l'abri d'un dos complaisant. M. C... avait
pour charge complementaire la direction du chant.
Et, certes, il modulait avec delices, pour lui-meme et
pour nous, le plain-chant qu'il aimait. II y exprimait
I'6moi communicatif d'une ame sentimentale. Les
r6petitions preparatoires i l'office du dimanche se
faisaient, de temps immemorial, le samedi, a la salle
commune, apres le cours du matin. Ce local de
famille favorisait trop, jugeait M. C..., la libert6 des
conversations, le sans-gene d'un certain laisseraller.
Voulant saisir d'une emprise religieuse notre turbulente assembl6e, il reva que ces exercices se feraient
a la chapelle, et il nous parla en classe de son rCve.
Mais on ne d6range pas facilement, chez des seminaristes, surtout quand le novateur est tout r&cent venu
dans la maison, des traditions que ces jeunes gens
croient s6culaires, et dont ils sont, pour le moment,
les beneficiaires, les beati possidentes, heureux de la
douce habitude.
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L'habitude est une ktrangre
Qui supplante en nous la raison.

I1 est certain, toutefois, qu'un M. Dujardin, s'il en
efit 6et l'auteur, eit fait s'effondrer toute volont6
d'opposition au projet. 11 avait en sa faveur son
passe, son autorit6, et, quand il exigeait, il exceliait
dans la maniere.

Henri CRIEPIN.

(Les Semeurs d'Evangile, avril-octobre 1934.)
TOURSAINTE
M. JACQUES FRASSE : CINQUANTENAIRE DE VOCATION
Le jeudi 1o octobre 1935, en sa residence de Toursainte, proche Marseille, M. Jacques Frasse, Visiteur
provincial des Lazaristes, et Visiteur canonique des
Filles de la Charite, fetait les cinquante ans de sa
vocation religieuse, c'est-a-dire de son entree dans la
Congregation de la Mission. Toute la province 6tait
unie, ce jour-la, de coeur et de prieres an venere jubilaire, pour remercier Dieu de ce long et fecond
apostolat. Mais la maison de Prime-Combe, plus que
d'autres, 6tait dans la joie et la fiert6, parce que
M. Frasse fit partie de la premiere g6neration d'6elves
que notre ecole apostolique, encore en son berceau,
donna a la Congr6gation. Aussi, [M. Gaston Cazet],
I'actuel superieur de Prime-Combe, accompagn6 d'un

de ses confreres marseillais, est-il alle porter, en ce
jour, au doyen des anciens 61ives les vceux respectueux
de la jeune geinration actuelle.
Toursainte, sur son coteau verdoyant, parmi la
fraicheur des eaux et des arbres, est une maison de
missions et un lieu de pelerinage pour les Marseillais,
qui y trouvent ce qu'ils ne peuvent d6couvrir sur le
rocher de Notre-Dame-de-la-Garde, une vaste pinede,
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un parc ombragk et par 6claircies, une vue splendide,
les jeux du soleil pendant le jour et, de nuit, ceux des
mille constellations qui s'allument sur la ville et la
mer.
Du haut de sa tour (d'oii le nom de Toursainte), la
Vierge de l'Immaculbe-Conception, .rig6e, apres la
d6finition dogmatique, par le comte Armand, donateur
de la propri6et, protege a ses pieds la banlieue de
Sainte-Marthe, et plus loin la ville si d6vote a la
bonne Mere. L'6glise offre cette particularit6 des pelerinages catalans d'etre divisbe en chapelle basse, i la
vaste nef, et en chapelle haute oh I'on monte par
deux escaliers lateraux, a hauteur du sanctuaire. Des
fresques accompagnent l'escalier, sorte de Panath~nees, oi le peintre a repr6sent6, en costume du
second Empire, le donateur et sa famille gravissant
les degres.
Ce Io octobre, 1'6glise avait recu une ornementation
de richesse et d'6clat, fleurs naturelles A profusion
dans le chceur et tentures ecarlates dans la nef. A
neuf heures, I'assistance est nombreuse : avec les
Filles de .la Chariti, les amis et les voisins de la
maison. M. Frasse chante la messe, assist6 de deux de
ses confreres. De la tribune partent, en suave gr6goriep
ou en richesses polyphoniques, les voix pures des
petits orphelins, pendant que leurs camarades, plus
jeunes, promrnent dans le choeur - avec une grice
qui n'exclut pas la difficult6 - lear pourpre cardinalice.
Dans la nef, les scolastiques du P. Timon-David,
en bons voisins, donnent la riplique aux petits chanteurs de l'orphelinat.
A la fin de la messe, M. Frasse prend la parole,
visiblement 6mu. II remercie Dieu des graces sans
nombre de ces cinquante ann6es et de l'avoir toujours
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conduit comme par la main; il remercie aussi l'assistance dont ii r6clame les prieres. II remercie le Souverain Pontife, qui, par l'interm6diaire d'un de ses
confreres et amis, lui a envoye, sign6 du cardinal
Pacelli, un t616gramme de f6licitations et la b6nediction apostolique. Apres la sortie, il regoit les vceux de
la sceur Visitatrice et de ses nombreuses compagnes
pr6sentes.
A midi, banquet, non : agapes fraternelles dans
la plus stricte acception du mot, toute banalit6 est
exclue, puisqu'il n'y a que des confreres, une quinzaine,
assis a la table jubilaire; signalons, en particulier,
MM. les supirieurs d'Albi, de Montpellier, de Lyon,
de-La Teppe, de Valfleury et de Prime-Combe; ceux
des autres maisons s'6tant excuses. Au dessert,
M. Durand, superieur du grand s6minaire d'Albi, qui
porte all6grement son propre jubile, rappela a
M. Frasse de vieux et communs souvenirs d'6tudes et
fit le tour de sa carriere : apres le doctorat de Rome,
prelude d'une vie consacr6e A la formation des clercs,
professeur d'abord & Koubah, qui 6tait,. avant la spoliation, le grand s6minaire d'Alger, puis A la MaisonMere, superieur a Agrigente, en Sicile, quand Pie X
confia les grands s6minaires de l'ile a la Congregation,
visiteur d'Alg6rie, puis de Provence. En terminant,
notre doyen remercie M. le Visiteur de la direction
ferme, prudente et douce qu'il donne a la province et
I'assure de la pit6 filiale et reconnaissante de toute
la famille vincentienne. Les applaudissements unanimes sont a peine finis que M. le sup6rieur de PrimeCombe se lIve et dit le sonnet suivant :
Avant que de ce jour les fleurs ne soient fanges,
Symbole trop r6el de notre court destin,
Je contemple et j'admire en son pass6 lointain,
Le cours majestueux de vos longues annees.
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Si Toursainte est le soir, de gloire environnre,
Prime-Combe est 1'aurore et le discret matin
Oi la Vierge tissait dans l'or et le satin
La trame et le bonheur de votre destin6e.
Si le Nord, dans sa brume, un instant vous retint,
Le Midi vous reprit, et le pays latin,
Oii a clartd du ciel rend I'ime plus sereine,
Oi, comme votre coeur, le laurier reste vert,
OL Dieu vous donne enfin, pour bercer votre hiver,
La douceur de la mer m6diterrandenne.

M. le Visiteur r6pond aimablement en reprenant
quelques-uns des points de son curriculum vitae qui

ont 6t6 touchs : Prime-Combe, en particulier, et
exprime a tous ses confreres, pr6sents et absents, son
affectueuse reconnaissance, cependant que de la salle
voisine, ot ils ont eu aussi leur banquet, les petits
orphelins de Toursainte font entendre des chants de
circonstance. La veille au soir, ils avaient offert a
celui qu'ils appellent M. le sup6rieur une s6ance de
compliments, de musique, de theatre; a le voir passer
au milieu d'eux, paternel et d6bonnaire, on comprend
ce juv6nile enthousiasme.

A quinze heures, un salut du Trbs Saint Sacrement
tres solennel cl6tura cette heureuse journ6e, dont tout
le monde emporte des souvenirs divers et touchants,
particulibrement M. le sup6rieur de Prime-Combe,
avec en plus, dans son bagage, un cong6 sp6cial pour
ses Ol1ves.
(L'Lcho de Notre-Dame de Prime-Combe. Octobre-novembre 1935.)
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ITALIE
ERICE
L'(EUVRE DES SECOURS AUX PAUVRES ET AUX PRISONNIERS
Extrait d'une lettre de ma sceur Zingarelli h la seur Visitatrice de Naples:
Erice (Sicile), le

25

decembre t935.

Un vol ayant et6 commis dans notre village, plusieurs inculpis furent mis en prison, persuad6s de
leur innocence. Nous en efimes beaucoup de peine. Je
m'adressai alorsa la Tres Sainte Vierge et, I'invoquant
mentalement, je lui dis : a Ma bonne Mere, s'ils sont
innocents, obtenez-leur la libert6; je les conduirai
tous a vos pieds et ils entendront dans votre chapelle
une messe en votre honneur.
De fait, ils sortirent de prison les uns apres les
autres, sauf deux freres, eux aussi innocents, mais
encore soupoonnes. Tenant a accomplir ma promesse

pour ceux qui venaient de quitter la prison, je les
engageai a se confesser et

a communier a la messe

d'action de graces c6l6br6e a l'autel de Marie-Immaculte, et je leur fis connaitre notre promesse, afin
d'obtenir leur lib6ration.
Avec bien plus d'empressement que je n'avais osi
1'esperer, ils r6pondirent tous a mon invitation et nous
vimes une vingtaine d'hommes qui, depuis de longues
ann6es, ne s'etaient pas approch6s des sacrements, se
pr6senter bien pr6par6s et recueillis A la Table sainte.
Orn6e comme aux solennites, la chapelle 6tait remplie.
Le pretre officiant adressa quelques mots aux assistants et demanda leurs prieres, afin que la libert6 ffit
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igalement accordee aux deux freres retenus encore
en prison preventive.
La messe terminee, la b6endiction et I'imposition

de la Midaille cut lieu. Elle n'6tait pas achevee,
lorsque a mi-voix une nouvelle emotionnante courait de
bouche en bouche : un telgramme venait d'arriver; il
annongait la mise en libert6 des deux freres! Marie
Immaculbe avait d6ja r6pondu aux supplications qui
lui avaient 6te adress6es.
Apres nous avoir chaleureusement remerci6es de
notre intr&t, les ex-prisonniers partirent ensemble
pour aller au-devant de leurs compagnons d'infortune.
Depuis cet 6vinement, hous avons pris l'habitude
de faire de temps en temps une visite aux prisons,
invitant quelques bonnes Dames a se joindre a nous.
Cet essai a commence au mois de mai 1935.
Nos premieres impressions furent pnnibles, mais le
souvenir de saint Vincent et de sa mission aux galeres
nous a puissamment aid6es a soutenir notre apostolat.
Apres de bonnes paroles et quelques petits cadeaux
prouvant pratiquement notre interet, nous avons propose a ces pauvres gens de dire avec nous quelques
prieres; mais l'ignorance on l'ouoli les mettait dans
l'impossibilit6 de prier, si pen que ce ffit: aucun ne
savait faire le signe de la croix, ni ne pouvait reciter
1'Ave Maria.

Cela nous montrait la necessit6 de les instruire. Un
homme de vingt-six ans n'avait pas et6 baptis6; dix

autres n'avaient pas fait leur premiere communion.
Nous en fimes terrifiees. Sans perdre de temps, nous
leur avons appris les premiers 6elments de la religion;
notre neophyte fut baptis6 et, avec les dix autres, fit

sa premiere communion.
Ce fut une grande fete dans la prison. Maintenant,
chacune de nos visites est accueillie avec grand plai-
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sir; le ge6lier lui-m-me est tres satisfait de nous voir.
II me disait recemment que ses locataires sont beaucoup plus traitables et dociles; ils prient ensemble et
ne blasphement plus jamais. Pour Noel, nous irons
les revoir.
Nous allons organiser une Association de Dames
de la CharitW..., ou l'oeuvre c Louise de Marillac ,.
D6jA, elle fonctionne modestement, mais n'a pas
encore d'existence officielle.
Soeur ZINGARELLI,
i. f. d. 1. c.s.d. p. m.

TURQUIE
M.

FRANCOIS-XAVIER

LOBRY

Visiteur de Turquie (1891-1931)
CHAPITRE PREMIER

LE CAMBRISIEN (1848-1873)

Quand M. Francois-Xavier Lobry &crivit la vie de
son v6n&ri pere , il ne se soucia pas de recherches
genealogiques. II remonta seulement A son bisaieul,
mis6rable berger tu6 par les Autrichiens envahisseurs
de 18r5. Sans cette humilitb digne de saint Vincent
de Paul, il aurait pu consulter a la Bibliotheque nationale l'Armorial general de France de D'Hozier. II y
II. Annoncde dis i932 (ef. Annales, 1932, p. 8o), cette biograpkie d'ua
illustre enfant de saint Vincent gui rigna longlemps dans Constantinople,
rapfellera une ifogue et des euvres qui defuis out bien changs. Ce sera
done un rdconfort el une lefon, toujours stiles an fd de nos journies.
Ce remier chapitre, acuvre collective de pldseurs confrres d'lstanbul,
a ii ridigi et mis au point par M. Artikr Droules, compatriote de
M. Francois-XavierLobry. - (Note des Annales.]
2. Un Pere chritien, Vie et mortde J.-Baptiste Lobry, par son fds F.-X.
Lobry, 1885.
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aurait trouv6 les armes de la famille Lobry : i Michel
Lobry, greffier de ville a Cambray. Porte d'argent a
une etoile A six rais d'argent, coup6 de gueules a
trois cors de chasse d'or, enguich6s d'argent, poses
a un. > Ces armes furent enregistr6es en 1697, a la
requete de Michel Lobry, qui 6tait greffier de la ville
de Cambrai'.
Mais M. Lobry estimait par-dessus toute noblesse
de race celle qui vient du coeur et s'il etait her du
patrimoine de vertus que sa plume voulait conserver
a la famille et m&me livrer a l'admiration publique, il
ne se doutait pas qu'il serait lui-meme le type le plus
achev6 de toutes les nobles traditions. De sa famille
naturelle aux moeurs patriarcales et chr6tiennes et de
sa famille spirituelle, le diocese de Cambrai, aux religieuses traditions, il regtit et garda une profonde
empreinte. II en fut l'honneur, il en fit la joie, il en
6tendit la gloire.
Ghissignies, oii fut son berceau, n'6tait alors qu'un
village de cinq cents a six cents ames de l'arrondissement d'Avesnes (Nord), cachant ses maisons couvertes
de chaume parmi les arbres de ses pres. L'tcaillon,
qui l'arrose au sortir de la for&t de Mormal, n'est
qu'un grand ruisseau de 3o kilombtres, affluent de
1'Escaat. Des chemins de terre bord6s de hauts talus
conduisaient a Salesches et au Quesnoy, qui est le
chef-lieu de canton. II y avait bien une vieille eglise
au clocher bas, mais pas de cure: le desservant de
Louvignies y venait dire la messe les dimanches. Mais
la population de sabotiers, de tisserands et de petits
cultivateurs 6tait bonne et pieuse et le clerc chantait
les vepres.
Jean-Baptiste Lobry et Marie-Claire Boulogne s'y
i. Bibl. nat., ms. franrais 32 ao5. Flandres, page 623, nO 189.
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6taient maribs le 12 aoft 1846, devant I'abbi Tilmant,
cure de Louvignies. Ils eurent dix enfants, dont deux
jumeaux moururent en bas Age. C'6taient des Ames
simples et droites et de bons chretiens, pas fiers,
mais ayant peu d'intimes relations en dehors du cercle
de famille. Le pere cultivait quelques champs, soignait son potager et ourdissait le lin que lui apportaient des fileuses pour le tissage de cette fine
batiste, industrie du Cambr6sis. La confiance de ses
concitoyens l'appela au Conseil municipal, au bureau
de Bienfaisance, au Conseil de fabrique, tandis qu'A
force de travail et d'6conomie, il 6levait sa nombreuse
famille, augmentait ses biens et parvenait a une honn&te aisance. La chaumiere ayant &t6 d6truite par un
incendie en 188o, fut remplac6e par une maison moderne Aitage: une grotte de Lourdes marqua pieusement le lieu natal des enfants.
La mre 1, une sainte femme, secondait son 6poux
dans ses travaux et 1'6ducation de la famille. Dans
cette maison l'autorite itait aussi ferme que douce et
l'obeissance exacte. Le soir r6unissait tous les membres
pour la priere et le chapelet recites en commun. Les
filles s'initiýrent de bonne heure aux soins du menage
et aux industries du pays. Elles filaient et tissaient
la batiste, elles confectionnaient des fleurs artificielles, elles apprenaient le chant et la musique
d'6glise. Autour de la mire, en bonnet blanc, les cinq
filles coiffees a la vigrge et toutes modest.ýs pr6sentalent I'aspect d'un noviciat religieux.
Francois-Xavier naquit le 22 f6vrier 1848. II eut
pour parrain et marraine son oncle Gomez et sa femme,
soeur de son pere, qui habitaient Poix. Apres lui se
succ6d&rent presque d'ann6e en annie: Jean-Bapi. ULe Mere ckr.tienne. V'iede Marie-ClaireBoulogne ar son fi!s Louis

Lobry, 1894.
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tiste, le 12 juin 185o; Marie, le 18 novembre i851;
Eug&xie, le to aoitt 1853, qui fut sa filleule, bien qu'il
n'eit que cinq ans et demi; Zoe, le 24 juin 1855;
Louis, le 24 fevrier 1857, qu'il d6passait done de neuf
ans; enfin, Lucie, le 4 octobre 1859, et Julie, le
29juin 186o.
De ces huit enfants, sept se consacrerent a Dieu.
Franoois-Xavier, le premier, montra la voie en entrant
dans la Congregation de la Mission. Marie devint
sowur Elisabethde Sainte-Cicile, petite seur des Pauvres.
Eugenie prit la cornette des Filles de la Charit6; Zo6,
A son tour, se d6voua chez les petites sceurs des Pauvres,
sous Ie nom de scur Marie-Elisabelh de Saint-Jean.
Louis embrassa la carribre ecclesiastique. Apris de
brillantes etudes, il fut cure dans le diocese de Cambrai, puis de Lille.
Lucie et Julie restirent vierges au service de leur
frere Louis, puis Humbles filles du Sacr-Coew '; elles
s'appellent swur Marie-Claire et sour Catkerine de
Sienne. Jean-Baptiste semblait destine a perp6tuer le
nom de la famille. II se maria le 24 fevrier 1881 avec
Clara Joveniaux, filleule de Mgr Carlier, mais il n'eut
pas d'enfants et mourut a cinquante-cinq ans .
Comment les dons naturels et les divines graces,
depos6s par la Providence dans ce nid familial de
Ghissignies, arriverent-ils A leur d6veloppement? Les
livres de famille et les lettres nous le racontent avec
une admirable simplicit6. 4 Comme ain6, 6crit Francois 2 , on me gAta beaucoup, surtout marraine de
P.oix et maman Boulogne, qui faisaient tous mes
caprices; et puis, j'etais volontaire, emporte au point
qu'il fallait l'autoriti de mon pare pour me plier a
x. Congr6gation diocesaine fondie par Mile Hirale et Mgr Carlier,
1886.
2. Un Pere chrCtien, page 74.
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1'obbissance. Longtemps, je me ressentis de cette premiere education et ce ne fut qu'avec l'age que les avis
de mon pere et surtout la douce et pieuse influence de
ma mere me rendirent meilleur. if Parfois', le pain
sec et quelqnes heures de solitude dans une chambre
chitiirent mes desobbissances et mes colires. ,
Francois, comme ses freres, fut d'abord confi6 a une
bonne et discrete personne, Reinelde Tobie 2, qui gardait les enfants et leur apprenait a lire. II passa
quelque temps a l'cole du village, dont l'instituteur,
M. Lemoine, 6tait l'ami de son pere. Mais des que ses
fils purent faire les 5 kilometres qu'il y avait jusqu'au
Quesnoy, le pere Lobry tint a les confier aux chers
Freres des Ecoles chretiennes : leurs progres et leurs
succis faisaient la joie et l'espoir de la famille.
Mais c'6taient aux fetes de saint Jean-Baptiste et
de sainte Claire que se revelaient l'esprit et les sentiments de ce foyer chretien. Les enfants se concertaient
pour offrir leurs souhaits a leur bon pere et a leur
tendre mere. Ils y joignaient d'ordinaire un petit pr&sent, travail de leurs mains et gage de leur affectueuse
reconnaissance. Des que Francois fut au petit s6minaire et toute sa vie, ses lettres fideles et delicates
attesteront, dans un style qu'on dirait st6r6otype tant
il est sincere, la profondeur et la tendresse de son
amour filial. En 1868, 23 juin, le rbetoricien 6crit 3 :
- L'amour que nous vous portons, chire pere et
chZre mere, vous unit tellement dans nos coeurs que
vous n'y faites, pour ainsi dire, qu'une seule personne
et que nous ne pouvons, le jour de la fete de notre bon
pere, venir lui offrir le t6moignage de notre amour
sans dire en meme temps A notre mere combien nous
l'aimons. Recevez donc, chers parents et surtout cher
1. Un Pire ckritien, page 89. - 2. Ibid., page 94.
3. Petit seminaire, a3 juin 1868.
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pere, le t6moignage bien sincere que je vous offre,
que nous vous offrons tous en ce jour, de notre amour
et de notre reconnaissance pour tant de peines et de
fatigues que vous supportez pour nous. ,>
Dix ans apris 1, de Montpellier, le pretre de la Mission ecrit : Le jour de saint Jean-Baptiste, c'est pour
vous, mon cher pire, que je dirai la messe pour demander
. Notre-Seigneur qu'il vous accorde a vous et a ma
mire une heureuse vieillesse oil vous n'aurez que des
consolations de la part de vos enfants. La vie.est
courte, et qu'est-ce qu'une separation de peu de temps
pour s'assurer le bonheur de nous retrouver tous
group6s autour de vous dans le ciel? n
En 1854, Ghissignies cut un cure dans la personne
de M. l'abb6 Auguste Hannoire. Fils d'un m6decin de
Staples et le plus jeune de douze enfants (dont onze
flles), ce bon Flamand vint a Ghissignies avec deux
de ses soeurs. Bien qu'un pen bizarre de caractire, le
bon pretre, pieux et devoue, fut aussitbt l'ami de la
famille Lobry. II venait s'asseoir au foyer et, tout en
fumant sa pipe, &changer quelques reflexions avec le
p&re. Francois et Louis furent ses enfants de choeur.
Jean-Baptiste recut de lui des lecons de plain-chant
et d'harmonium. II fut le directeur spirituel, sage et
prudent, de la mere et des enfants.
Le lundi de Paques 1858, Francois, g6e d'un peu
plus de dix ans, fut jugi apte a faire sa premiere communion. Au meme jour,les ann6es suivantes, ses frires
et sceurs s'approcherent de la sainte Table. Les lettres
du frire ain6 rappelaient plus tard ces heureux anniversaires. II fut confirme, probablement au Quesnoy,
de la main de Mgr Regnier.
Ce fut le bon cure qui discernala vocation deFrani. 23 juin 1878.
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qois, en parla au pere et s'offrit a enseigner le latin.
En effet, ses 6tudes primaires termin6es au Quesnoy,
Frangois recut des lemons au presbytire, si bien qu'il
put entrer en quatrieme au petit s6minaire, au mois
d'octobre 1864.
Plus tard, M. Hannoire donna des lemons de latin a
Louis, 62lve plus docile qu'il pref6ra a l'ain6. Mais la
direction donn6e par les lettres de Francois A Louis
completait et au besoin corrigeait celle du bon cure.
Dans toutes ses lettres Asa famille, Francois ne manqua
jamais d'ajouter en post-scriptum : < Mes respects A

M. le Cure et Ases soeurs. ,
Quand le bon pretre eut dot6 sa paroisse d'une belle
6glise neuve, Francois, alors a Paris, I'aida beaucoup
pour le choix des statues et du chemin de croix. Apres
avoir dirig6 la paroisse de Ghissignies pendant vingthuit ans, maitre Auguste Hannoire mourut subitement, dans sa famille, A Staples. Toute la famille
Lobry montra dans cette circonstance les sentiments
de piet6 et de reconnaissance qui I'animaient Al'egard
du pretre et de ses sceurs. M. Lobry, alors A Soissons,
vint AGhissignies pour le service funebre et fit l'iloge
du defunt, d'un cceur emu et plein d'une filiale reconnaissance.
Si M. Lobry aima sa famille, c'est une caracteristique originale de son Ame de missionnaire. De bonne
heure, a cause de son instruction, de la nettet6 de ses
jugements et de la fermet6 de ses d6cisions, il fut le
conseiller de ses parents et le directeur spirituel de
ses freres et sceurs. Jeune homme, il parcourut, en ami
de la nature, ce beau pays entre la forkt de Mormal
et l'Escaut. Eloign6 par ses missions, il revint souvent dans sa famille et meme il y attirait ses amis. Le
27 novembre 1911, it ecrivait : ( II y a vingt-cinq ans
que je suis en Turquie. Je remercie Dieu que, chaque
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deux ans, j'aie pu vous revoir. Unis comme nous le
sommes par les liens de famille et sur un mime chemin
de donation a Dien, nous revoir ce n'est qu'une occasion de continuer a etre a Dieu et au prochain avec
plus de bonne volont.. n
Au petit siminaire (1864-1868)
Francois-Xavier 6tait d6ej un grand garcon de seize
ans quand, le premier mardi d'octobre 1864, ii arrivait au petit seminaire de Cambrai. II devait avoir
dans ses bagages la redingote et le chapeau haut-deforme, uniforme obligatoire des dimanches, A partir
de la quatrieme. I1 fut recu par M. le chanoine Henri
Monnier, qui etait, depuis douze ans, le superieur de
1'6tablissement et dont la grace et la distinction souveraines faisaient deja pr6sager les hautes destin6es
d'9vique de Lydda et d'auxiliaire precieux de cinq
archeveques. II visita les professeurs, ceux dejA connus
de l'Avesnais, MM. Poulet et Massart; d'autres si attirants par leur r6putation dedj faite, MM. Desmont et
Parent; enfin, M. Meurisse, plus solennel, qui devait
etre charg4 de la rh6torique en 1866, et plus tard
superieur.
SParmi les trois cents 616ves qui se pressaient dans
les cours, Achille Toupet, Henri Sapelier, Joseph
Goris, ses condisciples, auront bien vite et pour toujours son amiti6.
Cependant, si r6solu qu'on soit de se donner A la
pi6te, au travail et de se plier A la discipline, le petit
s6minaire 6prouve la sant6 et le cceur du jeune bomme
sevr6 des soins et de la tendresse de sa famille. Francois ne tarde pas A aller A l'infirmerie. 11 est soign6
par une seeur des Augustines de Cambrai, mais il s'ennuie. n Une bonne sceur, 6crit-il', n'est encore qu'une
i. Lettre & ses parents, probablement z865.
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personne 6trangere, et jamais une personne etrangere
ne pourra remplacer les soins d'une mere. Si j'avais
encore eu ma petite Julie pour me distraire, mais je
n'avais que des livres. Le souvenir de ce qui m'est
cher me fait venir les larmes aux yeux. Au revoir, aux
PRques! a
Plusieurs fois, au cours de ces quatre annees, FranCois dut interrompre ses etudes et revenir a la maison
pour soigner son estomac. 11 se trouvait a Ghissignies
le Io fevrier 1866, lors de la mort de sa grand'maman
Boulogne.
Humilie et d6courage par cet 6tat de sante, Francois
h6sita i poursuivre ses etudes. Son pere 1'encouragea,
tout en le laissant libre. Sa mere priait et pleurait.
Enfin, la vocation s'affermit, et, durant la rh6torique
qu'il fit sous M. Meurisse, tout en se soignant, il envisageait 1'avenir sans douter. , Le temps ' passe
tres vite au s6minaire; les 6leves du grand s6minaire
vont partir en vacances, et alors nous parlerons nousm4mes des vacances. On parle beaucoup, dans notre
classe, de soutanes et de rabats. Pour une soutane, y
compris la mosette, il faut pour moi de 4 mntres 20 a
4 metres 3o. Je voudrais bien savoir ce que vous avez
decid6 et s'il ne serait pas mieux de faire faire la premiere soutane pour que vous ayez un modele convenable. II y a i Cond6, a Bousies aussi, un tailleur qui
fait des soutanes pour 14 francs, en lui livrant seulement le drap. n Mais ce seront les mains adroites de
sa bonne mere qui lui confectionneront la premiere
soutane.
II ecrit encore : a Depuis trois dimanches, nous
assistons aux processions du Saint Sacrement, je les
trouve belles, mais un peu longues. , Sa pi6t6 est
I. Lettre du

23 juin 1868.
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peut-6tre un peu courte, ou sa sant6 delicate ressentelle la fatigue de l'anne : (J'aspire au jour oii je pourrai encore une fois me retrouver au milieu de vous. ,
II n'avait pourtant pas et6 question du baccalaureat.
I1 6crira plus tard : , Je d6daignais les grades de
l'Universite ,, et c'6tait sans doute l'opinion alors
dominante du petit s6minaire.
Premiere annie du grand siminaire (1868-l869)
Le premier jeudi d'octobre 1868 marquait la date
de la rentr6e au grand s6minaire de Cambrai. Revetu
de sa premiere soutane, Francois Lobry avait quitt6
Ghissignies quelques jours avant, pour visiter au village de Saint-Aubert le bon cur6 M. Villain et une
parente bien chore, la cousine Lucie. De. l, au jour
dit, a pied avec quelques condisciples, il avait gagne
la ville. I arrrive a une heure,et sans songer a reparer
ses forces, il est press6 de voir sa chambre. Sa premiere impression', avoue-t-il, n'est pas trbs bonne.
Cette cellule au troisiime 6tage, etroite, sombre, austere, orient&e au nord, ne voit jamais le soleil. On y
accede par quatre-vingt-six marches, et aussit6t il
calcule qu'ý monter et descendre, sept fois par jour,
cet escalier, cela fait 1 204 pas! Mais bient6t la gaiet6
et la ginerosit6 reprendront leurs droits.
II fait la retraite, oi tour a tour le sup6rieur et les
directeurs prechent la parole de Dieu, et quoique
souffrant d'un abc6s dentaire, il s'habitue au r6gime.
Le d6jeuner consiste i tremper du pain sec dans un
verre de biere; on fait trois repas par jour, en somme,
plus substantiels qu'au petit s6minaire.
II a meditL sur sa vocation, il a regrett6 ses d6couragements passes, et tout attendri encore, il 4crit a ses
x. Lettre du iS octobre 1868.
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parents a: a Je vous ai causi de la peine, beaucoup de

peine mime. Ah! mon cher pere, vous ne m'avez pas
dit toute la tristesse que vous 6prouviez. Et vous, ma
chere mere, vous ne m'avez pas dit toutes les fois que
vous aviez pleura sur moi, non, vous ne me l'avez pas
dit; mais je comprends votre douleur et c'est ce qui
me fait verser des larmes qui obscurcissent ma vue et
m'emp&chent d'6crire. Ah! s'il fallait donner ma vie
pour racheter la peine que je vous ai cause, je la donnerais tout de suite et de bon coeur, mais je sais que
vous ne demandez pas cela. Je m'efforcerai done toujours a vous rendre heureux et A agir de faqon que
vous soyez contents de moi. ,

D'autre part, ses freres et soeurs n'oublient pas leur
aine; a l6ccasion des f&tes et des anniversaires, ils
t6moignen' leur affection. Et le grand frere, tout en
marchant d'un pas siur dans sa vocation, les preche
avec une ardeur de neophyte; il exercera, comme an
droit d'ainesse d'ordre moral, une mission providentielle pour entrainer les siens dans les voies de la perfection et des sacrifices h&roiques. DMs lors, il commence a signer o Francois-Xavier 2 ,.
Le v6n6rk M. Sudre 3 tait, sans doute, apres Dieu,
1'ime de cet ap6tre et l'ime du skminaire. Depuis onze
annies, il en avait pris la direction et devait, trente
ans encore, imprimer sa forte marque au clerg6 du
diocese de Cambrai. Ce petit homme lent et grave,
solide comme un chene et tetu comme un Albigeois,
avait, dans sa face glabre, deux petits yeux perqants
qui lisaient au fond des ames. II incarnait l'autorit6
vigilante d'une sentinelle, entrainante d'un g6neral,
irreductible d'un juge, inconfusible de l']glise. II
z. Une Mire chritienne, p. 63.
2. Lettre du iS dCcembre x868.
3. Monsieur Sudre, fritre de la Mission, par M. X. Sackebant.
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6tait la Regle vivante du bon pretre, traditionnelle,
austere et rigide, sans presque d'exception pour la
confirmer. Quoique grand priseur (sa seule faiblesse;,
i ltait ennemi des fumeurs. X'ayant jamais kt6 malade,
il ne comprenait pas les exigences des temperaments
modernes, trop imaginatifs a son sens. Charge de
former les soldats du Christ, ii les voulait endarants, patients et forts pour les combats et les conquetes de la foi. Aussi, la Regle, qu'il expliquait dans
ses lectures spirituelles, n'etait pas seulement I'ordre
a maintenir durant le s6minaire, mais le devoir de
toute une vie sacerdotale. Avec quelle force 11 l'inculquait, avec quelle 6nergie il stigmatisait les dlinquants et sanctionnait les juveniles incartades!
Cependant, ce pretre simple et rude ne manquait
pas de bont6. M. Lobry fut l'objet de sa sollicitude
paternelle. II fut autoris6 a prendre du cafe au dejeuner et du vin A midi, il obtint une chambre plus confortable. 1 garda pr6cieusement les oracles tombes de
cette bouche v6n6rbe, et sa reconnaissance respectueuse lui valut par la suite beaucoup d'autres
faveurs.
Auprbs de M. Sudre, ii y avait M. Antier, qui fut
vingt et un ans professeur de morale, MM. Auguste
Adam et Francois Rousselin.
Pour directeur de sa conscience, l'abb6 Lobry avait
choisi M. Ambroise Guillaume. Ce n'6taient pas les
charmes exterieurs dela personne qui l'avaient seduit.
M. Guillaume, a trente ans, souffrait encore d'une
faiblesse cong6nitale des jambes, il portait des
lunettes noires pour prot6ger ses yeux malades, et sa
joue droite 6tait balafr~e d'une cicatrice de brfilure.
Cette disgrace physique, jointe A une extreme modestie, iloignait de lui les p6nitents. < C'est dommage,
disait M. Sudre, je voudrais qu'il en eft cent. n II ne
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manquait pas de talents : il avait enseign6 la philosophie pendant six ans, et son cours d'lcriture sainte
rivdlait une methode didactique et un jugement sfr,
mais ne mettait guere en relief sa riche imagination
et son excellent coeur. Mgr R6gnier, qui avait connu
sa famille a Angers, l'appr6ciait beaucoup et 'invitait
m^me A sa table. On devinait une belle ame aux confirences originales et p6nitrantes qu'il donnait aux
s6minaristes. Mais si on entrait dans son intimit6, on
s'6merveillait de sa tendresse filiale et de son zele des
ames, joints a un esprit de sacrifice souvent h6roique.
M. Lobry lui donna toute sa confiance et profita, en
retour, des lumieres et des graces que recilaient cette
ame intbrieure et son exquise direction. Dans cette
premiere ann6e, ii apprit a l'ecole de ce maitre souffrant que la croix et la couronne d'6pines sont I'heritage du chr6tien et plus encore du pretre. Apres les
trois ans de professorat, il aura cette faveur de la
Providence de retrouver encore cet excellent directeur.
Le professeur de philosophie itait, cette ann6e-li,
M. Paul M6dus, esprit subtil et perspicace, censeur
judicieux et severe, travailleur m6thodique et persev6rant, qui devait acquerir dans la Compagnie la r6putation meritee de bon thiologies. II aimait a provoquer les discussions oil plusieurs se complaisaient.
M. Lobry est interrog6 a toutes les classes, tandis que
d'autres restent trois et quatre semaines sans l'etre'.
II dispute assez souvent avec le professeur et ne
s'avoue pas convaincu. M. Medus lui explique, en
particulier, la philosophie thomiste. La deuxieme
semaine de fivrier , il y a une grande composition
latine, pour laquelle il faut savoir un volume de pres
de 6oo pages. Puis, un examen public qui ne le trouble
i. Lettre du 28 janvier 1869.
a. Lettre du o2f6vrier 1869.
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pas, mais le fait travailler malgre Ie careme qui
iprouve sa sante. Cependant, il y a un bon PNre econome, c'est son Directeur, qui lui fera prendre un
verre de vin a midi.
Cette ann6e est celle de la majoritA. Le pare Lobry
s'en est alle un matin de janvier au Quesnoy, tirer au
sort pour Francois : il a amen6 le no 12, un mauvais
numiro. II n'importe, puisque les s6minaristes sont
exempts du service actif et liber6s dis qu'ils sont dans
les ordres majeurs.
Le 3o mai, I'abb6 Lobry annonce a sa famille son
appel a la premiere tonsure 1.u Je vais avoir l'insigne
faveur d'etre admis parmi les 16vites du Seignear;
cette pens&e remplit mon coeur de joie, et cette joie,
j'aime a le croire, sera partagee par vous tous. Je vais
done disotmais appartenir a Dieu et lui etre consacr6,
non pas definitivement, mais cependant, c'est le commencement de mon sacrifice et du v6tre. Je vais etre
tonsur6, c'est-i-dire que je ne serai plus du monde,
je ne vous appartiendrai meme plus!... mais j'appartiendraitout entier au Seigneur. La voix de Dieu m'appelle, et exigeit-elle de moi que je vous quitte, et me
separe tout a fait de vous tous, que j'abandonne le
pays qui m'a vu naitre... le sacrifice serait grand, mais
je dois etre, et je crois qu'avec la grice de Dieu je
serais pret a le faire. Priez done pour moi, afin
que je puisse dignement r6pondre a l'appel de Dieu
et me bien preparer a l'ordination qui a lieu le
29 juin 1869. »
II ajoute, confidentiellement : ( M. le Sup6rieur, en
m'appelant, avec une bonti affectueuse et touchante,
m'a dit : u Mon bon ami, je suis convaincu que vous
ferez un jour un bon ministre de Dieu. » Mais la mere
i.

Lettre du 3o mai z869.
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comprit par cette lettre que son Francois-Xavier, realisant son nom, serait un jour missionnaire du Christ
en pays stranger.
Professorat a Bavai (1869-1872)
Au cours des vacances de 1869, I'abb6 Francois-

Xavier Lobry itait nomm, professeur au college libre
de I'Assomption, a Bavai. C'etait la coutume du diocese de Cambrai de pr&ter les clercs tonsures aux
nombreux collges libres de la region du Nor.d. Ce
stage, de trois ans ordinairement, 6prouvait les vocations et initiait pratiquement les seminaristes au saint
ministure.
La retraite sp6ciale aux eccl6siastiques employes
dans l'enseignement, le 27 septembre 1869, vit r6unis,
aupres de M. Henri Abel Mortier, leur superieur, les
abb6s Caudrelier, Coquelet, Dufour, Duez, Gorisj
Lobry, etc., le corps professoral de Bavai. M. Mortier;
fondateur du college, le dirigeait d6ji depuis dix-sept
ans. C'etait un homme affable et comp6tent. II devait
etre,quelques ann6es plus tard, archipretre d'Avesnes,
puis vicaire g6neral de Cambrai en 1881; enfin, digne
d'etre 4evque, il serait, en 1887, quoique tout perclus
de rhumatismes, sacr6 6veque de Digne.
Le jeuge abb6 Lobry trouva dans ce sup6rieur
modUle un maitre et un pere. 11 fut charge de la classe
de cinquieme et reussit a souhait. Plusieurs de ses
6l6ves MM. Cousin et Vandy, entre autres, passerent
ensuite au petit skminaire.de Cambrai. II contracta
1'habitude de priser, et, tout en constatant que le tabac
est on6reux et sale, ii ne put s'en d6faire de toute sa
vie.
Ghissignies n'tait pas loin. Le professeur, libre
aux vacances fr6quentes, partageait mieux les joies et
les soucis de sa famille. C'6tait une 6pid-mie de
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petite virole qui atteignait sa sour Eugenie, l'abb6
prodiguait les conseils et indiquait les precautions
hygieniques a prendre. Puis, la guerre obligeait son
frdre Jean-Baptiste a partir sous les drapeaux, source
d'inquietudes mortelles, si le jeune soldat n'eflt &t6
dirig6 vers le Midi.
Le 12 janvier 1871, apres !a bataille de Bapaume
et la capitulation de Pronne, Mgr R6gnieravaitoffert
spontankment a l'intendance de transformer en ambulance, non seulement le grand et le petit s6minaire de
Cambrai, mais encore les colleges libres de Solesmes et
de Bavai. De leur c6t6, ies professeurs deces tablissements s'offraient comme infirmiers volontaires. La
bataille de Saint-Quentin amena, en effet, quelques
blesses A Cambrai, mais l'armistice du 26 janvier permit d'envisager le retour, a bref d6lai, de l'6tat normal pour 1'enseignement. Un froid de vingt degr6s,
Cambrai sous la menace du canon prussien, Landrecies
bombard6 pendant quatre heures par le general von
Goeben, tout dissuadait les parents de se s6parer de
leurs enfants. Mais le 27 mars, les l66ves du petit
s6minaire ktaient rentres. Cambrai pouvait chanter le
Te Deum de sa dilivrance attribu6e a Notre-Dame-deGraces, et la vie des collges reprenait avec l'esperance des jours meilleurs.
Grand snminaire de tkhologie (1872-1873)
Rentr6 au grand s 6 minaire de Cambrai en octobre 1872, I'abb6 Lobry commence l'6tude de la
theologie. II s'y met avec ardeur et ripond en latin,
soutenant, dit-il, I'honneur de Bavai. M. Sudre a soin
de sa sante. II lui fait donner une chambre expos6e
au midi, avec faculte de faire du feu dans une chambre
contigui, pour six seminaristes et lui 1 ..

1. Lettre,

non date, de I'hiver 1872.1873,
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Cependant, Louis a commence l'6tude du latin pour
&tre pr6tre a son tour. Avec quelle sollicitude l'ain6
l'ehcourage et dirige son travail! (Je conseille a Louis
de revoir chaque jour quelques pages de grammaire
francaise et d'apprendre aussi tous les jours dix lignes
de Tilimaque. Ces deux lecons, il pourrait les reciter
h Marie. Je d6sire qu'il m'ecrive tous les mois en me
mettant au courant, tout i fait en detail, de tout ce qu'il
apprend. ,
Tandis que Francois-Xavier veille sur la destinee
de Louis et de Marie, la voix de Dieu lui parle et lui
ouvre des horizons plus 6tendus que ceux du beau
diocese de Cambrai. C'est encore M. Ambroise Guillaume qui le guide et lui sert de modele. Le bon
directeur est bien eprouv6 : son ophtalmie s'6tant
aggravee, malgre les soins d'un medecin c6lbre de
Namur, ii ne peut dire la sainte messe ni reciter le
breviaire. II est heureux du concours benivole de
quelques s6minaristes pour la confection de ses
tableaux d'.criture sainte. II les r6compense, du
moins les intimes comme M. Lobry et M. Villette, en
leur permettant de lire son journal spirituel. Dans ces
pages of s'6panchait une ame douloureuse, bient6t
mire pour le ciel, les jeunes theologiens s'impr6gnaient de Fesprit de saint Vincent de Paul et se disposaient A suivre les traces de leur saint directeur.
Le 3o mai 1873, apres avoir annonc6 i ses parents
son appel aux ordres mineurs, il parle d'une autre
decision qu'il attend de son directeur de conscience,
de son superieur et en dernier ressort de Mgr I'archeveque : c, Ce serait pour etre professeur dans les
s6minaires. Je devrais, apres mes vacances, aller A
Paris faire mon cours de theologie. Si l'on me juge les
i. Lcttre du 3o mai 1873, citce dans

Une Mire chritienne, p. 7o-71.
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dispositions, les capacites et la vocation voulues, vous
vous rdjouirez avec moi de cette faveur de Dieu. On
salt ici que j'appartiens a une famille profondement
chretienne. Je benis Dieu une fois de plus de ce qu'il
m'a donne des parents tels que vous. ,
Sa lettre de fete' a la Saint-Jean-Baptiste est
pleine de reconnaissance et d'esprit de foi. « Pour
moi, mon bien cher pere, Dieu m'appelle & etre pr6tre,
c'est une benediction pour notre famille, mais il ne
m'appelle pas a etre pretre dans une paroisse comme
beaucoup d'autres, et ici encore, ii manifeste combien
il a dessein de benir plus particulierement notre famille... Quelle que soit la d6cision de mes supdrieurs,
vous serez les premiers A me dire d'obrir a Dieu parlant par leur bouche. a
Quelques jours apres, I'abb6 Lobry passaitson examen de theologie devant M. Bonce, vicaire gnedral,
et deux directeurs. II recevait les ordres mineurs le
samedi 28 juin. Le lendemain, il assistaita l'ordination des ordres sacris, et tout penttri de ces pieuses
emotions, il revenait & Ghissignies pour y passer ses
dernieres vacances.
(A suivre.)
Lettre de M. EUZET, pritre de la Missiox
a la TRtS HONOREE MtRE CHAPLAIN
Izmir, le

x8 dicembre 1935.

MA TRts HONOREE MERE,

La grdce de :Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!

Vous savez d6j& que le Gouvernement francais a
confCr la croix de la Ligion d'honneur i la respectable soeur Fi6vet, ancienne supirieure de la maison
1.

Lettre de juin

x875.
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Providence, et, depuis 1922, chargee de la maison
Saint-Vincent deBornova (Bournabat), a lo kilometres
de Izmir. Elle porte all6grement ses quatre-vingtquatre ans, dont elle a passe plus de soixante en Turquie.
La ciremonie officielle eut lieu au consulat de
France, le mercredi 4 d6cembre, A dix-sept heures.
Etaient presents : Son Exc. Mgr Tonna, archeveque
d'Izmir et vicaire apostolique de I'Asie Mineure, accompagni du chanoine E. Mirzon, chancelier de
l'archevechi, tous deux en costume eccl6siastique.
M. le comte du Chaylard, consul ganeral, et Mme la
comtesse, ainsi que le haut personnel du consulat;
enfin, quelques amis des missionnaires et des sceurs.
Apres avoir rappel les principaux titres de la seur
Fi6vet & la decoration qu'elle allait recevoir, M. le
consul ajoute : a Ce n'est pas seulement vous, ma
Sceur, mais tout votre Ordre (sic) que je suis heureux
d'bonorer pour les inestimables services qu'il rend a
la France en envoyant dans toutes les parties du
monde les Filles de la Charit6 qui la font aimer. n
Son Exc. Mgr l'archeveque, prenant la parole,
s'est associe a M. le consul pour feliciter la seur
Fievet de son long d6vouement dans le diocese d'Izmir,
et ii a remerci6 le gouvernement francais d'avoir
reconnu ce devouement par la haute distinction dont
elle est aujourd'hui l'objet.
La partie la plus brillante de I'assemblee, c'6tait
incontestablement le groupe des onze seurs pr6sentes
(sur dix-sept qui restent encore ici). En effet, a cette
occasion, elles avaient eu I'heureuse idee d'arborer
triomphalement (A l'interieur du consulat, bien entendu) la blanche cornette, diposee depuis bient6t
six mois,'mais non oubliee et - tout au contraire -

devenue plus chore a toutes. Leur joie, pour ainsi dire
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naive, faisait plaisir a voir et, manifestement, 6tait
partagie par toutes les personnes qui se trouvaient lý.

Le dimanche 5, a seize heures, la maison de Bornova a fete la decoration de sa supfrieure par des
chants de circonstance et des compliments, dont une
piece en vers, composbe par un missionnaire d'Istanbul, M. Arthur Droulez. M. le consul general de
France pr6sidait, accompagn6 de Mme la comtesse.
L'un et I'autre jouissaient visiblement d'entendre les
chants et les declamations en francais.
L'assistance se composait exclusivement des enfants
de l'6cole, de leurs parents et des amis de la maison,
dont le nombre a diminui, mais non pas la fidelite.
Ils 6taient d'autant plus heureux en cejour que, I'ann6e derniere, a pareille epoque, on connaissait d6ja
la loi sur les habits religieux, et tout faisait craindre
le depart des Saeurs, ce qui eit 6t6 une disolation,
tandis que leur maintien - au prix de quels sacrifices, vous le savez - a ranimb le courage & Bornova,
comme aussi A Boudja et h Izmir.
Lorsque, en juillet dernier, M. le consul eut appris
que la scour Fievet Atait promue a la L6gion d'honneur, il me demanda d'aller avec lui a Bornova, pour y
annoncer la nouvelle. Cela se fit sans c6r6monie. Et
la seur Fi6vet, qui, au consulat, n'a pas ose ouvrir la
bouche, fut sans doute moins intimid6e chez elle, car
j'entendis de mes propres oreilles: a Monsieur le Consul, que veut-on recompenser de moi, le nombre de
mes ann6es? Mais, c'est Dieu qui me les a donn6es! )
Veuillez me croire, ma Tres Honoree Mere, votre
humble et d6voue serviteur en notre divin Sauveur.
Joseph EUZET,
i. p. d. 1. m.

ASIE
CHINE
VICARIAT APOSTOLIQUE DE TIENTSIN
Lettre de Mgr JEAN DE VIENNE
4 M. PIERRE COSTE, .Secit-aire general
Tientsin, 4 decembre 1935.

MONSIEUR ET TRES CHER CONFRERE,

La gidce de Notre-Seigneur soit toujours avec nous !
Nous avons eu hier une petite fete de famille, dont
un court r&cit me semble devoir prendre place dans
les Annales, puisqu'elle voulait simplement commemorer 1'6rection de la c Province septentrionale de
Chine ' et c6dlbrer les vingt-cinq ans de charge du
premier visiteur de cette province.
Jusqu'en iglo, tous les vicariats lazaristes de Chine
ne formaient qu'ane province : province francaise,
puis-je dire, non qu'elle fft uniquement composie de
confr&res francais, loin de l, mais parce qu'elle 6tait
dirig6e par un visiteur francais et d6pendait directement de la Maison-Mere.
En 19go, eut lieu la division en province da Nord et
province du Sud, division rationnelle, car les vicariats
lazaristes forment deux groupes geographiquement
trbs bloignks l'un de l'autre, et de climat et langage
fort.diff6rents. D'ailleurs, un seul visiteur ne pouvait
s'occuper s6rieusement d'un nombre si consid6rable
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de pretres, distribues dans des territoires trýs ftendus.
Celui que le T. H. P. Fiat mit alors a la tete de
ia nouvelle province du Nord fat M. Francois-Xavier
Desrumaux, qui est encore notre visiteur. I1 6tait de
notre devoir de profiter du vingt-cinquieme anniversaire de sa nomination pour le remercier de tous les
services que, durant ce long laps de temps, ii a rendus
aux vicariats lazaristes et aux confreres, tant au point
de vue temporel qu'au point de vue spirituel; car je
dois dire que M. Desrumaux, tout en itant visiteur,
fut aussi procureur de nos vicariats du Nord, gerant a
Tientsin une grande partie des biens de ces Missions.
Le premier consulteur de la province, M. Vanhersecke, vicaire d&lgue de Pekin, avait invite tous les
ev&ques lazaristes du nordde la Chine, tous les sup&ricurs de maison, et un grand nombre de confreres,
ainsi que quelques freres coadjuteurs, a se rendre i
Tientsin, aupres de M. Francois Desrumaux, pour le
3 d6cembre, fete de son saint patron.
Tous les invites attendus ne purcnt se rendre a
l'invitation : Mgr Souen et son vicaire del1gae, ayant
eu nn accident d'automobile, durent rebrousser chemin; Mgr Geurts et un confrere bollandais ne purent
venir a cause du mauvais 6tat des routes; la situation
politique, faisant craindre des difficult6s de communications, arrita quelques autres confreres. N6anmoins, nous nous trouvimes quarante-trois confrires
reunis autour du v6en6r jubilaire : trois vicaires apostoliques (NN. SS. Schraven, de Vienne, Montaigne);
M. Meuffels, visiteur de Hollande, qui se rendait
dans son vicariat hollandais; six sup6rieurs de
maison; M. Moulis, superieur de la maison de Shanghai; M. Kavanagh, sup6rieur de Ia maison irlandaise
de Pekin; vingt-sept pretres et quatre freres coadjuteurs.
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Nos actions de graces allirent avant tout i Dieu,
auteur de tout bien. Dans la cath6drale, dediie a
saint Vincent, orn6e comme il convenait, en presence
du nombreux clerg6 dont je viens de parler, et en
pr6sence de sept a huit cents chr6tiens, notre Visiteur
chanta la messe de saint Francois Xavier. Bien que
notre fete fft une fete de famille, les chretiens de
Tientsin connaissent trop le a Pere D
Desrumaux, qui,
depuis 1899, a presque toujours demeur6 en cette ville,
pour n'avoir pas pris part a notre joie.
Dans la matinee eut lieu la reunion fraternelle,
devant nous permettre d'exprimer & M. le Visiteur
notre reconnaissance. Cette petite s6ance se fit dans
lesprit de simplicite des fils de saint Vincent : il n'y
eut ni po6sies, ni discours acad6miques; mais les coeurs
parlerent.
M. Vanhersecke, premier consulteur, lut d'abord
une lettre de a remerciements, felicitations et assurance
de prieres n, adress6e an jubilaire par N. T. H. Pere
Souvay, lettre a laquelle M. Desrumaux fut tr s sensible; il lut 6galement une lettre de souhaits egalement, envoyee a notre Visiteur par le D616gue apostolique de Chine; ensuite, il exprima les sentiments qui
en ce jour animaient les coeurs de tous les confreres
de la province.
Mgr de Vienne, au nom des Vicaires apostoliques,
remercia M. Desrumaux des nombreux services qu'il
a toujours rendus si charitablement A nos Missions,
en gerant leurs biens; de I'amabilit6 avec laquelle il
reCoit tous les confreres de passage h Tientsin, et des
services qu'il rend a la cathedrale, oit bien souvent il
prend part aux offices.
M. Meuffels, visiteur de Hollande, nous charma en
rappelant d'anciens souvenirs de la Maison-Mere; il
s'6tonna que M. Desrumaux ait pu porter vingt-cinq
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annres deja ( la charge n de visiteur, que d'autres
demandent a d6poser, apres quelques annies seulement.
Au nom de ses confreres indigenes, un pretre chinois exprima lui aussi sa joie, sa reconnaissance, ses
souhaits.
Un bel ornement sacerdotal, une aube, un calice et
des linges sacrss furent offerts a M. le Visiteur, qui
djai venait de s'en servir pour celebrer la messe de
saint Francois.
Ce fut alors au tour du jubilaire de repondre. Tres
emu, cela se concoit, il nous dit combien il itait sensible a tout ce qu'il venait d'entendre, et reporta vers
Dieu les honneurs qu'on lui rendait, la reconnaissance
qu'on lui temoignait. Puis, il profita de cette circonstance pour nous rappeler les principaux kvinements
de ces vingt-cinq annies se rapportant a la province.
En 1910, la Congregation avait a sa charge dans le
nord de la Chine quatre vicariats. Durant ces vingtcinq annees, des divisions successives out transforme
ces quatre vicariats en dix Missions; quatre vicariats
restent confi6s a la province du Nord; un a 6t6 confi6
a la province hollandaise; un A la province polonaise; trois au clerg6 s6culier chinois, et une mission
est passbe aux mains des Stigmatins italiens.
La Congregation a done eu l'honneur de preparer
quatre vicariats indigenes (un confi aux Lazarstes
chinois, trois au clerg6 seculier), et de voir deux de
ses ils chinois ilevos a l'episcopat.
Le nombre des confreres est passe de IIo a environ 200; celui des pretres indigenes s6culiers, de 65
pour les quatre vicariats de Igio, a 212 pour les seuls
vicariats lazaristes actuels.
Les chr6tiens, en 1910, etaient 25580o; ils sont
actuellement, dans les dix vicariats, plus de 6ooooo.
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Quant aux confessions et communions, elles ont plus
que triple. Le s6minaire regional, confi4 i la Congregation, compte plus de 86 grands s6minaristes; les
petits siminaires lazaristes ont 365 6lives.
La meme progression a eu lieu pour les auxiliaires
de nos Missions, qu'il s'agit des religieuxetreligieuses,
des cat6ehistes, des maitres ou des mattresses.
Les coles se sont multipliees; les oeuvres de charit6 se sont 6tendues... Dieu soit b6ni!
Mais dans son allocution, M. le Visiteur fit aussi
allusion aux 6preuves que notre province eut i sybir
durant ces vingt-cinq annees. Des 6preuves, pour;ionsnous n'en pas avoir? Il nous rappela que 72 confreres
etaient all6s an ciel retrouver saint Vincent; qu'une
quinzaine 6taient rentris en Europe pour diverses raisons, et que, hilas! quelques autres quitterent la petite
Compagnie diligentes koc saeculun.
A la suite de cette- petite seance, on tira une photographie comm6morative; puis eurent lieu les agapes
fraternelles, termin6es par quelques toasts et un double

Fivat.
Toutes nos scurs de Chine soot sous l'autorit6 d'un
seul Directeur; cependant, dans le nord, M. Desrumaux
remplit en quelque sorte l'office de vice-directeur.
Aussi, les Filles de saint Vincent s'unirent A notre joie
spirituelle; dans une des deux chapelles de nos Sceurs
cut lieu dans la soir6e !a binediction du Tres Saint
Sacrement, et chez nos sceurs 6galement eut lieu une
petite s6ance r6creative, donn6e par les orphelines,
saance qui charma les assistants et termina parfaitement notre petite fete.
Je reste toujours, Monsieur et tres cher Confrere,
votre tres d6vou6 en saint Vincent.
Jean de VIENNE
i. s. c. m.
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VICARIAT APOSTOLIQUE
DE YUKIANG

Lettre de seur HENRY, Fille de la Ckariti,
a la TRis HONOREE MERE.
Yaochow (Poyan), maison de la Midaille-Miraculeuse,
le 24 octobre t935.

MA TREs HONOREE MtRE,
La grdce de NVotre-Seigneur soil avec nous pour jamais:
Peut-etre notre respectable soeur Visitatrice vous
aura-t-elle diji dit qu'elle m'avait chargee de la petite
tournie au Kiang-si, vraie tournie de mission, bien
consolante d'ailleurs, puisque partout, dans ces r6gions
si 6prouv6es, je constate a la fois preservation et r6surrection.
Je pense vous faire plaisir en vous envoyant un petit
6cho de ces consolations missionnaires, ma Tres
Honoree Mere, et puisque ma lettre est dat6e de
Yaochow, je commence par celle que je gofte dans
cette chere maison, bien qu'elle soit une des derniires
stations de mon voyage. Je m'y trouve avec la bonne
soeur Catherine O'Neill, qui se dipense sans compter
depuis deux ans et demi & l'h6pital Saint-Louis de
Nanchang, et a qui je suis heureuse de procurer le
plaisir d'une petite visite a ses compatriotes.
Notre voyage en remorqueur, puis en petite barque
chinoise, n'a manqu6 ni d'impr6vu ni de pittoresque;
nous avons meme craint, a certaines heures, de rester
ind6finiment ensablees dans le beau lac Poyang; mais
la bonne Providence et le bon saint Raphael, dont
nous cklCbrons aujourd'hui la f&te, nous tirerent d'embarras; apris quelques emotions, nous arrivions i bon
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pore, nier soir, k la maison de la Medaille-Miraculeuse,.
oi nos chores seurs de la province de Saint-Louis.
(Itats-Unis) sont heureusement de retour, depuis trois.
semaines seulement. I1 m'a sembl6 que cette petite
visite de cordialitY, en compagnie de ma seur O'Neill,.
originaire d'Emmitsburg, aurait I'approbation de nosv6nir6s Sup6rieurs et resserrerait les liens de fraternelle affection avec nos seurs des deux provincesamericaines.
J'etais bien 6mue ce matin en assistant a la messe:
dans la belle chapelle servant de paroisse, remplied'enfants et de chr6tiens; puis, en visitant les diversoffices de cette grande maison, et en admirant partout
les miracles de protection dont elle a 6t6 l'objet durant.
ces huit dernitres annies. Voilk plus de huit ans, en.
effet, en avril 1927, que les troubles qui semblaient
devoir porter un coup funeste k la religion catholique.
en Chine, avaient force nos sceurs A abandonner leurs.
oeuvres ou plut6t a les confier au soin de la Providence, representee par de d6vou6s missionnaires,
second6s eux-memes par des vierges indigenes et des
employees de confiance, qui vraiment s'acquittbrent
bien de leur mission.
Tout est resti tr&s vivant : orphelinat, 6cole, catWchumenat, hospice de vieillards, etc., etla presence de
nos seurs y ajoute maintenant une note maternelleappr6ci&e de tous, en particulier des petites orphelines qui les ont joyeusement accueillies et les
entourent d'une affection vraiment touchante. C'est
done. un merci 6mu et bien sincere que j'adresseaujourd'hui 4 notre Mere Immacul6e dans cette cheremaison de la M6daille-Miraculeuse, qui est tout
particuliirement sienne. Mais j'en avais dit un autre
prec6demment, non moins emu et profond, dans la
pauvre chore mission de Kingan, oft j'ai eu la joie de-
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reconduire trois de nos soeurs la semaine dernire :
ma sceur Trosarello, ma soeur Merle et ma soeur Fabbrizi, appelees i preparer la reprise des oeuvres,
ceuvres hospitalibres surtout, puisque la Sainte-Enfance
et te catechumenat sont confi6s d6sormais aux vierges
indigenes de Sainte-Anne.
Le 17 octobre au matin, quittant I'h6pital de Nangchang, nous nous entassions a quatre avec nos nombreux colis dans une modeste auto que saint Vincent
n'aurait sfrement pas trouvee trop luxueuse, et apres
avoir e6t saiuees, sur ia route, a Changshu, h 1'entr6e
du vicariat, par le bon M. Purino et ses 6elves de
l'ecole apostolique, nous arrivions vers une heure a
Kingan, bien 6motionnies au souvenir des 6v6nements
d'il y a juste cinq ans. C'est le 14 octobre 1930, en
effet, que la bonne sceur Leport et ses quatre compagnes, avec quatre bons missionnaires, avaient &t6
emmenes en captivite dans une montagne situe de
l'autre c6t6 du fleuve, et d'oi les Rouges devaient les
trainer apres eux de poste en poste, de station en
station,' durant quatre-vingts jours, jusqu'a celui de
leur miraculeuse delivrance, le 23 d6cembre 1930.
Mgr Mignani nous attendait a l'entrte de l'ancien
grand seminaire (qui va ktre transform( en h6pital);
plusieurs missionnaires taient 1l aussi, avec un groupe
de chretiens, tout a la joie du retour des soeurs. Le
visage rayonnant du bon 6v6que contrastait fort avec
I'expression douloureuse de ses traits en 1930, lors
des angoisses de la captivite. Aussit6t notre arriv6e,
Son Excellence a tenu a donner la benediction du
Saint Sacrement dans le petit oratoire de la maison
des vierges indigenes qui va devenir celle de nos
sceurs, provisoirement du moins.
Tout s'est pass6 bien simplement, a a missionnaire,
M'onseigneur entonnant lui-meme l'Adoro te, et un
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Magnificat chante par tous, avec quel coeur, vous le
devinez, ma trbs honor6e Mtre! Les jours suivants
ont 6t6 employ6s a prevoir l'organisation du futur
h6pital, la modeste installation des sceurs; puis... a
faire et a recevoir surtout de nombreuses visites... A
mesure que l'arriv6e des Mou-Mous 6tait connue,
c'4tait une procession continuelle de braves chretiens
d'alentour, beureux de revoir la cornette, et apportant
chacun leurs petits presents: qui, des ceufs frais; qui,
des poulets; qui, des gateaux ou des fruits, ce qui a
fait le fond de nos menus pendant les premiers jours...
Les bons missionnaires des environs venaient nous
voir aussi, et it fallait bien leur rendre visite : le
samedi, nous avons requ un touchant accueil dans la
petite paroisse Saint-Joseph du bon M. Capozzi, oiL
chretiens et enfants de 1'6cole nous saluerent avec
force petards et d6monstrations joyeuses, terminees
par une photographie dans laquelle nous nous sommes
laissA prendre volontiers, au milieu de tout ce
pauvre peuple. Le dimanche a 6t6 consacr6 au SinMa-teou, r6sidence principale de Monseigneur et des.
missionnaires, belle cathedrale de Mission, remplie
d'une nombreuse assistance priant avec ferveur.
L'ancienne maison de nos sceurs est maintenant
occup6e par les Vierges de Saint-Anne, chargies des
CEuvres d'enfants : elles nous accueillirent tr:s cordialement et restent en bons rapports avec nos soeurs,
a qui elles peuvent rendre, A titre d'6change, de r6els
services. Nous sommes rest6es jusqu'apres la b6endiction du Saint Sacrement A lacath6drale, salut solennel,.
tres bien chant6 par les petits sbminaristes et les chretiens. Je n'oublierai jamais l'impression du Da pacem,.
chant6 a pleine voix et a plein coeur, par tout ce pauvre
peuple, a peine dhlivrb d'une douloureuse pers6cution,
et qui, au sortir de l'Nglise, entourait avec confance.
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sceurs et missionnaires : c'itait vraiment, au fond de
la Chine, la famille chritienne des premiers ages, dans
toute sa simplicith et toute sa ferveur!
Le lundi 21, laissant nos trois chores sceurs bien
courageuses, malgre leur isolement et les difficultes

inherentes a tout debut, bien soutenues aussi par
Mgr Mignani et les missionnaires qui ne pouvaient se
montrer plus bienveillants, j'ai repris la route du
retour.

Comptant plus que jamais sur le secours de vos
maternelles prieres, j'ai l'honneur d'etre, ma tres
honor6e Mire, dans les sentiments du plus profond
respect, en Jesus et Marie Immacul6e, votre tres
humble et tres obeissante fille,
Sceur HENRY,
i. f. d. 1. c. s. d. p. m.

VICARIAT APOSTOLIQUE DE KIAN
M. JACQUES ANSELMO : RECOUVREMENT DE SES RESTES
Lettre de M.

CORNEILLE BREUKER z M. GARLANDO

pritre de la Mission
Kian, octobre 1935.

Depuis plus d'une annie, nous 6tions restes sans
nouvelles directes de notre cher confrere M. Anselmo,
capture par les Rouges, le 24 decembre 1933, dans sa
residence de Lingkiang (Kiangsi, vicariat de Kian).
A la fin de mai 1935. le consul d'Italie a Hankow
7Hopeh) communiqua t Mgr Mignani un rapport recu
des autorites militaires attestant que le captif, encore
en vie, 6tait assez bien traite. Le chef responsable de
la securiti dans la province avait de nouveau ordonn6
h ses troupes de poursuivre la bande qui retenait le
missionnaire Jacques Anselmo

-

349 -

Cette nouvelle parut dans la presse et donna quelque
espoir, ailleurs que dans notre vicariat, car depuis
longtemps, on nous avait donn6 de ces vagues renseignements, impossibles &contr6ler et auxquels nous
ne pouvions attacher d'importance.
Le II juin, arrive une lettre de M. Monteil, qui de
Nanchang nous communique une lettre chinoise d'un
employ6 de la police secrete ; M. Anselmo, y lisait-on,
avait ete massacr6 au debut de 1934 par les Rouges,
et tout recemment une section sp6ciale de soldats
s'occupant de la reddition des unites communistes
avait ramene les restes de M. Anselmo i Siushui,
ville situie dans le nord-ouest du Kiangsi. On avait
retrouv6 aussi neuf dents aurifi6es.
Je fus envoy &aNanchang pour essayer de me rendre
a Siushui-Hsien et contr6ler si possible, de tels dires.
Arrive & Nanchang, M. Monteil me dit que I'auteur
de la lettre 6tait venu en personne le voir et, lui ayant
rip6ti les memes renseignements, avait ajoute qu'il
avait eu pas mal d'ennuis & subir: les soldats de ce
corps special lui reprochaient son zele pour faire
retrouver les restes d'un etranger! A la suite de ces
difficultes, il avait quitte son poste, mais avant de
chercher une autre situation, il tenait a renseigner la
Mission sur la fin de M. Anselmo.
Une lettre fut envoyhe aux autorites militaires de
Nanchang, demandant un passeport pour le P. Reymers (charg6 de visiter sa chr6tient6 de Siushui-Hsien)
et pour moi, afin de recueillir les restes de M. Anselmo
at de les ramener &Kian. Selon la teneur de la r6ponse,
nous saurions bien si les autorites admettaient ou
non la mort du captif.
La reponse affirmative et le passeport arriverent
rapidement: les autorites reconnaissaient done la
v6rite des renseignements rejus de source privee.
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Aprts bien des retards, je parvins a Siushui, le soir
du 23 juin, et trouvai la M. Theodore Reymers, arrive

depuis le 20. Je dus partager sa chambre : le reste de
la petite residence etant occup6 par un gienral et sa
famille.
Le g6n6ral me recut fort aimablement, me fit apporter des rafraichissements et avertit aussit6t de mon
arrivee le Bureau militaire sp6cial (qui s'occupe de la
reddition des unit6s communistes).
Une demi-heure apres, deux officiers de ce Bureau
se presentbrent. Ils n'6taient autres que K'ong-Hotchong, ex-commandant de la 4 ! arm6e communiste,
et son chef d'etat-major, Ho-Tze-I, lui aussi un t converti )! Nous avions done devant nous des officiers
(appartenant maintenant A I'armbe r6gulihre) dont les
subordonn6s avaient, le 24 decembre 1933, capture
notre confrere a Lingkiang. S'6tant rendus aux
troupes gouvernementales depuis la fin de juillet 1934,
allaient-ils done nous communiquer les renseignements d6sires ?
Apres les politesses d'usage, K'ong-Hot-chong
m'offrit une photo repr6sentant ce que ses soidats
avaient pu retrouver du squelette de M. Anselmo:
mort, disait-il, parmi les Rouges, i la fin de juillet
1934, Ala suite de maladie et de privations, et enterre
sur la montagne Long-Men-Shan, par un vieux paysan
prisonnier des Rouges; cet homme, ajoutait K'ong,
lui servait de domestique et fut pris tout dernierement par les soldats qu'il conduisit Ai'endroit oi les
restes du P. Anselmo avaient 6t6 enterres par lui;
d'ailleurs, cet ancien prisonnier se trouvant au Bureau
militaire special, pourrait rdpondre A nos questions.

On se donna rendez-vous pour le lendemain matin.
Au-Bureau sp6cial, K'ong-Hot-chong et ses officiers
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nous recurent avec beaucoup de courtoisie. Le souspr6fet arriva lui aussi, quelques moments aprss. Bient6t, les officiers firent venir le paysan en question.
Nous pensions tout d'abord, M. Reymerset moi, que
cet homme nous donnerait des renseignements int6ressants sur notre pauvre confrere et ses derniers
moments. Je lui posai diverses questions; il repondait, non sans lancer a gauche et A droite des regards
inquiets, comme s'il craignait de se compromettre et
d'etre trop loquace. La presence des officiers durant
cet interrogatoire ne ýous plaisait guire, mais pas
moyen de faire autrement, et il fallait attendre une
autre occasion plus favorable pour lui parler.
« Pendant deux mois, nous dit cet homme, j'ai &t6au
service de Ngan chenfou (M. Anselmo); il me promit
mille dollars si je parvenais i.m'bchapper avec lui; il
me garderait a la residence de Lingkiang pour y passer mes vieux jours. A la suite des privations et i
cause de tristesse, il tomba malade. Faute de medecines et de bons soins, il baissa de plus en plus et mourut a la fin de juillet 1934. Comme les troupes du
gouvernement s'approchaient, les Rouges, presses de
quitter la montagne oi ils se cachaient, me forcerent
d'enterrer au -plus vite le Ngan chenfou et de les
suivre. - ltais-tu seul pour 1'enterrer? - Oui. Mais comment as-tu fait, tout seul, pour transporter un corps, de la taille du Ngan cheufou ? - Je
l'ai transport- comme j'ai pu a c6t6 de ia maison
en terre (espece de grand hangar) oh nous restions
d'ordinaire, n'ayant pas d'instruments de travail a ma
disposition, j'ai creus6 an peula terre a la surface, j'y
ai d6pos6 le corps et I'ai couvert simplement de pierres,
ce qui explique que les animaux sauvages ont pu arracher certaines parties da corps et les emporter. o
J'aurais voulu continuer mon interrogatoire, mais
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K'ong-Hot-chong et ses subalternes firent signe a cet
homme de se retirer.
Le fameux K'ong-Hot-chong me dit alors que le
paysan avec lequel nous venions de causer 6tait un
homme simple et sincere!... J'avais en, avec M. Reymers, une autre impression, en le voyant rouler les
yeux a gauche et a droite pendant I'interrogatoire.
La-dessus, les officiers nous conduisirent voir la
caisse renfermant les restes de notre confrere. Devant
nous on ouvrit le petit cercueil, peint en rouge, oii les
ossements recueillis dtaient disposes convenablement
sur de la soie rouge et recouverts d'une petite couverture matelass6e.
Sous le crane se voyaient les restes de la barbe d'un
blanc jaunatre. Nous qui avions bien connu M. Anselmo le reconnfimes aussit6t a sa forte carrure, a la
forme du crane et du front et aussi aux neuf dents
auriftes que conservait encore la michoire infrieure.
N'ayant guere de doutes sur l'authenticiti des restes
de notre confrere, nous fimes fermer la caisse qu'on
nous remettrait au d6part.
Nous aurions voulu interroger a 1'dcart 1'homme que
ces militaires nous avaient present6; il nous avait Fair
d'etre dress6 a r6pondre d'une certaine facon, mais
comment trouver une bonne occasion?
Ce mime jour, K'ong-Hot-chong nous invitaa diner
avec ses officiers et le sous-pr6fet. On fut tris aimable
pour nous, mais il n'y eut pas moyen de recueillir
des renseignements precis. Ces officiers refushrent
la r6compense que nous offrimes pour etre distribute
aux soldats qui avaient retrouv6 et ramend le squelette; on nous demanda simplement de signer une
piece qu'on pr6parerait et de leur faire parvenir un
accuse de reception signe de l' 6 vLque, des mon retour
a Kian.
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Dans cette nuit du 24 au 25 juin, une inondation
formidable, causke par ies pluies torrentielles des
derniers jours, causa de tres grands digits dans la
ville de Siushui, ot nous nous trouvions. Une centaine
de maisons furent emporties par les eaux de la
riviere, tres encaiss6e a cet endroit, et on parla d'une
vingtaine de noy6s. La Mission se trouvant sur une
hauteur,n'en souffrit guere, mais la d6solation genirale
et l'impossibilit6 de communiquer avec le reste de la
province empecherent qu'on s'occupit de nos affaires.
Force nous est done de patienter dans la petite
chambre que nous occupons, le reste de la r6sidence
etant habite par le g6n6ral de la place et sa famille.
Le surlendemain, 1'eau s'6tant retiree, nous allames
voir les ravages occasionnes en ville par l'inondation,
et voilU que dans une ruelle nous rencontrons pricisement le paysan interrog6 au Bureau militaire! Vite,
quelques questions. II rep6ta ce qu'il avait dit
quelques jours auparavant et ajouta que le captif
avait requ deux lettres de ses confreres envoyees par
des courriers de Lai-shenfu (M. Reymers) au debut
de 1934 et remises anx Rouges du c6t6 du march6 de
Kanfan. C'6tait vrai. Ces lettres, dit-le paysan, furent
d6truites par M. Anselmo. Un attroupement nous
contraignit a laisser cet homme a sa corvee d'eau,
mais ses dires prouvaient qu'il avait ete prbs de notre
confrere dbs le debut, et non pas seulement en juin et
juillet 1934, comme il I'avait pretendu l'avant-veille.
Nous 6tions d6Cus, mais pas moyen d'apprendre des
details int6ressants sur la captivit6 de notre pauvre
confrere. Lui ayant demand6 si, a sa mort, le Nganchenfu avait fait quelques recommandations, le paysan
rdpondit que non et dit seulement que le captif etait
triste.
II nous paraissait singulier que ce gardien n'efit pas
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d'autres details a nous communiquer sur Ic prisonnier, sur sa maladie et sa mort.
Les pluies torrentielles ayant coatinua et le niveau
de la riviere montant de nouveau, notre voyage de
retour 6tait encore remis. Le leademain, M. Reymers,
press6 de rentrer dans sa Mission, envoya son domestique au Bureau militaire demander si les autorit6s ne
pourraient pas nous laisser partir. A la porte du
Bureau militaire, le jeune homme fut interrog6 par
un soldat, lui demandant: i N'est-ce pas que tu viens
pour cet Europien dont on a rapport6 ici les ossements? - Oui. Eh bien! cet homme a beaucoup souffert avant de mourir: les Rouges voulant le
d6capiter, lui dirent de se mettre a genoux, ce que
le captif refusa; alors le bourreau lui assena un coup
de sabre qui le fit tomber par terre, apris quoi, on
l'ecrasa avec de grosses pierres! )
Pendant que ce soldat parlait, ses compagnons lui
faisaient signe d'avoir a se taire, puis le domestique
ayant t6 appel6 voir les officiers, ceux-ci lui dirent
que si les Europeens tenaient absolument a partir, ils
devraientle faire a leurs propres risques et perils, les
environs itant infestes par une bande de Rouges!
Notre 6tonnement ne fut pas mince d'apprendre,
sur la fin de M. Anselmo, ces divers points que I'on
semblait soucieux de nous cacher. Les autoritis militaires, celles surtout du Bureau militaire special,
tenaient a ce que le d6part des restes de M. Anselmo
ne leur occasionnit pas de difficultes avec les autorites consulaires qui, tout recemment, avaient 6te
trompees par un rapport attestant que M. Anselmo
etait en vie. La suite nous prouva que ces officiers
voulaient avoir 1'avis de leurs sup6rieurs & Nanchang
(capitale du Kiangsi), mais I'inondation ayant coupe
les communications t6lephoniques et t6elgraphiques,
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ces messieurs avaient inventi une fausse nouvelle
(l'arriv6e des Rouges) pour que nous nous tenions
provisoirement tranquilles, en attendant qu'ils aient
recu une r6ponse de Nanchang.
II faisait sombre et triste dans notre petite chambre :
on semblait coupe entirrement du monde exterieur;
les nuages et la pluie continuelle nous cachaient les
montagnes qui entourent cette petite ville plongee
dans la desolation. M. Reymers avait pu retrouver
une dizaine de chrbtiens disperses, mais le mauvais
temps et I'arrivee d'une nouvelle division de troupes
emp&chrent ces braves gens de venir a la residence,
obliges qu'ils etaient de surveiller leur propre petit
mobilier et ustensiles contre les soldats qui occupaient tous les endroits habitables.
Comme le Bureau militaire special avait refuse la
r6compense que Mgr Mignani m'avait autoris6 a offrir
pour les soldats qui avaient recherchb et ramenk les
restes de notre confrere, je crus bon, avec M. Reymers, de profiter de cette occasion pour proposer au
general l'id&e d'une souscription au profit des nombreux sinistr6s de la ville. L'idie aussit6t acceptee
avec joie, fut realisee et I'on fit figurer les deux missionnaires en t&te de liste. Ce geste parut nous concilier davantage les autoritbs, car, le lendemain, le
sous-prifet nous assura qu'une barque serait prate
pour le 3o juin. Mais avant de nous laisser partir, le
general tint a nous offrir un diner auquel assistirent
divers officiers et les autorites de la ville. Au cours
du repas, le sous-pr6fet me souffla dans 1'oreille que,
la veille, on avait 6t6 inquiet en ville 4 cause de l'approche de trois mille Rouges; mais que I'arrivee d'une
nouvelle division avait r4tabli la situation. En tout
cas, il nous faudrait encore attendre deux ou trois
jours avant de pouvoir partir!
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Tout cela nous paraissait suspect, mais que faire,
tant que les formalitks n'etaient pas remplies ? Sans
quoi ces militaires pouvaient nous causer des ennuis
en cours de route.
Entre temps, nos domestiques, sur nos indications,
allaient attendre dans la rue le paysan dont il est cidessus question. Ils revinrent, disant que cet homme
actuellement en liherte surveillke et au service du
Bureau militaire, continuait a affirmer que M. Anselmo
etait mort de maladie, qu'il n'avait pas fait de recommandations, qu'au moment de sa mort, ii n'avait pas
beaucoup maigri et ne portait pas sur lui d'objets de
piete, tels que nos domestiques en avaient montr6s a
cet homme. Nos gens l'inviterent a se mettre an service du pretre qui lui payerait le voyage, etc. Le paysan objecta que c'6tait impossible et serait de grave
consequence pour lui! Ce n'6tait done pas un prisonnier ordinaire. Remarquez qu'il tait suivi h distance
par un soldat qui, remarquant le groupe, demanda A
nos domestiques pourquoi ils parlaient a cet homme.
Nos gens s'en tirerent a la chinoise et s'en allirent...
Nos soupcons itaient done eveill6s, mais pas moyen
de les contr6ler. Dans laville, la population racontait
que les deux 6trangers 6taient venus r6clamer une
indemnit6 de dix mille dollars pour le massacre de
cet Europeen!
D6ja, des bateliers venaient nous voir et demander
si nous voulions louer leur barque (au prix fort, car
il s'agissait de transporter un cercueil). On refusa,
mais nous nous d6cidhmes a demander l'intervention
du g6neral qui habitait a c6t6 de nous et qui continuait a nous rendre bien des services (il m'avait prete
un lit de camp, des couvertures, une moustiquaire, des
provisions de bouche et de la vaisselle).
Ce general, commandant de la place, ne semblait
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pas d'ailleurs en trts bons termes avec le Bureau militaire special : 1'avant-veille, un soldat de K'ong-hotchong ayant tu6 un porc pris dans la ville, il le fit
ex&cuter presque s6ance tenante, tout pros de chez
nous, sans que nous ayons eu le temps d'intervenir
pour solliciter une commutation de peine.
Nous lui demandames quand done les formalites
pourraient etre remplies, parce que nous tenions a
partir. M. Reymers, d'ailleurs, souffrait d'une indisposition. a Des formalites?... Mais il n'y en a guere,
il suffit de signer une piece, vos passeports soot en
regle; quant au prix du voyage, je d6fendrai aux bateliers de vous demander rien en dehors du prix ordinaire. Je m'occuperai tout de suite de vos affaires! ,
Et voil notre g6enral parti sous la pluie, voir les
officiers du fameux Bureau.
11 revint le soir meme nous porter la r6ponse : 4 Demain, les pieces pourront etre signees et vous partirez
mardi matin, 2 juillet, accompagn6s d'un officier
et de quelques soldats. Effectivement, le lendemain,
un officier d'etat-major se presenta, accompagn6 du
sous-pr6fet. Tout s'arrangea sans difficult6, on n9us

dit qu'une barque 6tait retenue pour nous prendre de
bon matin. Ce soir-la, plusieurs officiers de la division nouvellement arriv6e etant venus saluer notre
geniral, I'interrogerent sur notre compte. II leur
repondit que ces deux missionnaires etaient a Suishui
pour recueillir les restes d'un 6tranger, le P. Anselmo,
massacre l'an dernier par les bandits rouges! Tout
cela fut dit & voix basse, mais derriere la porte entrebAillee, je l'entendis parfaitement. Les autorites
locales avaient done regu ordre de nous donner sur la
mort de notre confrere une version... officielle!
Le lundi i" jui!let, lors de nos visites d'adieu aux
autorites, on fut extremement aimable pour nous et
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on se confondit en excuses... Le soir, a dix heures, on
vint nous riveiller pour recevoir vingt boites de thi
excellent, sp6cialiti de cette r6gion.
De tres bon matin, nous c6lebrAmes la sainte messe
dans cette chambre qui, depuis dix jours, nous servait
de logement, de r6fectoire et de chapelle! Selon ce
qui avait et6 convenu, la barque nous attendait a la
porte de l'Ouest; lorsque nous efmes atteint la porte
du Nord, K'ong-hot-chong, trois de ses offciers et le
sous-pr6fet se presenterent pour nous faire remettre
la precieuse caisse renfermant les restes de notre
confrere. La caisse fut de nouveau ouverte devant
nous, afin de pouvoir constater que rien n'y manquait,
puis, apres que les scelles de la sous-pr6fecture
eurent &t6 appos6s, K'ong-hot-chong fit tirer une
photographie du groupe et nous primes conge. Un
adjudant avec son ordonnance s'embarquerent avec
nous.
Nous en aurions pour deux jours de voyage sur
notre petite barque parmi les rapides et entre ces
montagnes sauvages, mais nous 6tions heureux de
pouvoir ramener A Kian les ossements d'un nouveau
martyr; toutefois, cette consolation etait bien temprbe du fait qu'il avait &te impossible de recueillir des
renseignements serieux sur le genre de mort de notre
pauvre confrere.
L'adjudant s'itant endormi sur la barque, son
ordonnance se mit a parler et, indiquant la cale oi se
trouvait la caisse des ossements, il dit: a Cet homme1a a beaucoup souffert; les Rouges voulant le mettre
a mort, il refusa de se mettre h genoux (comme c'est
1'habitude), alors le bourreau lui assena un coup qui le
fit tomber; apres on le tua a coups de grosses pierres!
Ce paysan que vous avez vu n'6tait autre que le bourreau de cette bande! Mais comment sais-tu
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cela? - C'est bien simple, j'appartiens au groupe
de volontaires qui traquaient !es Rouges. On s'y
enrichit, car sur chaque Rouge que l'on tue, on trouve
de fortes sommes d'argent; si je suis pris, on me tue,
mais peu importe, le m6tier vaut les risques. Au d6but de cette ann6e, f6vrier 1935, nous nous trouvions
dans cette sauvage montagne de Longmenshan (montagne de la porte du Dragon), et je suis passe a c6te
du hangar oii cet 6tranger a vicu; j'ai vu un corps
par terre, mais pas de tres pres, et comme nous
evions nous replier, je n'y ai plus pense. Mais voila
qu'au mois de mai, nous reussissons a capturer une
vingtaine de ces bandits rouges. On les interroge sur
1'6tranger qui devait se trouver parmi leur bande.
(Cette unite militaire avait ordre de rechercher M. Anselmo.) Is nous r6pondirent qu'il avait 6t6 decapiti ;
d'ailleurs, un d'entre eux savait meme l'endroit oiu le
corps avait 6t6 abandonn6 apres I'ex6cution. C'6tait
le paysan qui ex6cutait les condamn6s. Cet homme
nous conduisit, nous cinq volontaires, dans les gorges
de cette montagne sauvage : il pleuvait

a verse et

nous mimes trois heures a atteindre l'endroit oi, quelques mois auparavant, j'6tais deja pass6. Tout en surveillant (les Rouges n'6taient pas loin), nous pixmes
ramasser et nettoyer quelque peu ce qui restait des
ossements, apres quoi, il fallait se hater de rentrer
sous ia pluie. Cette expedition me rapporta 53 dollars,
trouv6s sur un Rouge que je r6ussis . tuer apres avoir
moi-meme essuye trois coups de feu qui me manqunrent. Mais, rentres, nous fimes malades tous les
cinq, je pris une bonne dose d'alcool et allai me coucher. n
Le soldat en 6tait la de son histoire quand I'adjudant, s'6tant r6veille, I'appela soudain, demandant du
th6. Des que l'ordonnance se trouva pres de lui, I'offi-
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cier le reprit s6evrement de sa loquacitY... M. Reymers, dans un coin de la barque, entendit ce reprocbe
qui risquait de nous priver de renseignements pl1
complets.

Une heure ou deux apr&s, le soldat s'&tant assis sur
le devant de la barque, je m'approchai de lui pour
lui poser certaines questions a voix basse, mais, helas!
l'officier s'en 6tait apersu et me rejoignit, sous pr&texte de causer un peu! Impossible d'interroger moa
hommte.

La journee se passa a nos exercices de pi6te, a causer et a regarder le paysage extr&mement pittoresque.
L'officier 6tait toujours aux aguets pour surveiller les
gestes et privenir des questions jug6es indiscrktes. Le jour suivant, de bon matin, le soldat se trouvant
dehors, M. Reymers me dit : ( Voila le bon moment
d'aller voir votre homme. , Je le rejoignai, 1'appelai
L1'6cart. 11 m'affirma que M. Anselmo avait 6ti d&capitt, laiss6 sans sepulture, et cela I'an dernier. J'allais
continuer mes questions, quand l'officier appela son
homme. Avait-il eu vent de notre entrevue? En tout
cas, c'en 6tait fini de mes investigations : le soldat me
dit : Excusez, je dois lui obbir. , Quand il revint, on
put voir a sa figure que son superieur I'avait sans
doute menace de quelque punition.
Vers les onze heures du matin, l'officier et son
ordonnance ayant des affaires a traiterdans un march6
de la rive, nous quitterent et nous ne les revimes
plus. On nous avait dit que l'officier nous aiderait &
faire transporter sans difficult6 Ia caisse sur le train
a Tukiafow (ligne de Kiukiang-Nanchang); mais
nous restions seuls pour nous debrouiller.
Apres une deuxieme nuit passee sur la barque dans
une r6gion compltement inond6e, nous rbussimes a
transborder nos bagages et la caisse sur la barquette
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qui nous conduisit a la residence de M. Hauspie, cure
de Tukiafow; l'eau venait tout juste de se retirer, et
les rues etaient encore dans un 6tat de salet6 repoussante. Apres la sainte messe et le dejeuner, M. Hauspie voulut nous retenir, mais nous itions presses de
rentrer a Nanchang ou depuis dix jours on n'avait
plus de nos nouvelles. Tout de suite, je tbligraphiai a
Mgr Mignani, qui devait etre anxieux sur le risultat de
nos recherches et qui avait deja demand6 de nos
nouvelles a Nanchang, comme je l'ai appris plus
tard.
A Tukiafow, notre precieuse caisse envelopp6e de
toile huil.e passa comme bagage ordinaire au moment
oh nous pfimes trouver une place dansle train archibond6. A Nanchang, le transport de la gare a la
residence (un long chemin) se fit sans difficultbs, et
je crois que M. Anselmo a dfi s'int6resser a cet acte
de pite6, car nous nous attendions a bien des embarras.
II nous a aides a ramener ses restes.
Le docteur Pecco, attache au corps d'aviateurs italiens qui se trouve t Nanchang, ne put constater de
traces de violence sur les vertebres qui restaient :
douze, cependant, manquaient et pr6cis6ment celles du
cou. II ne trouva que des traces d'ecchymose sur le
front, et ajouta qu'il-avait bien fallu une annee pour
reduire les restes en cet 6tat. Les os qui manquaient
(sans parler des mains et des pieds) ont dfi tre
enlev6s par les bates sauvages de la montagne.
Le dimanche 7 juillet, avec 1'aide de M. Monteil, je
remis pieusement en ordre, autant que possible, les os
derang6s pendant le voyage. On avait prepar6 une
caisse plus petite pour ne pas attirer l'attention, autrement le transport eit coit6 tres cher. Une visite &
Mme la generale Lordi (le g6neral 6tait absent de
Nanchang), aux fins d'avoir une auto particulibre,
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n'eut pas de r6sultat, ces autos appartenant au corps
d'aviation. Je reussis cependant a louer ailleurs une
auto qui me ramena a Kian, le mardi 9 juillet. En
cours de route, on s'arr6ta deux heures A Changshu,
qui fait partie du district de Lingkiang, et la, M. Paul
Teng donna une premiere absoute solennelle en presence des chr6tiens et de tout le personnel de la r6sidence. Comme la caisse etait soigneusement enveloppee et mon temps mesur6, ces messieurs n'eurent pas
la consolation de voir les restes de M. Anselmo.
A trois heures et demie, j'etait de retour a Kian ot
Mgr Mignani appela tous les pretres presents pour
consid&rer les restes de notre confrere. Personne n'6mit
de doutes sur l'authenticit6 des ossements, d6notant
un homme de haute taille et de forte carrure. La forme
particulire de la tfte et des dents dorees, conservyes,
ainsi qu'une partie de la barbe, compl6taient encore
cette impression.
Un beau cercueil destinie recevoir la petite caisse
fut pr6pare, et des que la chapelle ardente fut prete,
les chritiens de la ville vinrent nombreux prier aupres
du corps martyr.
En quelques jours, nos chretiens demanderent plus
de deux cents messes pour M. Anselmo.
Le lundi I5 juillet, Mgr Mignani chanta une messe
solennelle de Requiem, suivie des fun6railles oi, malgr6 le soleil tropical, plus de cinq cents personnes
suivirent le convoi sur une grande distance.
M. Lieou Jean, cur6 de la cath6drale, conduisit a
Pihia le corps pour y b6nir la tombe dans ce cimetiere
oi reposent deja quatre autres martyrs du vicariat:
M. Montels, M. Canduglia, le P. Hou Joseph et le
P. Paul Tcheng.
M. Anselmo est done revenu au milieu de nous et
repose au cimetitre de Pihia, a 25 lis (r3 kilometres)
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de Kian. Li, ii y a une chapelle, r6sidence pour le
pr&tre et un cat6chumenat tenu par les Filles de
Sainte-Anne.
Au point de vue humain, notre confrere eut une fin
tragique, mais en venant en Chine, M. Anselmo savait
que c'6tait pour faire la volont6 de Dieu : d'avance, il
fit le sacrifice de sa vie pour le salut des infiddles,
comme le prouvent les notes intimes retrouv6es. 11 se
d6clarait pr&t A mourir au moment et de la maniire
d6termin6s par la bont6 et la misericorde divines,
d6sirant seulement vivre dans la grace de Dieu et
mourir en son amour.
Lapriere de M. Anselmo, aux pieds de J6sus agonisant, a &t6exauc6e a la lettre. Du haut du ciel, il aidera
encore les ames et tous ceux qui dans notre cher vicariat de Kian travaillent a l'extension du r6gne pacifique de Notre-Seigneur Jesus-Christ.
Corneille BREUKER,

i. p. d. 1. m.
P.-S. -- I1 me semble bien que le souci du groupe

militaire charg6 de retrouver vivant ou mort notre confrere ait 6t6 de faire croire a leur ignorance relative
au sort du captif au moment ou ils commencerent
leurs recherches. Or, le chef de ce Bureau militaire
special qui avait pour mission de provoquer et de
favoriser la reddition des groupes communistes, n'6tait
autre que K'ong-hot-chong, ex-commandant de la
IV' arm6e communiste, dont un r6giment occupa Lingkiang en decembre 1933 et captura M. Anselmo. Le
susdit K'ong se rallia aux Blancs en fin de juillet 1934
et fut charg6 aussit6t de diriger ce corps militaire
special, dont ci-dessus. I1 est probable qu'il savait le
sort subi par notre confrere, mais d6sirait ne pas &tre
regarde comme responsable, et pour cela il voulut
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nous faire croire a la mort de M. Anselmo, survenue

a la fin de juillet 1934, 6poque a laquelle, lui (K'ong),
s'etait dedj rendu. Mais le petit officier cat&chumene,
appartenant a la police secrkte, 6tait a. Suishui lorsqu'on ramena les restes de M. Anselmo. A cause de
cette affaire et de son zele, il eut meme des difficultes
avec les officiers et fut oblig6 de se rendre cbez lui.
C'est ce monsieur qui donna les premiers renseignements pertinents a M. Monteil et dit que M. Anselmo
fut d&capit6 en mars 1934.
Mon arriv6e soudaine a Suishui, sans etre appelV
par eux, surprit ces militaires qui avaient pr6ecdemment envoye plusieurs rapports... inexacts, pour ne
pas dire davantage. Ils craignaient des difficult6s
avec les autorites consulaires.
Je regrette de n'avoir pu rencontrer ce catechumene.
On nous a dit que les restes de M. Anselmo furent
retrouv6s a Longmenshan, dans la sous-prdfecture de
Ifong, mais cette montagne se trouve sur les confins
du Hunan et du Kiangsi. Nous avons ecrit au P. Herrero pour qu'il fasse interroger les gens de cet endroit,
mais jusqu'I present nous n'avons pas encore requ de
reponse.
C. B.
SYRIE
Lettre de M. AouN JERiMIE, pritre de la Mission,
i

M. LE SUPERIEUR GENERAL.

Tripoli (Liban), le 3 dUcembre 1935.
MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,

Yotre binidiction, s'ii vous plail!
Voilh deux ans passes sans accomplir mon devoir

-- 365 envers mon bon et tendre Pere; la paresse et I'Age y
sont pour quelque chose.
Je continue a donner des missions dans le nord du
Liban, quinze ou seize missions par an. Ces missions
se donnent dans les dioceses do patriarche maronite
et de I'archeveque de Tripoli. On a donni aussi six
retraites aux pretres des deux dioceses.
Cette annie, au mois de mars, Sa B6atitude Mgr le
patriarche Antoine Arida a demand6 une mission pour
Becharri, son pays natal. B6charri est A 1 600 metres
au-dessus dela mer, aux pieds des cedres.
II fallait obeir. Je passe plus d'un mois dans ce
grand village, qui compte plus de trois mille confessions. On r&unit tout ce monde dans deux grandes
6glises. On pr&che d'abord une retraite aux pretres, au
nombre de vingt, puis, dans la journ6e, on s'adresse au
peuple, matin et soir.
Les principaux arrivent les premiers aux exercices
de la mission; tous les autres, hommes et femmes,
arrivent ensuite.
Nous solennisons le jubilb du dix-neuvieme siecle
de la R6demption. A deux heures apres-midi, la procession commence; croix et enfants de chceur en tate,
puis le clerg6, les hommes, les femmes apres. On
chante, on prie pour l'lglise, pour le Pape, pour les
chr6tiens, pour la conversion des infidiles; on visite
trois 6glises chaque fois, durant quatre jours, et cela
deux semaines de suite, malgr6 le mauvais temps, la
pluie, la neige qui couvre toute la montagne et le village m6me : il fait froid, il gele, mais les coeurs sont
chauds.
Toute la population profita de la grace de la mission;
il y avait quelques retardataires depuis des ann6es, mais
tous sont venus voir les m6decins de leurs ames. (c Oui,
mes freres, comme cette neige couronne toute cette
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montagne, il faut que la grace de Dieu couronne vos
ames dans cette belle fete de PAques, en recevant le
bon Jesus dans vos cceurs, et chantez tous un joyeux
Alleluia. ,
Quel plaisir, mon tres honor6 Pere, pour le missionnaire de voir tout ce peuple s'approcher de la Table
sainte, pour recevoir ce grand Roi : Jesus! Oui, vive
Jesus, vive sa sainte religion! Nous avons prie pour.
vous, mon v6n6r6 P&re, et pour nos deux Communaut6s.
Cela se fait d'ailleurs dans toutes mes missions.
Dans une autre paroisse, presque la moitie du village n'allait plus a l'eglise depuis deux ans. ls etaient
fach6s avec le cure. Le lendemain de mon arrivee,
apres la messe, je vais avec le cure faire une visite a
tous ceux qui etaient mal avec lui; les ramenant avec
nous, a la fin, tous sont arrives chez le cure et la paix
fut ainsi conclue, A la joie de tous.
D'autres personnes qui etaient brouillees entre ellcs
sont allees le soir meme faire leur visite les unes aux
autres. Aprts cette reconciliation, tous se sont rendus
S1l'eglise, suivre les exercices de la mission. Dieu soit
bini qui touche par sa grace les cceurs durs et donne
la joie aux hommes de bonne volont !.
Que repondre a notre archeveque qui me dit A chaque
visite que je lui fais : M. Aoun, on demande la mission
dans tel village, dans telle localit6? H61as! que
repondre? II faut &tre sur place pour connaitre le
besoin de ce bon peuple, qui demande du pain et, il
n'y a personne pour le lui donner.
Prostern &agenoux, je demande votre binediction,
mon tres honor6 Pere. pour moi, pour les collaborateurs et pour les missions, et me dis votre obeissant et
devoui fils,
Aoun JERtMIE,
i. p. d. 1. M.

AFRIQUE
ALGEIRIE
TENES
S(EUR PRABONNAUD,
CHEVALIER DE LA LEGION D'HONNEUR

Une belle et touchante c6r6monie eut lieu a Tenes,
le dimanche 12 janvier 1936. Son Exc. Mgr Leynaud,
archeveque d'Alger, a remis solennellement la croix
de la L6gion d'honneur a Soeur Maria Prabonnaud,
Fille de la Charit6 de Saint-Vincent-de-Paul.
Cette humble religieuse a consacr6, a Tenes meme,
quarante-quatre ans de sa vie, d'abord
1l'ducation
des enfants, puis au soulagement des pauvres et des
malades, sans distinction de race ni de religion, et
elle continue toujours, avec la meme bont6 souriante,
son rl6e de maternel d6vouement.
Aussi, la remise de sa d&coration fut-elle un &v6ne-

ment dans la contr6e. Toute la population t6nesienne
etait IA; on 6tait venu de Montenotte, de Fromentin,
des autres villages environnants, et tons les coeurs
battaient sous les memes sentiments de sympathie,
d'estime, d'affectueuse vne6ration. Ce fut vraiment
une f&te de famille a laquelle tous voulurent par-

ticiper.
Une imposante couronne de pr&tres entourait
Mgr 1'archeveque : Mgr Teullieres, vicaire g6neral,
ancien cur6 de Tenes; M. Vidal, vicaire forain d'Or-
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1tansville; M. Bado, cure de Saint-Eugene; M. Mazars, cure de Tenes, et M. Prigent, son vicaire;
M. Rossignol, cure de Montenotte.
M3.Vergis, Visiteur des Lazaristes et Directeur des
Filles de la Charit6 de l'Afrique du Nord; Seur Lautour, Visitatrice, et Soeur Percheron, Econome provinciale, repr6sentaient la double famille religieuse de la
r6cipiendaire.
Citons aussi parmi les personnalites presentes
M. Grech, administrateur principal de la commune
mixte de Tenes, et ses collaborateurs; M. Tachet, premier adjoint, repr6sentant le maire absent, avec le
Conseil municipal au complet; M. Birgi, maire de
Montenotte; M. Jopp6, commandant du 3* bataillon
du R. I. T. A., accompagn6 des capitaines Gabel, de
Francheville, de Laulay et les autres officiers et
sous-officiers; M. Guillet, capitaine en retraite;
M. Alexandre, brigadier de gendarmerie, et ses collegues; M. Hubin, garde genaral des eaux et forkts.
Enfin, M. Maizza, conseiller municipal, venu tout
exprks d'Alger; M. Bel Mel, avocat; M. Damardji
Belkacem, professeur a la Mbdersa; M. Bel Kaid,
secr6taire de la mairie, et plusieurs autres notabilites
indigenes avaient tenu a apporter A I'humble fille de
saint Vincent de Paul I'hommage de leur presence et
la reconnaissance de leurs coreligionnaires.
Comme il convenait a une Sceur, la c6r6monie fut
surtout religieuse. C'est au pied des autels que l'on
vint f6liciter Sceur Maria, en priant pour elle. Une
premiere messe, c6elbr6e a six heures et demie par
M\gr l'archeveque, reunit les ames pieuses; nombreuses
furent les communions.
A la grand'messe chantee par M. Verges, l'6glise se
trouva trop petite, beaucoup de personnes durent
rester dehors. Sous la direction de M. Linares, la
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chorale enleva brillamment la messe en ut majeur de
Gounod, la pieuse invocation O Marie confue sans
fpche et 1'Ave Maria de Malan.
Mgr 1'archev&que, qui ne manque jamais une occasion d'instruire et d'edifer son peuple, proposa a
cette foule avide de I'entendre l'exemple de la Sainte
Famille,dont I'Eglise c61lbrait pr6cis6ment ce jour-li
la f&te liturgique. <<Comme J6sus, Marie, Joseph qui
priaient, travaillaient, souffraient et s'aimaient, dit-il,
vous aussi, chr6tiens de T6ens, sachez prier, travailler
et souffrir en vous aimant. C'est le secret du bonheur
et de la paix dans les families comme dans les
nations.

-

La messe termin6e, la foule se massa en rangs serr6s
dans la cour du patronage attenant a l'6glise; c'est la
que, sous un ciel d'azur et un soleil &clatant, dans la
joie et l'6motion de tous les coeurs, se d6roula l'6mouvante c6r6monie. En quelques mots chaleureux,
Mgr Leynaud retraca la vie simple, mais grande par
le d6vouement surnaturel, de la Sceur Maria Prabonnaud. II fit ressortir les services qu'elle avait rendus a
la ville de Ttnes; puis, dans un silence impressionnant, il 6pingla sur sa poitrine la croix de la L6gion
d'honneur.
Ce fut alors un transport d'enthousiasme. Les
applaudissements 6claterent, on criait : < Vive Soeur
Maria! ) Tout le monde voulait la voir, l'embrasser ou
lui serrer la main, la f6liciter, et c'est avec peine
qu'elle put arriver a la salle du patronage oii Mgr 1'archev&que voulut qu'elle prit la traditionnelle coupe de
champagne et qu'elle posit devant I'objectif des photographes. Elle disait, le soir : c<C'est tout juste si on
ne m'a pas mang6e. ,
M. Mallarm6, ancien ministre de l'Education nationale et d6pute de T6nes, a envoyA un t6l6gramme de
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f6licitations au nouveau chevalier. C'est,d'ailleurs,sur
la demande de M. Mallarm6 et de M. Champion,
notaire a T6nks, que cette haute distinction a 6t6
accordee a la bonne Saeur Maria. Elle n'en est pas
plus fibre pour cela, mais elle en est heureuse, parce
que le rouge de son ruban rejaillit sur ses compagnes,
sur la province d'Algerie et sur la Communaut6
entiere des Filles de la Charite de Saint-Vincent-dePaul.
(Semaine Religieuse d'Alger.)

MADAGASCAR
LE CONGRES EUCHARISTIQUE DE FIANARANTSOA

Extraits d'une lettre des Soeurs Escolier et Villers, FilIes
de la CharitY, b Sceur Lagleize,Visitatrice de Fort-Dauphin :
Fianarantsoa,

12

octobre 1935.

MA RESPECTABLE SCEUR,
La grdce de Nolre-Seigneur soit avec nous pour jamais'
Au contact de la ferveur de ce Congris eucharistique de Fianarantsoa, nos coeurs depuis trois jours
ne font que s'6chauffer de plus en plus.
Ce Congres est vraiment consolant et magnifique
par I'affluence consid6rable. La cathedrale et la nouvelle 6glise Saint-Charles sont insuffisantes pour les
cerimonies qui, la plupart, ont lieu en plein air,
sur de
tres larges places d6bordantes d'une foule
empressee.
Mais ce qui frappe surtout, c'est I'ordre, le recueillement, la pi6td sincere et ardente de tout
ce monde:
pas une note discordante, pas le moindre
d6sarroi;
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c'est vraiment la foi, le d6sir de glorifier J6sus-Hostie
qui se reflite sur tous les visages.
Tout le monde y a mis du sien, et que de travail,
quelle longue preparation repr6sente cette reception si hospitalire de milliers de VaAiny [Etrangers],
qui tous ont trouvie se caser et ne manquent de rien.
A la Mission, ils sont pres de cent pr&tres. Les Scurs
de Saint-Joseph ont plus de cinq cents personnes sous
leur toit, et tout est a l'avenant.
Comment vous raconter les multiples ceremonies
qui se d&roulent harmonieusement! Vous lirez cela
dans les journaux et les revues; mais que de petits
d6tails interessantsnous voudrions vouscommuniquer!
Nous avons quitti B6troka le 9 octobre, quatre
heures, traverse l'Horombe glacial, salue au passage
les petits torrents alors presque a sec, et nous sommes
arrivees a Ihosy vers neuf heures pour trouver dans la
cour de la Mission, avec le bon P. Fabia, les autos
des PP. Chilouet, Fromentin et Devisse, qui, depuis
la veille, se battaient avec leurs moteurs, ayant eu
panne sur panne. Mgr Sivat, les PP. Briant, Engelvin, Hennebelle, 6taient partis la veille pour Fianarantsoa, ou nous avons trouve aussi les PP. Cherpin,
Robert et Mollex.
Le bon P. Chilouet nous a offert de nous prendre
toutes les trois dans l'auto de Farafangana oiu nous
serions mieux, a-t-il dit, et le P. Fromentia a fait
takalo avec nous et a pris la conduite du phlerinage
de nos filles, a qui se joignirent quelques cbrdtieanes
de Farafangana.
Apres un voyage superbe dans ces montagnes,oi la
route multiplie des monties et descentes effrayantes,
mais parfois offre de si beaux spectacles, nous somnnes
arriv6es k Fianarantsoa vers six heures, un pen
moulues, mais bien contentes.
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Les bonnes Soeurs de Saint-Joseph nous ont reques
avec leur cordialit6 accoutum&e. La Mere principale,
avec toute son onction; la Mere Yvonne, avec toute
F'aise. Nous
sa simplicit6, nous mettent bien vite
dans une "
moi,
et
Micollet
sommes install6es, ma Sceur
belle chambre a deux lits o6 l'on est bien tranquille,
ce qui me permet de vous 6crire, car, en bas, il y a
toujours assaut de prevenances, ce qui ne donne pas
beaucoup de temps libre.
Nos repas, nous les prenons au parloir, en compagnie de deux Meres de la Providence du noviciat
d'Ambatolampy, tres aimables; la bonne sceur Albina
de la cuisine est aux petits soins.
Notre arriv6e tardive nous a fait manquer la reception solennelle des six Excellences, tres imposante,
parait-il, avec le fanjakana au grand complet, et 1'armie, musique en tate.
Le lendemain matin, dbs cinq heures et demie, nous
voil' prises dans l'engrenage : messe a la cathedrale,
foule intense; nous attendons i la porte prbs de dix
minutes pour laisser 6couler le monde qui sortait de
la messe de cinq heures. Vraiment, je ne sais pas oh
ils 6taient cases, car 1'6glise 6tait archipleine quand
nous entrons. Deux pretres distribuaient la sainte
Communion sans arr&t, et toujours cet ordre et ce
silence si 6difiants. A sept heures, messe de communion des petits Crois6s,sur une grande place en bas
de la cath6drale. Bien pres de deux mille sfirement,
bien rang6s, serr6s; la foule tout autour. Mgr S6vat et
une dizaine de pretres circulent dans les rangs pour
distribuer la sainte Communion. A neuf heures, et
sp6cialement pour les enfants, la grand'messe, cl6 6brae par Mgr S 6 vat,qu'assistaient les PP. Engelvin et
Chilouet. Dans un grand terrain situ6 en bas de la
ville, a une bonne demi-heure de la cathedrale, se
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trouve la nouvelle eglise Saint-Charles, vaste et trbs
jolie construction encore inachev6e, mais que des travaux et des veilles supplementaires ont reussi a
rendre habitable pour le Congres; a c6te, une vaste
salle d'oeuvres attenante a l'6glise : c'est 1 que se
deroulent la plupart des ceremonies pontificales, soit
dans l'eglise, soit sur le terrain, l'autel 6tant dresse
dans une large baie de la salle d'oeuvres.
La grand'messe de nos petits Crois6s fut tres touchante : le P. Picavet leur parla avec beaucoup de
coeur et les fit prier pour les vocations. L'aprbsmidi, a deux heures, on chanta les v6pres pontificales,
que pr6sidait Mgr Sevat : cette reunion 6tait reservee
aux femmes; a six heures, il y en eut tout autant pour
les hommes, et, le soir, la cath6drale fut brillamment
illumin6e.
Le lendemain, vendredi, tait la journ6e des Enfants
de Marie; le matin, messe de Communion, comme celle
des Crois6s, sur la place; spectacle du ciel, plus de deux
mille femmes en salampy blanc, pieuses, recueillies,
avec leur ruban bleu et leur voile, chantant de tout
coeur et a pleine voix; plus de douze pr6tres circulaient au milieu d'elles avec des ciboires, toujours
insuffisants, car beaucoup d'autres femmes etaient
venues s'adjoindre : c'6tait vraiment 6mouvant.
Et pendant ce temps, a la cath6drale, sans arret
aussi, l'on distribuait la sainte Communion : on en a
compt6 plus de dix mille. La grand'messe dans l'6glise
Saint-Charles, reservee aux femmes, tres imposante
aussi, eut un sermon de M. Engelvin; le vicariat de
Fort-Dauphin est souvent a l'honneur!
A deux heures et demie, reunion des Enfants de
Marie, a la grande salle d'oeuvres : il faut montrer
patte blanche, ou plut6t ruban bleu..., toutes nos
nlles y sont, bien entendu.
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Rapports et encouragements bien interessants de
trois Peres J4suites. Elles ont vraiment bien travaill,
les Enfants de Marie de Fianarantsoa et environs,
spirituellement et matiriellement (un district a pile
3 ooo kilos de riz pour les congressistes, un autre a
fourni toutes les nattes, un autre tous les costumes
des Crois6s, etc.).
Monseigneura dit son petit mot, tres gofit, quoique
dans sa modestie il se soit traite de barabara.
Le soir, vepres encore : les hommes et les femmes
chantent, en des chceurs fournis, tous les psaumes; il y
avait dix ans que je n'avais pas entendu le Dixit
Dominus. Sermon du P. Faulquier. Beau salut : toute
l'assistance chante; quelle preparation cela repr6sente dans tous les postes du vicariat!
Nous avons fait hier nos visites de cer6monie a
tous les 6veques, a Mgr Givelet, si bon et si simple;
du reste, tous ont eu un mot tres cordial pour nos
cornettes, ainsi que la plupart des Peres. A saint Vincent en soit toute ]a gloire!
Nous avons aussi &et chez les Meres de Marie-Reparatrice: bien aimables, on s'est trouv6 en famille : leur
chapelle est une oasis; elles font les hosties pour toot
le vicariat, et, en vue du Congr6s, en ont fait cent
mille suppl6mentaires; elles tiennent aussi un ouvroir
florissant pour les 6glises de la brousse, et nous avons
admire leur exposition. Nous avons vu chez elles
aussi deux Peres Trappistes de Tananarive; on Fran<ais, age, et un jeune scolastique malgache qui a
fait ses premiers voeux; ils ont deja cinq aspirants qui
'tudient, deux ont fait les voeux. A toutes ces saintes
ames, Trappistes et R6paratrices, etc., nous avons
chaudement recommand6 les besoins de notre Sud: les
ceuvres, les paiens, les vocations indigenes, et la sant 6
de notre soeur Visitatrice. Ils font si bien tout cela !
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Aujourd'hui samedi, apres les messes de Communion, toujours aussi nombreuses k la cathidrale, la

belle grand'messe a Saint-Charles (nos PP. Hennebelle et Devisse faisant diacre et sous-diacre), nous
jouissons de quelques heures de repos, les reunions
6tant r6serv6es aux hommes. A cinq heures, nous
assisterons encore aux vapres solennelles.
Demain, dimanche, grand'messe solennelle sur le
grand terrain de l'6glise Saint-Charles et procession
du Saint Sacrement. Le fanjakanan'a pas donn6 l'autorisation de parcourir toute la ville; c'est bien dommage, car, dans ces rues en pente, la procession aurait
et6 magnifique. On a craint le disordre; on se contentera done d'aller jusqu'au tombeau de la Mission
catholique, 6difice tout nouveau oi sont rassemblis,
comme a Ambohipo, A Tananarive, tous les corps des
missionnaires et des seurs dccde6s dans le vicariat.
Parmi eux repose notre sceur Hirman.
II fait un temps superbe, ensoleill1, mais pas trop
chaud; meme nos mont6es et descentes en plein midi,
quoique fatigantes, ne donnent pas la fievre.
Dimanche soir [i3 octobre]. -

Voil le Congres fini,

et la cer6monie de ce matin a ete splendide et pieuse;
la foule fut 6norme et I'ordre parfait.
Des sept heures et demie du matin, les differeats
groupements et associations se sont diragis en longues files de la cathedrale a la plaine d'Ambatourena.
Malgr6 1'absence du 'service d'ordre, le silence et le
recueillement resterent admirables.
L'entr6e solennelle des six 6evques, la grand'messe
c6lebr6e par Mgr Givelet, un sermon tout plein de feu
de Mgr Fourcadier (qui parle le malgache avec un ton
et un accent de pur ambamandro), puis la procession
se met en marche. Malgr6 l'organisation parfaite, il a
fallu plus d'une demi-heure pour mettre en branle les
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divers groupements; pendant ce temps, nous avions le
bonheur de faire notre adoration devant le Saint
Sacrement qui attendait sur l'autel pendant que toutes
ces troupes ivoluaient a ses pieds. C'est notre bon
Mgr S6vat qui a eu l'honneur de porter le Saint Sacrement pendant la procession et il a pu ainsi Lui
adresser bien des requEtes pour notre pauvre Sud. On
est alle en serpentant a travers la plaine, pour permettre au long ruban de chr6tiens de se derouler
jusqu'au caveau de la Mission, bel edifice, a mi-c6te,
surmont6 d'une tres belle et grande croix. C'est de
ce reposoir, ayant pour pi6destal les restes de ses
anciens missionnaires, que Notre-Seigneur a beni l'immense foule, apres que les six 6veques, d'une seule
voix, lui eurent consacr6 l'ile tout entiere. Puis, les
six vicaires apostoliques ont, eux aussi, tous ensemble,
donne une derniere benediction. Le Saint Sacrement
a &6t alors rapport6 a l'6glise, entour6 d'une cinquantaine de pretres en chapes ou chasubles, et escorte par
toute la foule, qu'on avait di remettre en rangs, faute
de place pour se d6ployer, mais qui formait un cortege encore plus triomphal, semblait-il, serrant de
tous c6t6s le divin Roi et chantant avec foi et amour.
Maintenant, c'est fini, tout le monde est impregn6
de cette atmosphere surnaturelle. Tout le monde est
ravi, pas une note discordante: Deo gratias!

AMERIQUE
EITATS-UNIS
Lttile de M. ROBERT LENNON, pietre de la Mission,
a M.

LE SUPERIEUR GENtRAL
Emmitsburg, le to janvier 1936.

MONSIEUR ET TRES HONORt PERE,

Votre binediction,s'il vous plait!
En 1'absence de notre cher visiteur, M. Slattery,.
qui a quitti New-York le 28 decembre dernier pour
ses visites A Panama,'ce m'est un devoir de vous
fournir quelques brefs d6tails sur la maladie et la mort
de M. Fr6ddric Maune.
Pendant les saints jours de Noel, il contracta inopin6ment un mauvais rhume qui, rapidement, &voluaet
se transforma en pneumonie. H6las! comme on pouvait s'y attendre de la part de notre cher confrere, il
fit la sourde oreille Atous les avis et recommandations
de ceux qui l'entouraient. En vain on le supplia d'aller A I'h6pital : cela se poursuivit jusqu'au soir du
29 d6cembre : deux jours apres, il mourait.
La premiere nouvelle que je requs de sa maladie me
parvint dans la soiree du 3o. M. Henry Connor me
tel6phonait que M. Maune etait au Mercy Hospital,
atteint de preumonie. Le lendemain matin, un autre
message m'annoncait que les docteurs de l'h6pital
desesperaient de sauver le malade. Je partis pour
Germantown apres diner, et 1A, je regis, A la nuit
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tombante, la nouvelle de la mort de notre regrett6
confrere. Les pretres qui restirent avec lui jusqu'a la
fin m'assurerent qu'il fut calme et parfaitement r6sign6 a lasainte volont6 de Dieu, repondant aux prieres
des agonisants et gardant sa connaissance presque
jusqu'au bout.
Le bon iveque, Mgr Thomas-M. O'Leary, insista
pour que les fundrailles eussent lieu, non a la paroisse,
mais a la cath6drale. La messe solennelle de Requiem
coram episcopo fut done c~elbrte par M. Edouard
Walsh, assist6 comme diacre et sous-diacre par
MM. Noonan, superieur a Niagara, et Schickling, de
Springfield. Dix-huit confreres 6taient presents a ia
messe; on y comptait encore deux Passionnistes, dix
ou douze pr&tres s6culiers de la ville, un bon nombre
de religieuses, dont M. Maune avait 6te le confesseur,
sans oublier ces quatre h&roiques Filles de la Charit6
qui etaient venues en auto de Boston, par un terrible
deluge de pluie et de gr6sil.
Au service funebre, qui eut lieu au s6minaire SaintVincent, a Germantown, la messe fut c6elbrie par
M. Higgins, du meme cours que M. Maune; M. Conroy, lui aussi de cette meme classe, servit de diacre et
M. Moran pr&cha.
La province 6tait dignement et largement reprisentee ý ce service; on y voyait encore MM. Flavin, Barr,
Mc Hugh et Martin Moore, venus sp 6 cialement pour
representer la province occidentale.
Ainsi, simplement et rapidement, est passe a sa
recompense 6 ternelle un confrere qui, durant tout le
temps de sa vocation, a ete pleinement reconnu et
proclamb par tous, dans Ia province, comme anim6
d'une grande et reelle d6votion envers la Compagnie .
I. M. Maune Frideric, n6 i Brooklyn (N.-Y.), le
7 aouit 1871, reu
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II 6tait, dans toute la force du terme, un homme de
communaute. Dieu l'ait en sa sainte garde et qu'il
repose en paix!
En cette occasion, comme en tout temps, je reste,
en l'amour de Notre-Seigneur et de son Immaculke
Mere, Monsieur et tres honord PNre, votre tres
humble fils en saint Vincent,
Robert-A. LENNON,
i. p. d. 1. m.

EQUATEUR
LA MAISON D'AMBATO : SES ACCROISSEMENIS

Ambato, le 25 octobre i935.

En janvier 1935, 1'6cole Saint-Vincent-de-Paul,
annexee autrefois a l'h6pital Saint-Jean-de-Dieu, a 6th
heureusement transf6r6e a une maison particuliere,
lhgu6e par un bienfaiteur.
C'est un bel immeuble de I 170 mitres carres, situ6
S400oo mtres de l'ancien local. Apres avoir et6 l'objet
de quelques r6parations n6cessaires a une meilleure
adaptation, il offre plusieurs commodites et assure en
partie l'ceuvre de FI'cole, cr&6e depuis une cinquantaine d'annies, et qui, faute de ressources et de local
sp6cial, se voyait menac6e de disparaitre. C'est done
un appr6ciable don fait a notre chbre Communaut6 :
que le bon Dieu en soit b6ni!
dans la Congregation de la Mission k Philadelphie (siminaire SaintVincent), le 25 aott 1888; emit les voeux & Bordentown (N.-J.) le
26 aoft i89o; fut ordonne pritre le 19 mai 1894 & la cath6drale de Philadelphie, par Mgr Ryan, archeveque.
I1 fut visiteur de la province occidentale des Etats-Unis du ro octobre 1919 au 26 mars 1932, et mourut & Springfield (Massachusetts),
au M*cy Hosital,le 31 dicembre i935.
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C'etait done l'heure de la Providence pour notre
petite maison d'Ambato, puisque, grice a cet heureux
transfert, une gn&ereuse bienfaitrice donna une somme
considerable qui permit de transformer l'ancien local
en une modeste, mais bien confortable Materniti,
pleine de lumiere, de soleil et de blancheur, qui, a
premiere vue, donne une heureuse impression de bien&re. Deja, nous nous voyons debordees de pauvres
meres, auxquelles un personnel bien pr6par6 prete ses
soins intelligents et devouds. Cependant, cette relation serait incomplete si je taisais la gentille fete qui
eut lieu a l'occasion de la benediction de cette nouvelle ceuvre.
Elle fut rehauss6e par la pr6sence des deux premitres dignitis de la R6publique : Mgr Carlos Maria
de LaTorre, archevequede Quito, et SonExc. DrJose
Maria Velasco Ibarra, president constitutio nnel; on
remarquait aussi des personnalites de la capitale et
d'Ambato, de nombreux amis des ceuvres de Charit6
et de la Communauti, plus un groupe de quatrevingt-dix jeunes 6leves, qui devait donner a cette
reunion la note de fraicheur et d'entrain, depuis le
sympathique d6fil6 de presentation qui fut magnifique de discipline et d'6elgance, jusqu'd la charmante
gymnastique rythmique, qui fut un petit prodige d'ensemble et de grice qui valut a nos 6leves de chauds
applaudissements et I'admiration du president de la
Republique, qu'il traduisit par ces mots : (( Ces
enfants travaillent avec plus de perfection que nos
cadets! i,
Entre les divers numeros qui donnerent a la fete son
cachet classique': discours des autorites, relations
sur la fondation de 1'h6pital, d6crets, hommage a la
bienfaitrice de l'oeuvre, etc., et b6endiction solennelle
par Mgr l'archeveque, nos fillettes executerent plu-
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sieurs chants avec accompagnement de piano et d'orchestre, oi elles revelerent une fois de plus leur talent
ddja bien connu des habitues de nos fetes scolaires.
Leur tenue fut irr6prochable, malgr6 1'ardeur d'un
soleil brfilant qu'elles support&rent durant deux
heures consecutives, puisque la fete se deroulait en
plein air. Nous conservons de cette journie le plus
aimable souvenir. Tout pour la plus grande gloire de
Dieu et l'honneur de notre chire Communaut6!
Sceur Jean GABRIEL,
i. f. d. 1. c. s. d. p. m.

PEROU
Lettre de M. RUBEN OLIVARES, pritre de la Mission,
4 M.

LE SUPIRIEUR GENERAL

Lima, le 4 novembre 1935.
MON TRts HONORE PERE,

Votre binddiction, s'il vous plait!

En vous offrant mes hommages respectueux et affectueux, a I'occasion de la fete de votre saint patron,
je pense bien que vous fera plaisir une courte relation

des principaux faits du premier Congres eucharistique
de Lima (23-27 octobre 1935).

Les personnes de -tout 6tat et de toute condition,
tous ceux que l'on rencontre, on les trouve fort 6mus
de ce qu'ils ont vu et entendu pendant les jours de ce
beau Congres. De toutes les lkvres s'echappa le mot
biblique : Digitus Dei est kic. C'est l'ceuvre de Dieu,
le grand miracle de sa grice, la Pentecbte de Lima...;
sup&rieure A tout projet, aspiration et activit6
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humaine. Oui, le Congres eucharistique de Lima
renferme tout cela, et plus que cela.

Communions de pris de 60000 enfants, entre lesquels
3ooo des ecoles et pensions de nos Sceurs (Lima et
les alentours n'arrivent pas a 400000 habitants); com-

munions de pres de iooooo dames et demoiselles;
communions de tous les soldats de la zone, des ecoles
militaires de l'arm6e, de la marine et de i'air; y prenaient part les officiers et generaux, ayant B leur
tkte le g6neral de division Benavides, president de la

R6publique, accompagna de tous ses ministres, du
president du Congres legislatif et nombre d'autres
repr6sentants; defil6 par les principales rues de
1ooooo hommes (ouvriers, avocats, m6decins, etc.), qui
chantaient avec enthousiasme les hymnes religieux et
lanqaient a chaque moment le beau cri : Viva Cristo
Rey! La nuit et le matin du dernier jour, consacre a
la communion de l'armbe et des hommes, on en vit
plusieurs se confesser dans la rue, sur les places et
sur les trottoirs ; il y eut presque 8o ooo communions
d'hommes.
On n'avait jamais vu, disait un journal, ni au temps
de la domination espagnole, ni apres l'ind6pendance,
une telle concentration d'hommes, en un si bel ordre,
avec un si fervent recueillement. ( A certains moments, je sentais de la jalousie, je vous I'avoue, declare
aun journaliste Son Exc. Mgr Subercaseaux,
6veque de Linares (Chili), un des pr6lats 6trangers
sp6cialement invites, - mais la belle pensee de saint
Augustin me consolait : Quod isti et istae, cAr neque
nos? n

Les fils de saint Vincent, mon tres bonore PNre,
ont contribu ii la pr 6 paration de ce beau triomphe
de notre divin Roi. Tous les confreres ont pris part
dans leurs sections pour instruire, confesser et distri-
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buer la sainte Communion; parmi les premiers il faut
citer Son Exc. Mgr Guillen, qui oubliant tout repos,
voire la nourriture, restait au saint Tribunal jusqu'a
onze heures du soir.
Voile, mon tres honore Pere, les principaux faits
du premier Congres national eucharistique du Pirou,
qui a rempli nos coeurs de saintes joies pendant ces
cinq jours inoubliabies du mois d'octobre 1935.
Implorant, mon tres honor6 Pere, votre paternelle
b6n6diction pour les trois missionnaires de cette maison et pour toutes nos Sceurs de cette province du
Perou, je demeure en saint Vincent, votre fils tout
d&vou6 et tout obeissant,
Ruben OLIVARES,
i. p. d. 1. M.
Lettre de ma swur ESPIt
i la TRts HONORtE MERE CHAPLAIN
Lima, le 14 novembre 1935.

MA TRts HONOREE MtRE,

La grdce de Noire-Seigneur soit avec nous four jamais!
La ville de Lima vient de vivre des jours inoubliables

en ces fetes de son premier Congres eucharistique
national; sans exag6ration, on pourrait dire qu'elle a
icrit une des plus belles pages de sa glorieuse histoire.

La preparation spirituelle de ce Congres commenca
l'ann6e derniere; des semaines eucharistiques furent
organisbes dans chaque paroisse et chapelle publique
de la ville; ainsi, le public prenait peu a peu contact
avec l'Ehcharistie.
Des les premiers jours de septembre 1935, cette
preparation devint plus intense par des conferences
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sp6ciales et des missions. Toutes les classes de la
soci6te 6taient remu6es, mais rien ne faisait prevoir
jusqu'I quel point irait l'enthousiasme, I'amour du
peuple pour son Dieu.
Pour ne parler que de nos chers soldats de notre
h6pital militaire de Saint-Barthilemy, ils se sont
montr6s les dignes 6mules des Crois6s par la foi et
l'amour, les imitateurs de ces vaillantes legions com-

mandies par saint Maurice, saint Georges, saint
Victor.
Ils eurent, eux aussi,leurs missions, pr6chees simultanement dans toutes les casernes de la ville par des
religieux de differents Ordres. Pendant ce temps,
dans le grand salon de l'h6pital, les chefs et officiers
6coutaient des conf6rences qui leur etaient sp6ciales
et que leur donnait un Pere Capucin.
Ces missions et ces conf&rences avaient 6te pr6pardes par le ztle et la piet6 des dames des chefs.
Toutes les semaines, elles se r6unissaient dans notre
parloir, sous la direction d'un Pere Capucin, puis,
elles agissaient auprbs de leurs maris.
Si la participation de l'arm6e au Congrbs a et6 un
splendide-triomphe, c'est, apres Dieu, a ces dames
qu'on le doit. Depuis le president de la R6publique,
general Benavides, et ses ministres (presque tous militaires), g6n6raux, chefs de corps, officiers, jusqu'au
plus petit soldat, tous se firent un devoir de recevoir
le Dieu cache dans I'hostie.
Plus de sept mille militaires 6taient presents au
champ Eucharislique, ayant a leur t&te, a la place
d'honneur, la patronne de leurs armes, Notre-Dame
de la Merci, belle dans son plus beau, avec son manteau de moire brode d'or et tenant en ses Inains le
baton d'or de Marichaledu Pirou. Avec quellemajeste
de reine et quel amour de Mere, elle regardait d6filer
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devant elle ses chers bataillons peruviens, qui, apres
avoir donn6 tant de gloire a son divin Fils, lui rendaient, a Elle, tant d'honneur!
C'6tait vraiment impressionnant. On sentait l'esprit
de Dieu couvrir de son amour cette terre privilegibe
de sainte Rose de Lima.
Le divin 6taient si sensible que pendant les quatre
jours du Congres, la ville fut comme un sanctuaire
oii r6gnait le plus profond recueillement.
Je termine ayant l'honneur d'etre, ma tres honoree
Mere, votre tres humble et obbissante fille,
Sceur EsPIE,
i. f. d. I. c. s. d. p. m.

BRESIL

]COLE CATHERINE-LABOUR9

ET DISPENSAIRE

LOUISE-DE-MARILLAC
Rio de Janeiro, decembre 1935.

Depuis quelques annies, le champ d'action des
Filles de la Chariti s'est beaucoup ilargi dans I'immense Bresil: on les demande de tous c6tes et elles
s'en vont toujours plus loin porter les diffirentes manifestations de leur devouement, faisant naitre aussi
des vocations.
Des jeunes filles ont assist6 a l'arrivie triomphale
des Sceurs, elles les ont vues se mettre vaillamment a
l'oeuvre pour combattre toutes les souffrances. Elles
ont eu le d6sir de partager cette vie, dont elles ont
compris la grandeur, et la province se rbjouit de voir
arriver ce precieux renfort.
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Mais avant de franchir les portes du s6minaire,
beaucoup d'entre elles ont besoin d'autre chose que
des trois mois de l'habituel postulat.
Elev6es dans de lointaines fazendas, quelques-unes
ont fr6quent6 1'ecole tres irr6gulierement; parfois, le
pretre ne passait qu'une fois par mois, ne pouvant
donner qu'une instruction religieuse sommaire. Et
puis, il faut les perfectionner sur tant d'autres points
d'importance !
A la Tijuca, dans le cadre merveilleux des montagnes qui dominent Rio, les aspirantes trouvent une
retraite, l'ecole Calherine-Labourd,ou elles prennent
1'habitude d'une vie r6gulibre et pieuse, et peuvent
eprouver leur vocation en comblant les lacunes de
leur 6ducation.
Instruction religieuse, classes de portugais, de
francais et de calcul,alternent avec les travaux menagers que doivent connaitre les futures servantes
des pauvres. Par equipes de deux, elles s'occupent
successivement de la cuisine, du menage, du raccommodage, de la lessive et assument entierement la tenue
de la maison. Leur bonne volonte et leur remarquable
docilit6 obtiennent des resultats encourageants que,
dans une recente visite, a pu constater ma sceur Visitatrice, 6tonnae et satisfaite des progres realis6s en
si peu de temps.
Mais, au Brisil comme partout, les diplbmes
prennent une grande importance, 6tant r6clamrs par
de nombreuses administrations ; a laTijuca, on a done
voulu ajoutei au programme des 6tudes un enseignement professionnel qui soit un achemninement vers le
dipl6me officiel.
Le dispensaire Sainte-Louise-de-Marillaca un double
but: assister les pauvres de la Tijuca et de la montagne, trbs 6loignes de tout secours medical, puis don-
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ner aux aspirantes des principes de m6decine et de
chirurgie, en vue d'assurer un service hospitalier. Cette
formatioa, comprenant des cours theoriques et des
exercices pratiques: pansements, piqi~res, soins divers
aux malades du dispensaire, visites a domicile, doit
se terminer par 1'examen de la Croix-Rouge pour le
dipl6me d'infirmiere.
Le local, assez restreint, a 6t6 aminag6, d'une facon
tres heureuse et pratique, en trois pieces : salle de
pansements, cabinet de consultation et centre de stirilisation. II comprend un materiel simple, mais complet, notamment 6tuve et autoclave, qui, en familiarisant les 616ves avec le maniement des instruments,
leur permet de suivre les regles de l'asepsie et d'en
saisir l'importance.
Les aspirantes profitent des leqonsqu'elles recoivent
et leurs devoirs soignes timoignent qu'elles possedent
le programme enseign6, tandis que leurs fonctions
d'infirmiires developpent leur valeur professionnelle
et leur procurent les premieres joies du service des
pauvres.
TRENTE-CINQ ANS AUX MISSIONS DU BRESIL
Le Bulletin des Lasaristes de Hollande, Sint Vincentius a
Paulo, depuis le mois de juillet i934, poursuit la publication
d'intiressants sonvenirs sous le itre : Trente-cinq ans de Missions au Brfsil, dus ala plume de M. Guillaume Vaessen, supdrieur actuel de notre maison de Belem, au Pard. Comme notre
confrrer, pendant de longues annies d'apostolat,a parcouru en
tous sens cet immense pays br6silien, du nord au sud, de Pest a
louest; vu que ces souvenirs donnent de copieux details sur le
pays et ses habitants, sur nos maisons et les confrires d'autrefois; considedr aassi que les anecdotes ne manquent pas sur la
grande etvre des missions, sa ndcesAtd, ses difficultis, ses
truits el ses consolations;les lecteurs des Annales sauront dis
lors got4er de telles pages apostoliques.
Ces ivocations de missions sont icrites avec amour; on y
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sent un p itre qui, corps et ame, s'est donni i son pays d'adoftion.

Aux lecteurs de l'idition franfaise des Annales, nous prisentons ici le texte original,car, M. Vaessen, dishabitue du neerlandais, sa langue maternelle, pour plus de faciliti a icrit en
frranais ces souvenirs d'infatigable missionnaire brisilien.

[Note de la Ridaction des Annales.]

c Ecrivez, mais voyons done, 6crivez-nous quelque
chose sur le Brisil, envoyez des photos pour le Sint
Vincentius a Paulo n... C'est qu'on a autre chose a
faire que d'Ccrire des chroniques et de faire des
photos, pour les curieux de li-bas, quand on a sur les
bras, et surtout sur la conscience, une paroisse de
25 ooo ames et un hbpital de 700 malades, car me
vo'ila, a l'Age de soixante ans, promu cure, et cela provisoirement seulement, pendant que M. Gussenhoven
fait en Europe son tour bien mirit&[en 1931].
Ecrivez... oui, mais en dehors du temps, il faut du
talent. La Bruyere a dit que u c'est une grande misere
que de n'avoir pas assez d'esprit pour bien parler, ni
assez de jugement pour se taire e. Ne serait-ce pas
mon cas?
Ecrivez... presque necessairement je parlerai beaucoup de moi, ce qui est incongru. Le moi est si haissable, mais ( la vanit6 est si ancree dans le caeur de
I'homme, a dit Pascal, qu'un soldat, un goujat, un
cuisinier, un crocheteur se vante et veut avoir des
admirateurs, et les philosophes m6mes en veulent; et
ceux qui 6crivent contre, veulent avoir la gloire d'avoir
bien &crit, et ceux qui les lisent veulent avoir la gloire
de les avoir lus : et moi... qui 6cris ceci, ai peut-etre
cette meme envie et peut-tre ceux qui le liront ),...
( Avec tout cela, continue Pascal, mon pauvre Miton,
couvre le moi, tu ne I'6tes pas, tu es done toujours
haissable. )
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Ecrivons done. S'll y a faute, le coupable est celui
qui, par ses continuelles instances, m'oblige a 6crire.
C'est dimanche aujourd'hui, jour de repos de par la
loi de Dieu. Jour de repos, c'est-4-dire qu'on s'est
lev6 a trois heures trente, qu'on a c6lCbr6 deux messes,
prache trois sermons, fait deux catechismes, administr6 sept baptemes. Mon vicaire, M. Van Rijn, a pen
pres item, avec la difference qu'on m'a laiss6 tranquille la nuit, tandis que lui a et6 appel6 deux fois
pour administrer des malades. Eh bien! je ne me
plains pas, ta n'a pas 6et trop dur; ii y a des journies
bien plus charg6es. Je me sens m6me plus dispos qu'a
1'ordinaire, port6 a l'expansion, ce qui me donne
envie d'6crire, n'ayant personne avec qui je puisse converser. Je suis, en effet, seul A la maison. M. Van Rijn
est all confesser les malades a l'h6pital et y passe la
nuit, vu qu'a chaque instant entrent des malades en
6tat grave. Le domestique (cClaudio ) -est all voir le
a bceuf danser ), divertissement populaire qui fait
fureur tout le mois de juin. Le chat s'est enfui depuis
trois jours. C'est le troisiime. Ca me donne a penser :
il faut donc que je sois peu sympathique, peut-etre
haissable, comme dit Pascal.
Et alors, a que faire dans un gite, disait le lievre de
La Fontaine,-a moins que l'on ne songe ,. Je songe, en
effet A quoi? A quoi pensent les vieux ? Au passe;
je pense-que je suis dans la soixantaine et qu'il y aura
bient6t trente-cinq ans que je suis au Bresil. Est-ce
possible? Eheu fugaces labuntur anni! On a bien raison
de representer le temps avec des ailes : ii ne marche
pas, il vole. Et c'est surtout a la derniere etape que
sa course non seulement s'acc6lre, mais se pricipite;
la roue du char tourne si rapide que l'oeil d6sespere
d'en compter les tours. Est-ce que les annees ont
encore douze mois, les mois trente jours, les jours
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vingt-quatre heures? Oi est done le temps des 6tudes
oiL la dur6e d'une annie semblait un siecle, oiu on

comptait les jours, les heures, les minutes pour aller
en vacances, et ces jours, ces heures, ces minutes
s'6coulaient avec la lenteur du ruisseau qui traine son
filet d'eau au sortir de sa source. Mais voici que les

travaux, les voyages, les entreprises, tous les affluents
de l'existence venant en gonfler le courant, en ont
iait un torrent rapide et bondissant. Et maintenant,
comme il fuit !Ehkez fugaces. C'est la loi de la gravitation spirituelle, qui s'accomplit sur nos ames, comme
celle de 1'attraction physique sur les corps, dit
Mgr Baunard. L'intensite de sa vitesse est en raison
directe de la proximit6 du centre qui l'attire. Le centre
des ames, c'est Dieu. A cet age, on court a Lui, sollicites par Lui, emportis par Lui: il est si pros de nous!
II y aura bient6t trente-cinq ans que j'ai aborde
aux plages du Br6sil. Le lendemain de mon ordination, qui eut lieu le 4 juin 1898, le T. H. P. Fiat, de
sainte et chore memoire, m'appelle : a Vous partirez
pour le Br6sil, dans huit jours. - Dans huit jours,
mon Pere! - Oui, la place est retenue au bateau, il
faut accompagner un envoi de soeurs pour le Bresil et
I'Argentine. - Mais, mon Pere, ma premiere messe...
chez moi! - Comment! Vous voulez 6tre missionnaire et vous avez le courage de demander d'aller
chez vous? Votre compatriote, frere Theunissen, vient
de partir pour la Chine et n'a m&me pas demandd
d'aller chez lui... Allez, faites le sacrifice pour les
missions du Bresil. En compensation avant d'embarquer a Bordeaux, je vous permets d'aller au Berceau. »
J'aurais pu objecter que Frere Theunissen I n'6tait
i. Arnold Theunissen, n h Venlo, le 26 fIvrier 1874, entra & Paris dans
la Congregation de la Mission le 7 septembre z893, partit pour la Chine
en 1897, itant encore clerc; ii mourut I Kia-tchoang, le i5 mai 19oo.
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pas encore pretre et que, par consequent, ses parents
n'auraient pas eu quand meme le bonheur d'assister a
sa premiere messe. Et moi, j'etais pretre. II est vrai,
mes chers parents 6taient morts depuis longtemps,
mon frere Jean m'avait deji prce6d6 au Br6sil; mais
quelle consolation j'aurais eue de c6~lbrer la sainte
messe aupres de leurs tombeaux, dans la petite et
v6nerable 6glise du douzieme siecle de Hoensbrock
oi j'ai ete fait chretien et enfant de Dieu et qui pour
cela m'est plus chere que toutes les cath6drales les
plus fameuses de l'Europe, comme la pauvre petite
6glise de Poissy 6tait plus chere A saint Louis que
Notre-Dame de Paris! En tout cas, j'avais deux seurs,
dont une que je n'avais jamais revue depuis sa
prime enfance et qui dans ses lettres m'exprinait son
bonheur d'assister A la premiere messe de son grand
frere. Toutes deux sont mortes depuis. J'espire
qu'avec mes chers parents elles assistent tous les
jours au saint sacrifice de la messe du haut du ciel.
Puis, j'avais des parents qui m'ont toujours aim6 et
fait du bien, puis les amis de l'enfance. Oui, cela
doit 6tre dl6icieux, la premiere messe au village natal,
le cortege des parents et amis, les bannieres, la fanfare, tout cela au son de la cloche du bapteme et de
la premiere communion.
Je m'imaginais tout cela, mais je sentais qu'il ne
convenait pas d'insister, qu'il fallait faire le sacrifice,
dire le fiat. Je l'ai fait, je I'ai dit avec g6n6rosite du
jeune Age et de la grace fraiche de 1'ordination.
Partons. Une derniere priere devant le corps du
saint Fondateur... Paris, gare du quai d'Orsay, neuf
heures du soir... En voiture, Messieurs! Le lendemain
matin, nous sommes a Bordeaux, puis au Berceau :
quel bonheur de c6l1brer la sainte messe dans la v6n6rable petite maison oi saint Vincent a vu le jour et
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de prier a l'ombre du chene taut de fois siculaire oi
lui-meme priait devant la statue de la sainte Vierge
intronis6e par lui-m6me dans le creux de l'arbre! Pere
des missionnaires, priez pour nous, b6nissez-nous!
Lourdes! Mot magnifique qui suscite dans l'imagination les tableaux les plus souriants, dans le cceur les
emotions les plus suaves. Lourdes, c'est le ciel plus
transparent, 'air plus pur, ce sont les prairies 6maillies de fleurs, la solitude grandiose qu'aux jours ordinaires trouble 4 peine le murmure du Gave, mais qui;
aux jours des grandes manifestations, retentit et
tremble sons les acclamations des multitudes proclamant la bont6 et le pouvoir de Marie. Lourdes, c'est
l'imposante majeste des montagnes qui escaladent les
nues, et la-haut, la neige, symbole de la purete de
Celle que l'Ecriture proclame sans tAche. C'est ici
qu'il y a six ans je suis venu pour decider ma vocation. C'est done bien a Notre-Dame de Lourdes que je
dois la grace d'etre pretre, missionnaire, de m'embarquer demain pour le Brisil. Avec quel melange de
reconnaissance et d'espoir j'ai celebri la sainte messe
et dit a la sainte Vierge ce qu'autrefois l'illustre capitaine Barac disait a la vaillante Debora: Si tu ziens
avec moi, j'irai; mais si tu ne viens pas avec moi, je
n'irais pas. (Juges, IV, 8.)

Le 17 juin, nous prenions le bateau k Bordeaux,
quatre confreres et huit sceurs. C'est la fete du SacreCoeur. Pas possible de ne pas faire un heureux voyage
sous les auspices de ce Cceur ami.
Qui n'a pas exp6riment6 le mysterieux melange de
sentiments de joie et de tristesse qui, a l'heure des
grands departs, se partagent le coeur? D'un c6te, les
visions ensoleillees des regions inconnues qui enchantent et attirent; de l'autre c6te, les attaches de la
famille et de la patrie qui se rompent. Comme sont
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vives et profondes les impressions de cet age! Pourquoi lam6moire enregistre et retient-elle des choses
inutiles et vaines, et laisse tomber comme une goutte
d'eau inutile dans 1'immense gouffre de l'oubli tant de
notions, de connaissances, de choses enfin dont il
serait agreable et utile de se souvenir? Aprbs trentecinq ans, je vois encore la Plata, <( l'hirondelle des
mers ), au quai de Bordeaux, sous pression et impatiente de partir, la physionomie d'un grand nombre
de compagnons de voyage, les uns tristes et reveurs,
parce qu'ils partaient laissant derriere eux des etres
cheris qu'ils ne verront peut-etre plus jamais; les autres
contents et joyeux, parce qu'ils retournaient vers la
patrie, chez eux, apres une longue et douloureuse
absence. Les uns debarqueront sur les c6tes d'Afrique,
d'autres sur les plages d'Ambrique, d'autres encore
sur les bords du Pacifique. Le voyage est bien l'image
de la vie avec ses joies et ses tristesses, ses accalmies
et ses temp&tes, avec la difference que tous d6barquent au port de l'tternit6, avec escale a la mort et au
jugement. Ce qui m'a toujours frapp6 dans ces longs
voyages a bord oh on a l'occasion de voir quelques gens
de plus pres et d'autres un peu dans leur intimite,
c'est de constater l'inconscience, l'indiff6rence, I'oubli du port terminus. Je me rappelle avoir voyage
d'Angleterre an Brisil avec des marchands de betail.

C'etaient des Americains du Texas, qui allaient faire
des achats dans l'Argentine. Ayant demand6 a l'un
d'eux quelle ktait sa religion, il ouvrit de grands
yeux... il ne comprenait pas, non a cause de mon mauvais anglais, mais parce qu'il ne savait pas ce que
c'6tait que religion. Je lui demandai alors s'il 6tait
catholique, protestant, juif... Il me r6pondit qu'il
n'etait rien, quejamais il n'avait pens6 a ces choses.
C'6tait surement un .spcimen de ces 50 millions
16
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d'athees de l'Ambrique du Nord. On ne pense.qu'.
gagner de 1'argent, et cela pour manger, boire, jouer
et s'amuser. Jouir..., c'est la doctrine de ceux qui
se contentent de ce que Platon appelle le souverain
bonheur... des chevaux. Jouir, carpe diem, vis an jour

le jour, il n'y a ni bien ni mal, fais ce qui. te plait,
prends tout ce qui te tente, renverse tout ce qui te
gene, n'aie ni scrupule ni remords. Les scrupules
sont pour ces niais, les gens d'esprit n'en ont pas.
4 Mes chers enfants, disait Renan, amusez-vous, c'est
la vraie philosophie. La vie est un patinage sur la
glace d'une nuit et qui fond sous nos pas. n Cependant, ces memes jours, dans cette m6me mer, la Bourgogne, coupee en deux par un abordage, est engloutie
avec cinq ents passagers. Pauvre monde !
Per me si va nella citi dolexte,
Per me si va nell' eerno dolore,
Per me si va tra la ferduta gente.

Ce serait curieux de savoir ce que, apris trentecinq ans, sont devenus mes huit cents compagnons de
voyage. La Plata, de bronze et d'acier, doit avoir disparu depuis longtemps, ayant peut-etre servi de cible
lors d'un exercice de tir pour la marine. Et les hommes
qui ne sont ni de bronze ni d'acier, combien aaront
d6ja d6barqu6 sur les plages de I'6ternit ! Tel le bon
frbre Baptiste , notre compagnon de voyage, hahile
peintre, mort au champ d'honneur pendant la grande
guerre, apres une nuit atroce de souffrances sur la
neige.
Lisbonne. -

Quelques heures d'arr&t. On dine chez

les confreres a Saint-Louis-des-Francais. Nous avons le
r. Frbe Baptiste Augustin, coadjuteur., 6 It 5 novembre 1879 .
,
& Dax le 19 mars 1898; mort au champ d'honnewr,
dans la Somme, le 4 septembre 1916. Cf. Annales, z916, p. 53.
Nimes (Gard); requ
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bonheur de connaitre le visiteur du Portugal, M..Fragues, qui, vingt ans plus tard', tombera glorieusement
sons les balles des rivolutionnaires, en criant : a Vive
J6sus-Christ! , Apres avoir fait un tour en ville, on
retourne i bord. Le bateau part entre de verdoyantes
collines et de pittoresques villages. Le fleuve s'6largit :
des deux c6tes, les rivages s'estompent, s'affaissent,
disparaissent. Adieu la vieille Europe! Les bateaux
qui fourmillent de tons c6t6s, dans toutes les directions, nous disent que nous sommes en face de
Gibraltar. Nous descendons le long des c6tes
d'Afrique. Malgr6 soi, on pense a la Miduse, cent
quarante-neuf passagers refugies sur un radeau aprbs
le naufrage du bateau, perdus dans l'immensite de
l'oc6an, a l'endroit oi nous nous trouvons, et dont le
vaisseau Argos recueille, apres douze jours d'agonie,
quinze mourants, les autres 6tant au fond de la mer
ou devor6s par les vivants. A ce moment-la, je ne me
doutais gunre que peu s'en fallut, par deux fois, que
j'eusse A peu pres le m&me sort dans ces memes
parages. C'&tait en nous rendant a l'Assembl6e gen6rale de 1919, avec MM. Pasquieret Simon. II 6tait sept
heures di soir. Nous 6tions a table. Tout a coup, un
choc formidable secoue lebateau.Tout vibre et tremble.
Peu s'en fallut d'une panique. Nous montons sur le
pont. La vue est masqube de tous c6tes par un nuage
de vapeur blanche. A 3 metres de distance on ne voit
rien, malgr6 l'illumination intense du vapeur. C'est le
brouillard. Le vapeur s'est arrati, les machines ont
cess6 leur ronflement formidable. Qu'est-ce qu'il y a
eu? Un bateau a failli prendre le n6tre par la prone.
On a eu juste le temps de faire machine en arriere
pour iviter I'abordage.
a. Le 5 octobre a.go. Cf. Axnales, g19, p. 35.
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De pris, de loin, on entend la sirene d'autres vapeurs
qui hurlent dans la- nuit obscure, d'une maniere
lugubre, pour signaler leur situation. Les belles
dames, tout A l'heure si fibres, surtout deux qui pendant toute la travers6e buvaient du champagne a tire
larigot, crient, pleurent, ont des attaques de nerfs, au
grand contentement des vieux marins qui passent, en
riant dans leur barbe. Au dernier voyage (novembre
1929) en compagnie de mon frere, de MM. Janssen et
Van Rijn et des freres Broeren et Veessen, nous avons
6galement failli sombrer La templte resta furieuse
pendant sept jours. Le commandant nous declarait
que rarement il 4vait vu une mer si dechainie; aussi,
resta-t-il jour et nuit sur la passerelle, sans descendre
ni pour manger ni pour dormir. Le Lipari s'enfoncait, disparaissait entre les vagues, pour reparaitre
de nouveau, monte sur leur dos, g6misSant et craquant, pendant qu'a fond de cale on entendait comme
des coups de canon. C'6taient les caisses dansant la
carmagnole, se battant et se brisant contre les parois
d'acier du vapeur. 11 y a eu pas mal de passagers
blesses, moi-meme j'ai recu sur la tete une valise que
j'avais juch6e sur une armoire. C'est par paniers qu'on
a jete
la mer la belle porcelaine brisie. C'est dans
ces parages que la Congregation du Saint-Esprit a
perdu, en 1920, un eveque avec une vingtaine de missionnaires, au lendemain de leur embarquement. Nous
avions 6et plus heureux en 1898.
L'Immacule veillait sur nous. Le 27 novembre, f&te
de la M6daille miraculeuse, le soleil se RIve sur les
c6tes d'Afrique et lance sur la mer calme une longue
trainee de lumiere dans la direction du Brisil, on
aurait dit une tremblotante voie lact6e, presage de
bon voyage.
Nous descendons, mais ce qui ne descend pas, c'est
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le thermometre. C'est qu'on approche de Dakar. On
va mettre le pied sur le continent noir. Le bateau n'a
pas lanc6 l'ancre et deji une flottille de pirogues l'entoure de tous c6t6s. Des negres, ce qu'il y a de plus
authentique; leur pagne est reduit A son plus strict
minimum. Nos tailleurs et couturieres modernes, si
habiles qu'ils soient dans l'art de dishabiller, en pourraient encore apprendre de ces negres... Mais qu'est-ce
qu'ils viennent faire? La peche aux sous. Les passagers jettent une pi6ce a l'eau. Ils plongent quatre,
cinq, dix i la fois. On ne voit que de 1'6cume, des pirogues renversees, des rames dispersees. Mais bient6t,
ils remontent A la surface, cbacun cherche sa pirogue,
sa rame. Et la monnaie? Ils I'ont attrap6e A 5, 6 metres
de fond et la ramenent dans la bouche. Pour 5o centimes, ils passent sous le bateau 10o, 12 metres de profondeur. Ils parlent un peu toutes les langues, surtout
pour demander de I'argent et, au besoin, insulter les
gens. J'ai assist6 une fois A l'une de ces scenes. Au
depart du bateau, un passager, au lieu de lancer une
monnaie A la mer, lanca sur la tete d'un negre une
orange pourrie. Les femmes des Halles sont moins
eloquentes. J'ai vu des dames s'enfuir dans leur cabine,
en se bouchant les oreilles.
Nous sommes descendus A Dakar, chez les Peres du
Saint-Esprit, oui nous avons renouvel6 nos provisions
pour la sainte messe. Comme mon frere, 1'ann6e pr6c6dente, j'aurais voulu visiter le vieux roi de Dakar
dans son palais de paille. Ii reeoit volontiers les hommages des passagers, pourvu qu'on lui donne la piece.
Le commandant avait mis A notre disposition une
cabine vide. Huit sours et quatre confreres, dans une

petite cabine, pour c6l6brer et entendre la sainte
messe, sous cette latitude, c'itait intenable. On etouffait : ( Comment cela va, ma Soeur ? demande le com-
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mandant a l'une d'elies. - Bien, Monsieur le Commandant; au moins pour la sainte messe, ce serait
mieux au salon de musique. - Je donnerai des ordres

au commissaire. , Le lendemain, on c6lebre au salon de
musique, aprbs que le maitre d'h6tel aeu la complaisance d'epingler une serviette sur les epaules de la
fille de Jupiter, 1'harmonieuse Euterpe, qui tr6nait
au-dessus du piano. Le dimanche, on c61ebre sur le
pont, dans une chapelle improvis6e; le commandant,
Breton, tres pieux, se tient 4 genoux a c6te de l'autel.
On dit adieu a l'Afrique et on descend toujours
vers le sud. Le thermomitre, lui, ne descend pas, il
monte toujours. On entre dans le pot noir tropical. La
mer est d'huile lourde, le soleil masque de nuages

d'orage. Quelle chaleur! Ce n'6tait pas encore le
temps des ventilateurs modernes dans chaque cabine.
On tche de dormir un peu sur la chaise-longue, sur
le pont, et pour se-consoler, on va regarder la nuit, par
une ouverture quelconque, au fond de la fournaise oi
peinent les chauffeurs et m6caniciens. fe suis descendu
une fois dans la chaufferie pour voir de pres ce

spectacle.
Comment des gens peuvent-ils rester quatre heures de
suite devant ces vingt, trente bouches d'enfer oi s'engouffreat en vingt-quatre heures de 1o a 12 wagons
de charbon? II faut qu'ils aient encore un reste
d'humanit6 et de crainte de Dieu pour ne pas mediter
et executer de sombres projets quand ils voient les
bouquets, le luxe, les fetes des passagers de premiere
classe.
Nous voici en route pour huit jours, sans arret et

sans rien voir, sinon le ciel et I'eau. je metrompe, un
pigeon voyageur, au milieu de l'oc6an, vient se poser
sur le mat du navire. D'oU venait cette pauvre petite
bate, oft allait-elle? Aprbs s'8tre repos6 un peu et
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avoir becquete quelques grains, il disparut a nouveau.
Quoi encore ? Ce sont les poissons volants. I1 ne faudrait
pas s'imaginer des baleines volant comme des hirondelles. Cesont des petits poissons qui sautent loin i
quelques mttres de haut. Dans une cabine voisine
dorment quatre sceurs; pendant la nuit, une sceur se
riveille en sursaut. Quelque chose est tomb6 sur son
lit. Elle tate, elle crie... a Un serpent! , En voyage
pour le Br6sil, c'est assez naturel de songer aux
serpents... C'itait un petit poisson volant, entr6 par
le hublot ouvert.
On approche de l''quateur. Ce n'est pas toujours
ce qu'on lit sur les cartes giographiques, le c calme
6quatorial ). La mer commence a moutonner, les
lames de fond, le bateau monte, descend, s'incline
sur la droite, la gauche, bref, c'est le tangage et le
roulis qui ne vous laissent pas une minute dans la meme
position. Une pluie lourde et chaude nous oblige i
garder I'intirieur. Tout est triste et morne. Les conversations languissent on cessent, le piano reste muet.
II y en a qui, a la derobie, essuient une larme. J'ai
bien souvent observ6 cette m6lancolie au milieu du
voyage. Le neuvieme jour est passe, la monotonie a
engendr6 l'ennui, le mal de mer qu'on avait surmont6
reprend, le port est encore loin. Sunt lacrimae rernm.
On dirait que la m6me chose se reproduit dans le
voyage de la vie. Que de fois il m'a paru observer ce
manque d'interat, de goCt, de contentement des per-.
sonnes meme pieuses qui ont doubl6 le cap de BonneEsp6rance et sont arr:v6es au milieu de leur carriere !
Ne serait-ce pas ce que le P. Faber appelle : a La
fatigue dans la voie de Dieu ,, ou ce que David
appelait la tentation a du d6mon de midi ? S'il en
est ainsi quand il s'agit de personnes croyantes et
pieuses, que dire de la vie de ceux qui ne voient,
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n'espirent rien au del' de ce monde? On 6tait parti
si joyeux, toutes voiles au vent, pour la grande ou
belle vie, pour le plaisir, pour le bonheur, pour la
fortune, pour la puissance, pour la gloire, pour I'immortaliti. C'6tait hier... Et aujourd'hui? L'ombre
descend dans l'Ame, deji au midi de cette journee qui
s'appelle la vie. On fait la comparaison des impressions et des espirances d'hier avec les m6comptes et
les d6ceptions d'aujourd'hui, et alors le d6sillusionnement et le d6senchantement n'attendent pas toujours
le midi de la vie; c'est souvent dans la fleur de la
jeunesse qu'ils ternissent toute beauti et finissent
toute joie. Je me rappelle qu'un jour le bateau jeta
l'ancre devant l'ile de Maddre. Vue du navire, c'est
un paradis terrestre. Tout le monde va a terre. Je reste
presque seul g bord. Quand, le soir, le bateau part, un
jeune docteur qui venait de terminer ses 6tudes a
Paris me dit : ( Comment avez-vous passe la journee ?
- Mais tres bien, j'ai admire ce beau panorama, j'ai dit
mon briviaire, j'ai lu, j'ai dormi meme. - Et moi, je
me suis amuse, j'ai passe la journ6e dans l'orgie, et
maintenant, si ce n'6tait la pensie de mon pere et de
ma mere qui m'attendent, je me lancerais par-dessus
bord, tant j'ai horreur de moi-meme. ,,Cela fait penser
a Alfred de Vigny, le Vigay de la mauvaise 6poque:
i Quand il n'y aura plus parnmi les hommes ni enthousiasme, ni amour, ni adoration, ni devouement, creu.sons la terre jusqu'en son centre, mettons-y cinq cents
milliards de barils de poudre et qu'elle 6clate en
pieces au milieu du firmament. , Heureusement, cet
ange exterminateur redevint, i ses derniers jours, un
ange adorateur.
Nous voici en face de 'ile Saint-Vincent.
En 1914, de retour de l'assemblie generale, par
cons6quent dji. en pleine guerre, nous passerons ici

-

401 -

le quart d'heure de Rabelais. Apres avoir failli 6tre
fusill6 en Angleterre, je pensais que j'allais etre mis
en pi&ces par un croiseur allemand. En debarquant de
Hollande en Angleterre, on ne m'avait demande
qu'une seule chose ladouane: Avez-vous des journaux
allemands ?Je repondis avec assuranceN: on! Quelle ne
fut pas ma surprise, ma frayeur, quand, arriv6 chez
les confreres et ayant ouvert ]a valise, j'y trouve des
journaux allemands! Je ne doute pas qu'on ne m'eut
passe par les armes. On en a fusill pour beaucoup
moins.
Mais voici ce qui arriva en face de Saint-Vincent.
Notre bateau, l'Amazone 6tait arm6 en guerre. Deux
gros canons sont install6s sur le pont. De temps en
temps, il y a exercice de tir. La nuit, on voyage tous
feux iteints. C'est que I'escadre du vice-amiral
von Spee fait peser sur l'ocean le double poids de sa
force et de son mystere. On savait que ces vaisseaux
fant6mes itaient quelque part entre l'Afrique et
l'Amerique. Mais oi? Cinq escadres alliees sont a
leur recherche. On avait bien quelque vague
appr6hension du danger, mais cela n'empechait pas le
monde de s'amuser. En traversant la ligne, bal et
champagne. La joie est communicative. Le maitre
cuisinier passe, tablier blanc, toque sur le pied-deguerre, un chaudron a la main. II est saoul a ne pas
tenir debout. Malgr6 cela, en entendant la musique, il
met son chaudron'a terre, empoigne le premier marin
qui passe et se met a danser; mais il n'a pas fait deux
tours qu'il tombe et se casse la tete sur le chaudron.
Pendant ce temps, on signale au loin la silhouette
d'un 6norme bateau. On dirait qu'il se dirige vers
nous. II fait des signaux... Notre vapeur ralentit sa
marche. Le monstre tout noir s'approche,- on distingue
les canons! On a froid au dos. Serait-ce un corsaire
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allemand? On aurait pu quand mmne nous avertir,
comme on avertit les passagers le jour qu'on simule
I'incendie a bord pour l'exercice des marins. C'6tait
simplement un bateau de guerre anglais qui croisait
dans ces parages, justement pour garantir la navigation des alli6s. II attendait le passage de notre vapeur
pour recevoir la correspondance pour ses marins. (a
aurait 6t6 un bon coup pour l'Emden, que de nous
attraper au milieu de 'oc&an. Les requins auraient
eu de quoi d6vorer pendant quelques jours; je ne sais
pas combien il y avait de passagers, mais je sais que
nous sommes partis de Londres pour Liverpool en
deux longs trains ; tous passagers de I'Amazoxe. Cela
se comprend, tout ce qu'il y avait d'Ambricains, Brisiliens, Argentins, Chiliens tachaient de fuir le th6itre
de la guerre et de regagner leur pays. Mais revenons
en arribre. J'oublie que j'en suis a mon premier
voyage au Br6sil. Bresil! Le mot est sur toutes les
lkvres. C'est qu'en effet on approche du nouveau
monde. Ce sera demain, parce que voici d6ji File
Fernando Noronha qui appartient au Br6sil. On passe
tout a c6te. C'est de toute beauti. Des falaises contre
lesquelles l'oc6an exerce inutilement sa fureur, des
pics dont un se lance vers le ciel comme un svelte
clocher gothique, des palmiers, des cocotiers, des
champs de canne a sucre, des maisonnettes aux tuiles
rouges. Qui demeure dans ce paradis terrestre ? Des
bagnards. C'est 'ile oi le Br6sil d6porte ses bandits.
J'ai su plus tard, pas de pr6tre, pas de bon Dieu, sinon
de deux en deux, de trois en trois ans, pour quelques
jours, une visite d'un religieux franciscain. An lieu
du paradis, cela doit etre un enfer. Encore vingtquatre heures. Un point noir commence & Amerger
des flots la-bas & l'horizon, un phare, des cocotiers
des maisons; c'est Olinda, I'ancienne capitale dut Per-
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nambouc. Plus loin, une longue bande noire coule
presque en ligne droite le long de la c6te, c'est la
chaine de rochers a fleur d'eau, le recif qui a donn6
le nom a la capitale actuelle de Pernambouc : Recife.
La mer se brise formidablement contre ces rochers,
lanqant des gerbes d'eau a une belle hauteur.
Derriere cette muraille naturelle s'alignent d'innombrables bateaux, plus loin des tours, des d6mes,
des chemin6es, enfn les apparences d'une grande
ville. Notre bateau n'entre pas dans le port. L'arret
est court. A peine le temps de transborder le courrier
et quelques passageis. Comme la mer est tres agitie,
il demeure impossible de d6barquer par 1'escalier. On
met les passagers par dix, par douze, dans un 6norme
panier que la grue descend dans un chaland. Quand
la mer est relativement calme, qa va bien, mais
quand une lame de fond souleve subitement le chaland
et que celui-ci cogne le panier et le renverse, il faut
voir la salade qui sort de cette cage... Vingt-quatre
heures plus tard, on jette I'ancre devant Bahia, dans
la bale de Tous-les-Saints. La ville basse s'6tend en
fer a cheval sur une longueur de 6 kilometres le long
de la bale, relie a la ville haute par des ascenseurs
et des plans inclin6s. Nous descendons et allons saluer
les confreres qui y dirigent le s6minaire. Nous y rencontrons plusieurs anciens compagnons d'6tude de
Paris. II y a aussi une maison de mission, mais nous
n'avons pas le temps dela visiter. Nous partons pour la
derniere ktape. Encore quarante-huit heures et nous
arrivons k Rio de Janeiro. C'est le matin que nous
entrons dans la barre. L'entr6e de la baie est tres
6troite. A gauche se dresse le Pain de Sucre, rocher
dont le nom indique assez la forme et qui s'61ve audessus des flots a 400 metres de hauteur. A droite, la
formidable forteresse de Santa-Cruz, avec ses innom-
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brables gueules beantes, qui parfois vomissent le feu
et le fer. Devant nous, presque a fleur d'eau, la forteresse Lage. Nous entrons dans la baie et Rio de
Janeiro surgit a nos yeux curieux et itonnus. La baie
peut contenir les bateaux du monde entier. Partout
des bateaux. Derriere cette forEt de mats et de cheminees s'etend la ville sur un parcours de I5 kilometres. Plus ioin se dresse la chaine des montagnes
appelees des ( Orgues ,, a cause de leurs series de
pics en forme de tuyaux d'orgue. Un de ces pics,
plus haut et plus svelte, s'appelle le a Doigt de Dieu ).
Entre tous, il y en a un qui domine ou plutbt parait
dominer, parce qu'il est plus pros, presque en pleine
ville. C'est le " Corcovado ,, c'est-a-dire le a Bossu n,
qui a 700 metres de hauteur. Quel panorama da haut
du Pain de Sucre ou du Corcovado! Sur tous les
deux, on accede par un funiculaire ou chemin de fer
a cremaillkre. Une ville de I 5ooooo habitants, les
avenues Beira-Mare et Atlantica, qui ont cofit des centaines de millions, la grande avenue Centrale, la baie
aux innombrables iles verdoyantes, et an dela, d'un
c6t6 l'oc6an immense et de l'autre les montagnes, les
precipices, une vegetation luxuriante, folle, en ces
terres toujours chaudes et humides, sous un printemps
perp6tuel. J'ai 6et sur le Corcovado, mais je n'ai rien
vu, c'6tait un jour de brouillard. Mais je me rappelle
bien d'un apres-midi radieux, oui je suis monte sur le
Pain de Sucre, avec mon frere. La nuit nous a surpris
dans la contemplation de ce panorama qu'on dit etre
un des plus grandioses du monde, et alors nous avons
assist6 de I•-haut a l'illumination de Rio de Janeiro.
C'est fierique I
Guillaume VAESSEN.

DEUX INEDITS DE SAINT VINCENT
La prisente lettre de saint Vincent, du 3 /uvrier i643, se
trou'-e aux Archives ducales de Sagan, en Silisie. Cette piece,
apris avoir passi par I'itude de M. Charavay, comme l'a
soigneusement nmentionn. -M. Coste (Saint Vincent de Paul :
Correspondance, tome ll, t. 363), nous a ete signalke et commu-

niquie par M. Henri Auer, de Fribourg-en-Brisgau.
Les trois pages de cette lettre autographe a MA.Codoing
s'iclairentpar la correspondanceque saint Vincent entretenait,
en ce temps-la, avec le supirieur de Rome. Pour l'affaire de
Saist-Yves, outre ce qu'en dit M. Caste (op. cit., II, p. 262),
voici, sur cette question, un Mrmoire inedit de M. Vincent
rencontri, it y a quelque temps, aux Archives du Ministere
des Affaires Etrangeres.
A ce propos signalons aussi aux Archives departementales
d'Ile-et-Vilaine : C 2 73

une liasse de 145 pieces papier.

Assises des ttats [de Bretagne] ouvertes a Rennes, le 22 janvier 1643. Minutes des delibirations. Le 21 fevrier, les Etats
invitent les prdlats de la province k 6crire au Saint-Pare pour
le prier d'empecher les Pretres de la Mission de s'dtablir
dans 1'Sglise Saint-Yves de Rome.
. A noter egalement, sur la question dws missions dans les
villes ipiscopales, la pensie de saint Vincent, des ~643. Les
autres renseignements de cette lettre auraient !ait plaisir a
M. Caste qui, en amn des menus f aits, n'aurait strement pas
souscrit a Pannotation portde au revers de cet autographede
saint Vincent : II n'y a rien de considerable.
F.

COMBALUZIER.

De Paris, ce 5 febvrier 1643.
MONSIEUR,
La grdce de Nostre-Seigneur soict avecq-vous

pour jamais!

Je vous escrivis la sepmaine passie et n'ay rien, si
me semble, & vous dire de nouveau, sinon que quelque
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petite alterattijon qui est arrive[e] dans les affaires
rend l'affaire de Siain]t-Yves plus difficille et qu'elle
n'est pas a presser.
L'autre est touchant la demande que vous m'avez
faicte si nous ferions la mission dans les villes
Ep[isco]palles; sur quoy je vous diray que je n'ay
jamais eu la pensee de ceste exclusion, ouy bien de
n'y poinct travailler hors de 1~, et d'effet vous l'avez
faicte a Annessy, et M. Chiroye la faicte k Lusson;
mais pour prescher, catichiser et confesser 4ans ces
lieux-la, hors le temps de la mission, c'est ce qui m'a
toujours semblM n'estre pas exp6dient: Je fais prier la
Compagnie, pour r6soudre la chose si faire se peut
selon le dessaing de Dieu; et nous mestrons ceste
resolu[ti]on dans les regles, Dieu aidant.
Je vous prie de vous resouvenir de la dispense du
vceu de religion, que je vous ay demand6e po[ur] une
vefve [veuve], de celle d'un pbre capussin qui est
deveneu hereticque, dont M. Portail vous a escript.
En voicy une autre : un cure a eu sa cure par une
simonie assez 16gere. 11 se nomme [Taufin ?2 du diocese de Troyes, ii demande la dispense de tenir le
b6ndfice et condona[ti]on des fruicts qui ne sont que
de cent escus par an : il est tres homme de bien, la
simonie ne touche qu'a six muids de vin que son
resignant voulait qu'il luy donnat absolument aprbs
avoir convenu de la pension qui estoit de douze escus;
au nom de Dieu, Mons[ieur], faictes l'exp6dier au
plust6t; s'il est besoing d'exprimer le benefice, ii se
nomme [Nogetum ou Nogetus 3].
I.En marge saint Vincent &crit :J'ai oubli6 de vous envoier la lettre
de •M. Codoing (sic), ii y a longtemps.
2. Barr6 dans I'original.
3. Rature dans 'original. La lecture des deux noms a'ea eat pas
facilitee - et reste sujette a revision. - Aujourd'hui Nogent. Lequel I
Nogent-sur-Seine; sur-Aube; en-Othe?
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J'attends la lettre de change des mil livres que je
vous ay propos6 de prendre. Nous n'avons point
encore les contracqs de vostre fondation quelque diligence que j'y fiss[e], pour quantitA de circonstances
qui se rencontrent en l'affaire.
Mr du Coudray et M. Boucher partiront dans deux
jours pour la Barbarie pour les raisons que je vous ay
escriptes, et fairont la mission, en attendant sur les

galaires de Marseille; s'il n'y aloit que de la redemption des captifs l'on n'y iroit pas, mais s'agissant de
voir les raisons qu'il y aura d'assister spirituellem[ent)
les pauvres esclaves par l'advenir, chascun nous y
porte; vous en direz un mot, s'il vous plaist a Monseig[neur] Ingoli'.

J'attends avecq[ue] impatience le succes de vostre
seminaire, le nostre est benict de Dieu ici, nous en
avons vingt-deux dont ii y en a sept ou huict en
mission.
Et moy je salue et embrasse vostre chore Compagnie, prostern6 en esprit t ses pieds et aux vostres
qui suis en l'amour de n[otr]e Seig[neAr],
V[ot]re tres humble et obeissant serviteur,
Vincent DEPAUL,
Indigne pbre de la Mission.

Mr de Saint-Aignan 2 nous a resigne le prieure de
Die 3 , diocese de Langres; Mr Gallot' doit envoier
la procura[ti]on a un sien respondant pbre, banquier
a Rome. II y envoiera de plus le consentem[ent] de
M. l'abb6 et des religieux; vous le verrez, s'il vous
z.

Secretaire de-la Propagande de iz62

a

1649.

2. Chanoine i Paris, t- 1674. Cf. Coste, II, page 139.
3. Aujourd'huiDy6 (Yonne). Cf. Coste, II, page 427.
4. Notaire ecclesiastique du diocese de Paris.

-

408 -

plaict pour iuy recommander et y tenir la main pour
la componande.
Suscription : a Monsieur
Monsieur Codoing Sup'
des pbres de la Mission
de Rome

a.Rome.
MEMOIRE DE M. VINCENT
POUR L'EGLISE DE S[AIN]T-YVES DE ROME. 1643

L

L'6glise de S[ain]t-Yves de Rome a esti donnee autrefois
par Sa Saintet6 a la nation de Bretagne pour y entretenir
six eccl6siastiques bretons, et possede H present environ huit
cens escus de revenu.
Depuis que la Bretagne.fut unie a la Co[u]ronne de France
la Congregation de Messieurs de Saint-Louis prit le gouvernement de lad[itje iglise de Saint-Yve[sl, et transfira les six
habitudz et le revenu de Saint-Yve[s] a celle de Saint-Louis.
De ce changement de gouvernement s'est ensuivy que
l'dglise est mal servie, car il n'y a que M. le Curd et un autre
pretre qui risident sur le lieu et que lesd[its] habitues sont
dans le ddsordre.
Plusieurs personnes d'insigne pidtd voyant que les prktres
de la Mission s'appliquent non seulement au salut du pauvre
peuple des champs, mais encore a dresser les pretres aux
choses spirituelles. a la thdologie pratique, aux c6ermonies
de l'Iglise, a precher et catichiser, estiment qu'il y aurait
pii6t de leur donner I'administration de ladite dglise de
Saint-Yve[s], A condition et pour autant de temps qu'ils
continueront leurs fonctions et s'acquitteront des obligations
de lad[ite] iglise et de I'dlevement desd[its] ecclisiastiques et
non plus.
Les biens qui en pourront arriver sont : l o que 1'eglise en
sera mieux servie; 20 qu'au lieu d'un pretre qu'il y a, il y en
aura parfois plus de douze; 3° que lesd[its] six habitudz
I. C'est le titre mwme qu'. L'epoque ont'ajoute, en marge, les
Bureaux des Affaires trangeres; de mwme qu'au dos, se trouve mentionni : MNmoire recommand. tar M. Vincent.
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bretons seront Clev4z en la pi6te et service des choses eccl6siastiques et procureront vers Sa Saintete que les bons soient
pourvueux des binefices de Bretagne; 4" que les ecclesiastiques pieux de cette province qui le desireront y pourront
trouver une retraite aspeuree pour y estudier et servir Dieu :
o3que l'on remidiera au ddsordre dans lequel its vivent de
present et au mal qu'ils font dans les cures de leur pais dont
ils sont pourvueus, 1'intention de Sa Saintet6 estant de pr&ferer ceux-cy aux absens en la disposition des benefices.
II n'y a personne qui soit int6ress6 en cecy : le Pape y
trouve I'accomplissement de son dessein, le Roy n'y perd.
rien, car it ne pourvoit point a aucun binefice; la Bretagne y
a son conte [sic-, car elle auia le m&me'nombre de pbres
entretenus en ladite eglise ; 1'glise Saint-Louis n'y perd riencar si elle diminue de ce revenu, elle se dicharge de pareille
d6pence; les administrateurs n'y perdent que la disposition
de la cure, qui n'est rien en comparaison de la consolation,
qu'ils auront de voir Dieu mieux servy, et Monsieur le Cure
Faggrde, le d6sire et nous y appelle avec insistance.
Paris : Archives du Ministere des Affaires ktrangeres L
Romne. tome Si, folio 564.

LA CHARITE ET LES S(EURS DES HOPITAUX

[Le plerinage-congres internationaldes Inirmieres catholiques s'est tenu h Rome du 25 aU 29 aorit sp35. Le jour de l'ouverture, - dimanche 25, - dans la salle des Binddictions, on
entendit une lefon du Pere Creusen sur les exigences de i'apostolat moderne aupres des malades, soit dans les hdpitaux, soil
a domicile. Puis on donna lecture de rapports, visant a assurer aux Religieuses hospitaliires une formation techlique
aussi partaite que possible, tout en maintenan te fortifiant de
plus en plus leur vie surnaturelleet le legitime attachement a
lewr vocation spiciale.La Mire Inchelin, de la Compagniedes
Filles de la Charitd de Saint--fincent-de-Paul,montra ce qu'en
Franceon avaitddij realisidans cesens. Ce rapport - comme
les autres - deja publig, mais ipuisi, invite 4 la riflexion :
on lira avec profit cette page, chargie de profitables enseignemcnts, tout a fait dans la ligne de la doctrine, si comnplte, de
saint Vincent de Paul.] - Note des Annales.
RAPPORT PRESENTE PAR LA R. MERE INCHELIN
de la Compagnie des Filles de la Charity
de Saint-Vincent-de-Paul
Supirieure de l'Hdpital-Acole Saint-Joseph, h Paris
EXCELLENCE 1 ,
MES REVERENDES MERES,
MES CHERES SCEURS,
C'est le coeur ddbordant d'actions de graces pour les
faveurs qui ont te6 rdpandues dans le monde entier
par le jubile de la R6demption que nous avons toutes
voulu r6pondre a l'appel du Pere commun des fideles
I. Son Excellence Mgr Pizzardo.
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pour lui faire !'hommage de notre d6vouement, recevoir
ses directives, suivre en tout son mouvement, et mettre
toute notre activitY, toute notre vie a sa disposition
comme a celle de l'Eglise.
Nous vous saluons, Monseigneur, chacune au nom
de notre nation, vous qui avez bien voulu accepter de
tenir au milieu de nous la place du Pere commun pour
presider ce Congres, de vous faire lien d'union pour
toutes, et nous vous disons merci pour la grace et
l'honneur que nous apporte votre presence.
Ce Congres, cet appel du Souverain Pontife auprbs
de son auguste Personne, est encore un nouveau
t&moignage de sa sollicitude paternelle pour toutes les
brebis de son troupeau; il dira son intre&t pour ceux
qui souffrent, et son dsir de les voir porter avec fruit
le triste poids du p6ch6; et les encouragements, la
benediction que nous emporterons, nous, heureuses
privilegiees, a celles qui nous sont unies et sent la de
cceur, diront aux pauvres malades qui recevront nos
soins que Jesus est toujours le meme et que c'est le
Pere qui les aime et nous envoie a eux.
Et c'est pour que cette Chariti soit plus efficace,
plus vraie, pour qu'elle ait toutes les conditions
requises, que nous sommes venues recevoir du Pape
meme un nouveau sceau, sceau d'union dans l'obeissance a toutes ses directives, sceau d'union dans le
plushumbleet filial dvouement,dans l'amour mutuel et
dans l'entr'aide. Nous ne voulons pas oublier que, nous
6tant donnies au service des membres souffrants de
J6sus-Christ, nous voulons etre en meme temps, et par
li surtout, au service de son Cceur, sa joie, son soulagement, et ses infirmieres dans la mesure de notre
Charit6.
Faisons-nous done reciproquement bon accueil,
Soeuts bien-aimbes dans le Christ, appel6es par Lui &

-

412 -

une m6me vocation. Sans nous connaitre, nous itions
dejt unies en Lui dans son Coeur; et voici que, dans
sa misericordieuse bont6, le Seigneur a voulu anticiper I'heure de 1'6ternelle reunion et nous faire gofter
la joie de nous voir affluer a Rome m&me comme au
centre, comme a un foyer. Comme le sang part du
coeur et y revient pour y puiser une nouvelle force,
une plus grande purete, ainsi au contact da Vicaire du
Christ, Cceur de la Chretienti, avant toujours plus
6largi nos horizons et b6nifici6 des lumieres les unes
des autres par refraction salutaire, nous nous en irons
animies d'un plus grand ztle encore, opposer aux
e Sans-Dieu ) l'apostolat des ceuvres et essayer de
ramener a la maison du P.re le plus grand nombre
qu'il se pourra de ses enfants prodigues.
Ici, il n'y a que des enfants, des saeurs dans la maison de famille, dans la Citi du Pere, dans le Royaume
de J6sus et de son 9glise. Ici, nous touchons un petit
point commun de la terre et nous retournerons ensuite
chacune en notre region, emportant pour les ginbrations futures le ricit de ce qui s'est pass6, de ce que
nous aurons vu. Reunion inedite, oh! oui, splendide
triomphe de la Chariti. Rendons-en grace an Seigneur
ýet tichons d'en tirer grand fruit.

I
Et le premier fruit qu'il nous faut desirer et deman-der est un accroissement de CharitL.
C'est en manifestant la Charit6 catholique sous
toutes ses formes, l'adaptant a tous les besoins,
en
etant pretes pour cela A embrasser tous les sacrifices,
sous le mot d'ordre du Pape et ses sages ordonnances,
que nous travaillerons A procurer la paix du Christ
-dans le regne du Christ.
II faut que nous soyons la Charite vicue, la Charit6
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manifestie, la Charit6 conquerante, la Charite pacifique et rayonnante qui, sortie du Coeur du Christ
ouvert par la lance, 6tait li brilante dans sa poitrine
lorsqu'il 6tait sur la Croix le plus grand souffrant du
monde, donnant a tous le plus admirable module de
cette Charite qui va jusqu'au sacrifice de soi-meme, en
sacrifiant sa vie pour ceux qui le crucifiaient.
Nous venons faire entre les mains du Pape le sacrifice de notre vie dans l'exercice de la Charit6, pour
etre employees au service des membres souffrants de
Jesus-Christ et de son Eglise et 1'aider a accroitre ses
conquates dans le monde entier.
Nous sommes 1M, n'ayant qu'un cceur et qu'une ame,
sans distinction d'Institut, de Congregation particulibre, chacune avec sa forme respective, selon les
besoins de son pays et de sa vocation, pour rialiser un
meme but dans la plus parfaite union.
Nous sommes 1H pour nous preter un mutuel concours, nous rejouir en servantes fidiles o• bien produit par nos Soeurs dans le Christ pour sa gloire et
pour la consolation du PKre commun des fiddles.
En offrant au Saint-Phre la fleur de la Charit6, nous
faisons toutes a ses pieds la promesse de nous aimer
comme Sceurs, d'aimer nos chers malades, de tout faire
pour nous entr'aider et pour manifester au monde la
misericordieuse Charit6 du Christ Jesus.
11
Nous devons aussi d6sirer que, dans le monde
entier, les Religieuses hospitalibres s'adaptent aux
exigences actuelles pour r6pondre au d6sir du SaintPere et prennent les moyens requis pour faire acquerir
a leurs jeunes sujets la formation technique, aussi
parfaite que possible, en sauvegardant et fortifiant
toujours plus leur attachement a leur vocation.
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Quelles vibrations intimes n'avons nous pas eprouv6es
a la parole du Pape d6clarant que, pour assurer pleinement les reformes sociales, il fallait compter avant tout
sur la loi de la Chariti... et que loutes les institutions
destinies a favoriser la paix et l'enir'aide parmi les
homnmes reoivent leur solidite surtout du lien spirituelqui
unit les membres.
En Filles-de 1'Eglise, et souffrant avec elle, nous
nous sommes eraues en presence des maux qui nous
menacent, des dommages spirituels trks graves qui resulteraient et amineraientla ruine de tant d'dmes racketies
par le sang de Jdsus-Christ, si l'on abandonnait le soin
de ces pauvres prodigues que Jesus ressaisit et gagne
par la Charit6 avant leur dernier soupir.
Nous avons entendu le Pape dire que tout doit itre
tente pour ditourner de la socieit humaine des maux si
grands : que la doivent tendre nos travaux, nos efforts,
nos prikres, car, avec le secours de la grdce, nous avons
en nos mains le sort de la famille humaine.
Aussi, malgr6 les sacrifices qui doivent en r6sulter,
nous avons voulu r6pondre a son appel lorsqu'il disait :
il faut que les religieuses ajoutent a leur valeur morale
la competence professionnelle, afin que la Charite
catholique tienne la premiere place sur toute la ligne,
et nous nous sommes mises a I'oeuvre.
Depuis deux ans, nous avons travaille sans relache
et dans la plus grande union de Charit6. Apres avoir
prepare dans des Assemblees generales les plans et
l'organisation de cercles d'6tudes et pris toutes
mesures pour la sauvegarde de la vie religieuse et des
vocations respectives, nous venons apporter B. Sa
Sainteti le fruit de nos travaux et les r&sultats.
obtenus.
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Plan d'action

Pour commencer, nous avons pris un mot d'ordre :
Nous aimer, nous edifier, nous entr'aider, sachant bien

que, sans cette base, ce ne serait que ruine, et que les
Associations religieuses, loin de servir A 1'Eglise,
nuiraient et deviendraient source de divisions et de
d6sordre.
Nous rappelant ensuite combien le Seigneur aime
et b6nit les initiatives qui tendent et concourent au
bien mutuel, nous avons d6cid6 que les grandes Congregations viendraient en aide aux petites, a l'encontre
de ce qui se fait dans le monde oh les grands engloutissent les petits et les empkchent de subsister, qu'elles
seraient 1'aide et le soutien des faibles, respecteraient
en toutes les Communaut6s la volont6 et le choix de
Dieu, la diversit6 de ses inspirations et de ses dons
et tout ce que fait et approuve la sainte Eglise.
Et nous avons declare que, tres respectueuses de la
juridiction que chacun de Nos Seigneurs les &veques
exerce sur les Congr6gations de son diocese, nous
entendions laisser chacune A elle-m6me et A sa vie
propre, sans rien faire qui puisse ressembler a un
commencement de centralisation ou de groupement.
Aujourd'hui, les iveques nous approuvent pleinement
et nous encouragent A aller de l'avant.
Nous avons ensuite recherch6 les moyens d'aider
les Congr6gations les moins favoris6es a donner A
leurs jeunes sujets la formation professionnelle n6cessaire, sans trop de risques pour leur vie religieuse. Et
pour ce faire, nous avons trac6 les grandes lignes d'un
reglement moral pouvant servir Atoutes, et dont voici
la substance :
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Principes
A) II y a un esprit gen&ral commun a toutes les
religieuses infirmieres : il conviendra de le d6velopper, afin que leur temps d'etudes soit en meme temps
comme un stage de formation morale et surnaturelle.
Profiter de ce temps pour leur faire donner des
instructions g6nerales solides, aussi bien sur les qualitis et devoirs des infirmieres que sur les difficultes,
les 6cueils qu'elles peuvent rencontrer, leur developper le c6t6 surnaturel et le magnifique apostolat
qu'elles out A exercer;.les fonder en l'ivangile et
dans les vertus'solides, surtout dans la foi, la confiance
et la Charit6. Les soutenir par des exercices de pi6t6
pouvant s'adapter a tous les Instituts : messe, sacrements, m6ditations, etc.
B) I1 convenait aussi de poser ouvertement le grand
principe de la sauvegarde de l'intigrit6 des vocations et de leur esprit propre, sans pr6tendre exercer
aucune influence nefaste pour d6tourner une ame de
sa voie et 1'attirer a une autre qui pourrait paraitre
meilleure.
Laissons chaque fleur a sa place dans le jardin de
'E~glise, respectons les divers membres qui composent
le corps mystique de Jesus-Christ. Ce n'est pas a nous
de vouloir tout relier a nous, & notre Communaut6,
comme a une chose uniquement bonne; nous devons
veiller, au contraire, a garder les ames dans leur vocation particulibre, nous edifier a leur contact, nous
rijouir du bien fait par les autres, y apporter le concours de notre d6vouement, et ainsi nous participerons
au bien accompli par eux, comme s'il 6tait une extension de notre oeuvre propre.
Et pour aider chaque religieuse a rester dans l'esprit
de sa Communaute, il conviendra d'accorder a toutes
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certains moments ot elles puissent se resserrer dans la
profondeur de leur vie religieuse, dans les exigences
foncieres de leur Institut, sinon ce serait attirer sa
ruine et le priver-des benedictions du Seigneur. Que
chaque jour il y ait done un temps r6serv6 pour les
prieres et les exercices propres t chaque Communaute.
C) Un point important et d6licat

. traiter

a &t celui

de la correspondance, des parloirs et des sorties.
II a et6 r6gl ainsi qu'il suit dans la reunion gen6rale des religieuses hospitalibres a Paris, le 4 avril
1934 :

1i Que jamais permission de parloir ou de sortie ne
soit donnee en exemptant d'un cours, ou d'un exercice
essentiel de Communaut6, sans autorisation sp6ciale
de celle qui a grace et autorit6, et a laquelle les Soeurs
devront s'adresser selon les conditions fixes par les
Supkrieurs;
20 Toute correspondance d'une religieuse avec ses
Sup&rieurs majeurs restera enti&rement libre.
Celle pour la maison A laquelle elle appartient, et
adressee Ala Sup6rieure, pourra tre ferm6e et contenir les lettres particulieres, puisqu'elles seront ainsi
vues par la Superieure.
Aucune autre correspondance ne demeurerait libre
sans l'autorisation de la Sup6rieure respective, si
celle-ci le jugeait opportun pour quelque cas extraordinairement particulier.
Quant aux lettres qui seraient adresskes au lieu de
l'tcole et qui ne porteraient pas un cachet apparent
convenu,apres entente avec la Superieure, ellesseraient
ouvertes par la Directrice du lieu, ou encore renvoyses
a la Communaute de la soeur.
Mais il est extremement recommand6, a moins que
ce ne soit par l'avis formel de la Superieure et sous sa
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responsabilit6 entiere, de ne jamais faire recevoir de
lettres en secret. Du reste, on veillera a ce que, pen-

dant ce temps, la correspondance soit assez limitie
pour 6viter distractions et pertes de temps. II en sera
de meme des parloirs et des sorties qui ne seront
autorises qu'A des moments pr6cis. En outre, ii sera
fiddlement tenu compte Ala Superieure de la conduite
de sa compagne sur ces grandes lignes qui ne sont pas
sans importance, non seulement pour le temps des
6tudes, mais pour la suite, si bien qu'on ne saurait se
repentir d'une sainte reserve sur ces points.
Effort realisi
Grace au concours trouv6 dans les bonnes volontes
qui toutes ont r6pondu a l'appel, les risultats les plus
heureux ont kt6 obtenus, dont le principal a &t6 la
coniance mutuelle, et cette confiance n'a pas 6t,
trompee. II a suffi de montrer aux Congregations
hospitalieres l'ime des malades en grand p6ril pour
1'6ternitA si, faute d'un dipl6me, elles devaient quitter leur chevet, pour qu'aussit6t elles se dirigent vers

les 6coles d'infirmi&res, t6moignant par 1a de leur
intelligence de la situation et de leur volont6 de tout
faire pour garder leur poste de devouement.
En France, 340 religieuses appartenant A 60 Congregations diff6rentessont prisentement dans 17 ecoles
dirig6es par des religieuses. On en compte : 213 en
premiere annie, 118 en deuxieme annie, 9 en troisieme ann6e (visiteuses d'hygibne). La difference
considerable qui existe entre les chiffres de la.
premiere et de la seconde ann6e (+ 95) montre
l'effort fait en octobre 1934.
Cet effort devra s'intensifer largement dans la suite,
car les exigences ne feront que s'accentuer, et bient6t
on ne voudra plus que des dipl6mees pour soigner
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les malades. Plusieurs d'entre nous s'en sont rendu
compte et ont dit : (Si nous voulons garder nos h6pitaux, il faut nous riveiller et faire mieux que les
autres. ) Nous savons, certes, le sacrifice impose a
certaines maisons sous des rapports ou des aspects
divers, mais il est indispensable, car ils'agit d'une
question'de vie ou de mort pour les Communautes,
parce que si les sujets ne sont pas form6s et aptes a
remplir leurs fonctions avec la competence professionnelle des laiques, celles-ci prendront nos places, et
les pauvres malades pourraient bien 8tre priv6s de
l'assistance religieuse a leur derniere heure.
Aptitudes requises
La competence de mon auditoire me dispense de
rappeler les qualitis morales et professionnelles qu'on
desire trouver chez une infirmiure. Je dirai un mot
seulement de la sante et de l'instruction.
11 est peu de professions qui r6clament une si bonne
sante, parce qu'il en est peu qui exigent un effort si
soutenu, beaucoup plus" r6el qu'apparent, et que la
d6pense d'energie reclamie est constante. Les examens m6dicaux faits a l'arriv6e sont done largement
justifies et ne visent que 1'intr&t meme de l'6elve.
La question de l'instruction se pose comme un gros.
probleme. Les Communautes qui sont hospitalieres et
enseignantes ont dirige jusqu'ici leurs sujets les mieux
doues et les plus instruits vers fenseignement. Cela
est comprehensible et peut se soutenir, pourvu que les
soeurs que l'on dirigera vers les h6pitaux soient intelligentes, adroites et laborieuses.
Chaque Communaut6 envoie les sujets dont elle
peut -disposer et qui lui paraissent a peu pres convenir, et nous comprenons trop les difficultes actuelles
du recrutement des Congregations pour miconnaitre
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les efforts de celles qui ont r6pondu tout de suite a
l'appel. Nous nous permettons d'indiquer seulement
que, pour faciliter les etudes aux jeunes religieuses,
il serait A souhaiter qu'on p6t les preparer un peu
d'avance, en leur donnant quelques heures de classe
par semaine, et si possible des notions el4mentaires
d'anatomie et de physiologie, leur faisant faire des
exercices de vocabulaire et de redaction surtout. II
serait aussi grandement utile d'avoir passe un certain
temps dans un h6pital. LA, elles voient et entendent
les midecins, les infrmieres, et lors meme qu'elles ne
comprendraient pas tout ce qui se dit ou se fait, leur
memoire emmagasine les mots et les choses, et tout
s'eclaire un jour. II est a remarquer que celles qui ont
eu cette preparation suivent plus facilement le programme. Les autres n'y parviennent qu'en se donnant
beaucoup de peine.
Pour encourager ces jeunes sieurs, ajoutons que
bien des facteurs jouent en leur favour. D'abord, elles
apportent aux 6tudes une application, un bon vouloir
inspires et soutenus par un attachement tout dbvoue a
leur Communaute, un grand d6sir de lui etre utiles
pour reconnaitre les sacrifices dont elles sont I'objet,
enfin elles sont aidees par la grace de I'obbissance.
Les jeunes soeurs ainsi form6es apprennent A mieux
se connaitre, a s'apprecier, elles se sentent doublement sceurs, 6loignees qu'elles sont momentanement
de leurs maisons respectives, et vivant de la vie de
l'6cole, elles se souviendront toujours de celles avec
qui elles auront pass6 ces annees de leur formation
professionnelle qui, mCme au point de vue de la formation religieuse, ne leur laisseront que de bons souvenirs.
Cette ceuvre est bien, sous plus d'un rapport, une
ceuvre missionnaire. Outre qu'elle prpare des mission-
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naires a pen6trer plus ais6ment partout, elle contribue
au sein des pays civilises meme a atteindre des milieux
dechristianis6s ou athies et a d6truire les fausses idies
concues sur la religion par ceux qui l'ignorent.
Neanmoins, parmi les Communautes qui nous
envoient des e1eves, il s'en trouve qui, par vocation,
sont tris specialement destines aux missions, et qui,
de ce fait, outre le dipl6me d'etat, ont besoin de connaissances sp6ciales touchant I'hygiene personnelle,
par exemple les maladies 6pid6miques et end6miques,
sans parler des maladies sociales qui, dans les colonies comme dans la m6tropole, doivent etre d6pist6es
et trait6es.
C'est pourquoi nous nous proposons de faire suivre
en seconde annie a ces futures missionnaires des cours
sp6ciaux theoriques et pratiques pour leur apprendre
a se tirer d'affaire dans la brousse : pour la disinfection
par exemple, avec des moyens de fortune, a se d6barrasser des parasites qui si souvent sont des agents de
transmission des plus graves 6pid6mies. Les religieuses missionnaires auront done int6ret a se faire
connaitre a l'arriv6e et & indiquer si possible a quelle
mission elles sont destinies.
RKglement
Les grandes lignes du reglement suivi par les religieuses sont les memes dans toutes les 6coles. L'heure
des cours, des exercices varie suivant les convenances
des medecins, les possibilit6s de chacun, mais partout
on a tenu grand compte du besoin qu'ont les el'ves
d'avoir leur vie religieuse alimentbe et soutenue par
des exercices de pi6t6 r6guliers, et large part leur a &t6
faite. Et pour prot6ger les religieuses contre leur
propre inconstance, on ne leur donne jamais 1'autorisation de s'en exempter.
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La plupart d'entre elles passent la journee a 1'h6pital et rentrent le soir dans leurs Communautis respectives. Trois ecoles seulement ont des internes.
Pour celles-ci, le lever est a cinq heures, suivi de
la Meditation et de la Messe, puis viennent les petits
soins du menage et le dejeuner. A huit heures, toutes
doivent 6tre dans les salles pour les soins pratiques et
y passent la matinee.
: h. 3o. -

Repas avec lecture de table, petite visite a la

chapelle et r6creation au jardin, chaque fois
que le temps le permet.
I3h. i5. - Lecture spirituelle. Ailleurs, elle est report6e
au soir.
a3 h. 3o. - Rip6tition par la Monitrice ou etude.
r5 heures. - Visite an Saint Sacrement, prieres de Rigle a
la chapelle.
z6 h. 30. - Cours magistral ou dtude.
1S h. 30. -

Repas avec lecture de table, temps libre.

20 h. 3o. -

Priere du soir, lecture des points de la Mcditation. Coucher. Grand silence.

Une fois par semaine, il y a un cours de morale, et
le. vendredi la lecture est remplac6e par un petit
entretien spirituel.
Chaque semaine aussi, un confesseur vient se mettre
a la disposition de celles qui d6sirent s'adresser a lui.
Les directrices d'ecole auront dejh compris la difficult6 des temps libres et des recr6ations. II faut beaucoup veiller a cet effet, car la maniere de regler les uns
et les autres d6pend beaucoup pour leur succes de la
disposition des esprits. Parfois, il est necessaire que
les conversations soient plutbt girnrales, et les soeurs
s'y intiresseront et en tireront profit. Mais d'autres
fois, si cette recr6ation est forc6e, si ce temps libre
est mal employe, il se trouve de gros 6cueils qu'il nous
faut autant qu'il se peut 6viter.

II nous semble que les temps libres dont il est si
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facile de mal user doivent qtre fort limit6s, en sorte,
toutefois, que les religieuses aient la possibiliti de
faire la correspondance permise.
Pour les rbcr6ations, beaucoup auront plus de profit
de quelques entretiens g6n6raux qui leur seront une

heureuse detente et les aideront A garder ensuite plus
strictement le silence. II est bon, en effet, qu'a certaines heures ce silence soit plus particulibrement
demand6 au moins A leur conscience, car les Ames
religieuses perdraient si elles ne savaient conserverla

pratique de certaines observances pouvant et devant
s'allier avec leur vie de d6vouement et de charite.
Bon esprit. -

Confiance mutuelle

Mais ce qu'il faut souhaiter surtout, c'est le bon
esprit. Demandons-le avec instance. Notre-Seigneur a
promis de le donner si nous l'en prions. Demandons
aussi que, dans chaque Communaute ou l'on nous
confiera des sujets, on prie beaucoup pour que ces
annies soient des ann6es profitables aux Ames, A la
Communaut6 A laquelle elles appartiennent, et qu'elles
6difient dans la maison qui les accueille. En mettant
ce principe comme fondement, la priere A la base, il
y aura d6jA une union intime attirant la grace et disposant les esprits.
Un point A surveiller aussi beaucoup, c'est 1'entretien fidele, de part et d'autre, de la confiance envisagee
sous un aspect special, c'est-A-dire. que celles qui
confient leurs sujets doivent veiller pour n'en point
envoyer de chancelants, ce qui serait pour leur Congr6gation une deception p6nible, car vous savez ce que de
tels sujets sont capables de faire pour justifier leur
conduite et s'exclure d'une surveillance qu'ils ne trouveraient plus opportune. D'autre part, la famille qui
en a la garde en recevrait aussi de gros d6sagriments
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si l'on envoyait pour ce stage des sujets douteux, tant
du c6t6 de l'obbissance que de la charite et des vertus
religieuses.

Cette grande oeuvre repose toute sur la conscience
de celles qui en assument la charge, la regoivent
comme une mission de coniance, et sur la conscience
aussi des Superieures qui envoient et doivent bien
choisir les sujets; sur le bon esprit, la confiance
mutuelle, la pratique de la charit6 nmcessaire, car il
importe que, d'une part, chaque ame soit fidele a s.3
appel, a son berceau, et qu'une autre ne cherche pas
a detourner une ame de sa Communaut6 pour 1'attirer
a la sienne propre, car le bon Dieu ne pourrait b6nir
ces proced6s et ces Congregations.
Mais il y a lieu d'insister sur le choix des sujets,
sur la surveillance et le compte rendu que doit faire
la directrice de l'&cole a celle qui les lui a confi6s, sur
le devoir de soutenirla maison charitable qui accueille,
en ne lui envoyant pas de sujets douteux, ou chancelants dans leur vocation, de repondre par la confiance
a son d6vouement, car c'est une lourde responsabilit6
que la surveillance de ces jeunes sujets pendant deux
et mrme trois ann6es d'4tudes, alors qu'ils sont sans
exp6rience, hors de la surveillance et de la discipline
de la vie de Communaute.
II faut aussi que les soeurs stagiaires comprennent
que la premiere surveillance vient de leur propre
Communaute et que la maison qui les recoit a un
devoir de conscience de rendre exactement compte
de la conduite du sujet dont elle se trouve, d'une certaine maniere, responsable. Si elle ne rendait pas un
compte fidele A la Superieure de la Commupaut6,
c'est a Dieu meme qu'elle devrait rendre ce compte
redoutable. Ceci soit dit pour consolider l'assurance
mutuelle.
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Ces considerations tres s&rieuses ont pu tenir jusS
qu'ici quelques Communaut6s dans l'hesitation. Mais
puisque le bon Dieu a b6ni visiblement ces premiers
essais, et que le risultata meme depass6 les esp&rances, ceci grace aux bonnes volont6s remarquees de
part et d'autre, a la confiance reciproque que les maisons se sont temoign6e; puisqu'on a pu constater que
tout se passe bien, que ces jeunes sujets ne sont en
peril ni pour leur vocation, ni pour leur vertu, il faut
demander que ces essais consolants soient maintenant
suivis d'un pas en avant.
Pricieux encouragement
Et si quelques-unes d'entre vous avaient besoin
d'une note encore plus encourageante, elles la trouveraient dans les paroles de Son Eminence le cardinal Verdier, que je vais vous rapporter.
Le 13 mars 1935, pr6sidant a l'h6pital SaintJoseph I'assemblie gne&rale des Bienfaiteurs de
1'CEuvre, notre vendr6 cardinal passait en revue les
services rendus au cours de 1'ann6e prce6dente par
la charit6 de ceux qui l'6coutaient. Relevant alors ce
que le rapporteur avait dit au sujet de I'enseignement
donne A I'h6pital, il en vint a parler des religieuses
en ces termes : < Je ne saurais assez dire la reconnaissance que nous devons avoir pour tous ceux qui
sont les artisans de cette CEuvre, et avec quelle joie
et quelle reconnaissance j'ai constate que cette maison
a ajout6 A tous ses travaux traditionnels celui de la
formation de nos religieuses appartenant a de nombreuses Congregations et qui sont venues ici meme
preparer 1'examen de r6cup&ration. Et je garde le
souvenir de cette premiere entrevue que j'ai eue avec
ces chires Filles; elles 6taient trepidantes de reconnaissance. Je leur ai pos6 des questions un peu insi-
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dieuses, je voulais faire tomber dans Fesprit de certaines superieures gnearales, de certains 6vaques, et
mrme de certains archevrques les apprehensions qui
se justifiaient par certains c6tes: Que vont devenir
nos religieuses sorties de lear maison si elles entrent
en contact avec des jeunes filles du monde, si elles
vont s'asseoir sur des bancs avec d'autres religieuses
appartenant i des Congregations differentes, et peut6tre avec des jeunes infirmieres, si elles vont subir
des examens devant le jury de l'Etat? N'est-ce pas le
chemin de la perdition que nous ouvrons devant elles?
t Or, a ces chores Filles reunies ici meme, dans ce
cher h6pital, j'ai dit : , Mes enfants, avez-vous couru
des dangers? -

Aucun. -

Etes-vous contentes des

leions que vous recevez ici? - Oh! je crois bien!
dirent-elles. - Et, dites-moi, quand vous revenez
dans votre chbre maison religieuse, que vous retrouvez votre Mere, vos Sceurs, les aimez-vous autant apres
&tre sorties? '- Certainement, Monseigneur. » De
sorte que, aux questions que je leur ai posees ici
m&me, que j'ai pos6es dans d'autres circonstances;
ces bonnes Filles m'ont diclar que le contact qu'elles
avaient eu avec les sceurs des autres Congregations
avait produit cette merveille de les rendre plus fibres
que jamais de leur vocation et de les rattacher plus
que jamais a leur propre famille religieuse.
a II me semble que le bon Dieu prepare les mat&
riaux de l'6difice de demain, et votre archeveque ose
vous le dire, ces materiaux deviennent de plus en
plus des materiaux d'esprit, des materiaux de charite, des materiaux d'amour vrai, grace au christianisme.
<i Oh! ayons confiance, laIProvidence travaille pour
nous et les evinements actuels rapprochent les ames,
d'une faqon un pen diffirente selon la mentalite de
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chacune, mais ils rapprochent les ames et de la Charite, et du bon Dieu, je le constate tous les jours. o
III
C'est qu'en effet, nous assistons a une evolution
nouvelle de la charit6 qui, sortie de mouvements contraires, fait ressortir plus encore la vertu efficace de
la grice du Christ qui veut que jamais nous ne nous
laissions vaincre par le mal, mais qui, faisant sortir le
bien du mal mbme, nous ouvre de nouveaux horizons.
C'est ainsi que maintenant le Service Social est
reconnu lai-meme comme indispensable pour atteindre
les ames. La charit6 doit p#n6trer par son heureuse
influence dans les families et atteindre ainsi tous les
milieux des chers pauvres de J6sus...; elle doit y rev6ler I'amour du Christ et ouvrir par 1a les Ames a la
connaissance de la vraie religion.
C'est par les ceuvres de bienfaisance et de misericorde accomplies avec le devouement surnaturel et
religieux, dipouilli de l'6goisme humain et des
recherches de la satisfactiop personnelle et de propre
intiret, que les servantes des pauvres et des malades
pourront preparer les voies au pr&tre et faire connaitre
dans les foyers la charit6 du Christ qui les aime,
qu'elles seront des semeuses de paix, des ouvrieres
de reconciliation.
Lorsque la bonat touche mne ame dans la souffrance,
la porte est ouverte au Sauveur.
II est n&cessaire que les religieuses aient et conservent une influence sociale, une emprise de charit6
sur les ames que le Seigneur leur envoie, pour les lui
amener, les lui donner.
Ce qui manque maintenant pros des berceaux et
n'est point donn6 par le coeur des meres, Dieu veut
le faire retrouver pres du lit de souffrance par !e
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moyen de celles que la charite a consacr6es comme
meres des pauvres et des malbeureux.
De toutes parts le mal est la comme une vague
menacante qui voudrait tout submerger et que la grace
du Christ animant son armee de charite pourra seule
arrkter. Ne craignons pas. Ceux qui sont dans la
barque de Pierre ne pourront sombrer. Et c'est pourquoi nous sommes venues a Pierre pour recevoir de
lui la parole de virite.
Et ceci est un des plus beaux fruits du jubili de la
Redemption que nous venons offrir au ( Phre >), au
Pere commun. Nous sommes toutes 1, unies aussi
parfaitement qu'il est possible par le lien de la charite, comme une arm6e pacifique qui voudrait lui conquerir les cceurs, lui ramener ses enfants prodigues
en les attirant par ]a charite.
Nous sommes l1 comme Filles de 1'-glise, ses
membres devoues, pour etre les servantes des pauvres,
des malades. Si nous sommes les mains qui soulagent
et qui pansent les plaies, le Pape est le coeur, il est
l'ceil, il a recu l'intelligence et le don de gouverner
P'Eglise du Christ qu'il represente, et qui par lui manifeste sa sagesse, sapuissance, sa bont6 pour s'adapter a tous les besoins, afin de soutenir dans 1'6quilibre la justice et la misericorde pour le bien de la
paix.
Demandons la lumibre, prions et tenons-nous dans
cette disposition d'ob6issance et de d6vouement plenier au moindre mouvement et disir de Celui qui
repr6sente le Christ.

LAURENT BOUCHET
AMI ET DISCIPLE DE SAINT VINCENT DE PAUL

APPENDICE
I
LISTE CHRONOLOGIQUE DES CONFERENCES DU MARDI

donnies

& Saint-Lazare ou an College des Bons-Enfants
par Laurent BouCHET'

f aut apaiser la colBre de Dieu.
[I] Aout 165o. --I. De l'obligation que les pretres out d'apaiser la colere
de Dieu pendant ces guerres.
Quels moyens faut-il employer pour obvier 5 tous ces
maux et pour arreter le cours de toutes ces miseres ?
Sujet traite & Saint-Lazare pendant le siege de Bordeaux, en i65o(2).
II.

[2] 12 octobre 165o. -

De I'axmsne spirituelle.

I. Raisons et excellence de I'aumane spirituelle.
II. Comment pouvons-nous faire l'aumane spirituelle?
Trait6 I la Mission de Saint-Lazaze, le t1 octobre ib5o.

[3] i65o. - Des qualitis d'un directeur ddmes.
I. Quelles sont ces qualitls.
II. Comment faut-il se conduire avec lui?
Sujet trait6 & Saint-Lazare, en 165o.

[4] Mars 165f. -- De la Penitence.
I. De la ndcessite que nous avons, nous autres pretres,
de faire penitence.
II. Esprit de p6nitence.
III. Marques de la penitence.
Aux Bons-Enfants, de la Conference de M. Vincent, au mois de
mars x651.

i. Aprbs avoir xelev6 l&liste chronologique compl:tedes Confirences
du Mardi donnees & Saint-Lazare ouaux Bons-Enfants par Bouchet, nous
publions en entier quatre de ces conferences qui roulent pr6cis6ment
sur la Compagnie mame des Mardis, et qui nous paraissent pleines
d'intiret. Nous les faisons suivre de quelques pages choisies sur divers
[Joseph GUICHARD.]
sujets.
2. Ces remarques sont de la main meme de Bouchet.
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[S] 165S. - De la Compagnie de Saint-Lazare.
I. Des raisons que nous avons de chercher les moyens
de conserver et d'accroitre la Compagnie de SaintLazare.
II. Des moyens d'accroitre la Compagnie '.
[6] i65 . - De la Midisance.
I. Des raisons qui nous obligent d'dviter la mddisance et
de d6fendre l'honneur du prochain qu'on attaque.
II. Des diff6rentes manieres de commetre ta midisance.
III. Des moyens d'6viter la medisance 2 .
[7] j65 1.-

De la confirence spiritualle.

I. Des avantages qu'il y a a Ctre fidilement aux confirences spirituelles.
II. Des dispositions a la conference spirituelle s.
[8] 1652. - De Passistance a donner aux cairs de Picardie
et de Champagne.
I. Des raisons que nous avons d'assister MM. les curds
de Picardie et de Champagne tout prits a quitter leur
troupeau.
II. Des moyens 4 .
[9] 9 octobre 1656. -

De la direction des ames.
I. Des raisons que la Compagnie a de se doner i Dieu
pour la direction des ames.
II. Moyens i employer.
III. Fautes qui peuvent se commettre.
Traite i Saint-Lazare.
24 octobre 0b56. - Du catichisme.
I. Des raisons que la Compagnie a de se donner i Dieu
pour faire le cat6chisme.
II. Moyens k prendre.
Trait6 a Saint-Lazare.
[10o

i. Aucune indication w'est doanee par L. Bouchet, mais, se trouvant
dans Ie ms.Sacra Farrago,ia date ultiame cat fixe a x651.
a. Meme observation que pour la conference prEc6dente.
3. Aucne indication n'est fourie par L. Bouchet, mais le texte de
la conef6ence indique c:airement qu'elle a ett6crite pour
Saint-Lazare.
4. Aucue indication n'est fourn i c par L. Bouchet, mais le sujetcomporte la date et Je lieu.

eccl•iastique.
[l r 7 novembre 1656. - De la saintetr
I. Si les eccldsiastiques sont obliges d'aspirer la saintete.
II. Quelle saintetd leur est demandce.
III. Moyens & employer.
Traiti a Saint-Lazare.
[12] 22 novembre 1656. -

De Pavarice.

I. Des raisons que les pretres oat de fuir i'avarice et pratiquer la pauvrete.
II. Des actes par lesquels ils fuiront l'avarice et pratiqueront la pauvrete.

III. Moyeas de se defaire de l'avarice.
Trait6 aux Bons-Enfants.
[I3i 4 dicembre 1656. - De l'esprit de la Comipagnie.
I. Des grands biens que nous devons espirer si nous
sommes dans le premier esprit de la Compagnie et
dans la maniere de conferer qu'elle a tenu d&s le commencement.
II. Des moyens de nous itablir dans ce meme esprit et
cette mime manire de confirer.
III. Ce qu'il y a A corriger dans Ia maniere de confdrer
que nous observons.
Traite & Saint-Lazare.
[14] 17 janvier 1657. - De la mission an Refuge.
I. Des raisons que la Compagnie a de se donner a Dieu
pour bien faire la mission au Refuge.
II. Ce que chacun pense qu'il faut observer.
Ouverture de I'Assemble des Bons-Enfants.
[15] 1657. -

De resfrit de Pdnitence.

I. De l'esprit de penitence pour bien entrer dans le
Careme. Des raisons d'entrer dans cet esprit.
II. Qu'est-ce que I'esprit de penitence.
III. Moyens d'entrer dans I'esprit de p6nitence.
[16] 28 avril 1665. -

Se faire.tout d tous.
I. Nous autres, ecclesiastiques, nous devons nous faire
tout a tons si nous voulons gagner les ames & JesusChrist.

i. Sans lieu ni date, mais vers t657 et done&e I Saint-Lazare.
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II. En quoi consiste cettevertu d'ftre tout i tons et quels
en sont les actes?
III. Quelles sont les rigles et les pricautions que nous
devons apporter en cette pratique pour ne pas exceder.
Matiere traitee

& Saint Lazare,

Ie 28 avril t665.

[17] 18 aoat 1665. - De la divotion envers la sainte Vierge.
I. Des raisons que les ecclisiastiques ont d'avoir une
grande devotion envers la sainte Vierge et de la persuader aux peuples.
II. Quelles sont les choses interieures et exterieures que
doivent faire les eccl6siastiques pour augmenter la
divotion envers la sainte Vierge.
Matikre traitee & Saint-Lazare, le x8 aoit x665.
[18] 3i aoft 1665. -

De la cordialite.

I. Les raisons pour lesquelles les eccl6siastiques doivent
pratiquer la cordialitd.
II. Ses actes.
Ce sujet a itC trait ik Saint-Lazare, Ie 31 aofit 665.
[19] 3o septembre 1665. - Des talents extirieurs.
I. Avantages des talents extirieurs.
II. Motifs d'en bien user.
III. Moyens.
Sujet trait6 a Saint-Lazare, le 3o septembre x665.
[20] 13 octobre x665. -

Du saint Office.

I. Raisons que les ecclesiastiques out de bien dire le
saint Office.

II. Fautes qu'on y pent commettre.
J'ai trait6 cette matiere i Saint-Lazare, le x3 octobre 1665.
[21] 26 octobre 1665. - De l'eau bdnite.
I. Antiquit6 de l'eau benite
I[. Ses vertus.
III. Moyens d'en bien user.
J'ai taitl cette matiere a Saint.Lazare, le 26 octobre x665.
[22] 4 avril 1674. -

Des euvres de pite.

I. Les raisons qui nous obligent k faire des oeuvres de
pi6te.
II. Fautes qu'on fait dans la pratique des ceuvres de
piete.
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III. Moyens pour bien faire les oeuvres de piete.
Ce sujet a e6ttrait6 I Saint-Lazare, le 4 avril 1674, presidant
M. Jolly, sup6rieur gienral de Ia Mission.
[23 6 novembre 1674. - De la conference ecclisiastique.
I. Les profits que l'on tire de la conf6rence ecclsiastique.
II. Que faut-il faire pour tirer son profit des dites conferences?
Cette matiere a et& traitee aux Bons-Enfants, le b novembre 1674,
M. Jolly presidant.
[24] i3 novembre 1674. - De Punion des ecclisiastiques
entre eux et avec les religieux.
I. Raisons qu'ils ont d'avoir ou de procurer cette union
amant qu'il leur est possible.
II. En quoi doit paraitre et consister cette union.
III. Quels sont les moyens pour avoir et procurer cette
union ?
Tiaite aux Bons-Enfants, le z3 novembre 1674. J'ai faic l'ouverture
de 1'entretien.
[25] 28 novembre 1674. - De l'Aent.
I. Raisons que nous avons de passer saintement le saint
temps de l'Avent.
II. Pratiques pour passer saintement l'Avent.
J'ai traite cette matiere dans la conference de la mission, aux BonsEnfants, le 28 novembre z674, dans le mIme temps qu'on coupait la
t&te aux conspirateurs 1,proche de la Bastille.
[26] 11 ddcembre 1674. - De la mortification des passions.
I. Combien il est important aux eccldsiastiques de travailler h la mortification des passions.
II. Quelles sont les passions les plus dangereuses a 1'6tat
ecclesiastique.
III. Quels sont les moyens qui se peuvent employer plus
utilement pour acqudrir cette mortification.
J'ai fait cette ouverture de conf6rence aux Bons-Enfants, le xi d&cembre 1674, en presence de Mgr 1'dveque de Rodez et de M. Jolly,
superieur de la Mission.

[27] 20 mars 1675. - De la manidre d'entrer dans les bindfices.
I. Raisons que les eccldsiastiques ont de n'entrer point
t. Le chevalier Louis de Rohan, arrite par ordre du roi et mis a la
Bastille, le 15 septembre, avait la tete tranche, ainsi que ses complices,
le 28 novembre 1b74.
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dans les binefices que par les boanes voies et de s'y
bien comporter quand ils y sont entris.
II. Fautes que I'on peut y commettre.
J'ai traitw cette matiere aux Bons-Esfants,
P'ouverture de la conf&xence, le 20 mais 1675.
[28] 9 octobre 1675. - De la pratique de faire ses actions
en esprit.
I. Motifs de faire toutes nos actions en esprit.
II. En quoi consiste cette pratique.
III. Moyens.
Discours fait aux Bons-Enfants, le 9 octobre 1675.
[29] 1675. - Des missions.
I. Des motifs que les ecclsiastiques oat de s'appliquer

aux missions.
1I. Des manquements qui peuvent se faire.
III. Que faire pour ne pas tomber dans ces manquements.
[3o] 1675. - De 'oraison mentale.
I. Raisons que nous avons de faire fidtlement l'oraison
mentale.
II. Fautes qui peuvent se commettre dans 1'oraison
mentale.
III. Moyens de la bien faire.
[3t] 1675. - De I'esprit de la retraite.
I. La retraite et son esprit, qu'est-ce?
II. Moyens d'entrer dans I'esprit de retraite.
[32z 1675. - De la retraite spirituelle.
I. Raisons de bien faire la retraite spirituelle.
II. Raisons qu'on alltgue pour s'en dispenser.
Ill. Moyens de la bien faire.
[33] 1675. - De la vie intirieure.
I. Raisons de pratiquer la vie interieure.
II. La vie interieure, qu'est-ce?
III. Moyens de la pratiquer.
IV. Marques qu'on a la vie interieure.
[34] Dc la Paawrelid'esprit (i" Beatitude)1.
I. Des raisons que nous avons de pratiquer la pauvretd
d'esprit
x. Cetteconference tetcellesqui suiveat, non dat6es.ont &et surement
donnees aux reunioas du mardi. Nous savons par la Vie de-saint Vincent que ces sujets y oat tehtraitis.
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II. Des actes de cette verta.
III. Des moyens d'entrer dans la pauvretd d'esprit.
[35] De la douceur (2 BEatitude).
I. Qt'est-ce-que ta douceur?
II. Des actes de la douceur.
III. Des moyens de pratiquer la douceur.
[361 Bienkeurear ceux qui fleurent (3* Beatitude).
I. Des motifs que nous avons de pleurer.
II. Des rencontres oit il faut pleurer.
e
[37] De la rurete de ccur (6 Beatitude).
I. Des raisons que nous avons de pratiquer cette bEatitude.
II. Qu'est-ce que Pon doit eateidre par la purete de ceur.
IIT. Des moyeas d'acquirir cette puretd.

[38] De la persicution (a* B6atitude).
I. Des motifs que nons arons de pratiquer cette beatitude.
II. Que veut dire cette biatitude?
III. Quels sont ses actes?
[39] De la modestie.
I. Des raisons que nous avons de pratiquer la modestie.
II. Qu'est-ce que la modestic eten quoielle doit paraitr(l
[4o] La saintetd des pritres.
I. Que nous devons tendre a Ia saintetF.
II. Qu'est-ce que la saintet4?
III. Moyens pour acqurirla saintete.
I
LA COMPAGNIE DE SAINT-LAZARE'
I. -

Des raisons que nous avons de chercher les moyens

de conserver el d'accroitre ta -Compagnie de Saint-Laasma
i C'est qu'il faut que la charite fasse faire pour nousce
que Fambition et Favarice font faire aux gens du monde.
Les gens du monde ne chercheat qu'B setablir, qu' s'elargir,
1. Ms. 457, p. f5.
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qu'a s'0tendre, qu'a s'accroitre en grandeurs, en honneurs,
en dignites.
Superbia eorum qui te oderunt, ascendit semper.
[Psaume

txxIm, v. 331

Les gens du monde ne cherchent qu'a s'enrichir tous les
jours, qu'a accumuler tresors sur trisors, richesses sur
richesses. Plus ils en ont, plus ils en veulent avoir; I'assouvissement d'un desir est le commencement d'un autre. Leur
cupiditE est une soif et une faim insatiables.
Crescit amor nummi, quantum ipsa pecunia crescit.
[JUOVEAL, Satires, 14, 139.]
Quo plus sunt •ot4ae, plus sitiuntur aquae.
[OVIDE, Metamorpkoses, Livre IV, iS.]
Crescit indulgenssibi dirus hidrops

Nee sitim pellit, nisi causa morbi
Fugerit venis, et aquosus albo
Corpore languor. [HORACE, Odes, Livre II, 2.]
Pourquoi ne ferons-nous pas par charit4 ce que ces gens-la
font par ambition et par cupiditd?
Nous nous accroitrons et nous travaillerons a nous accroitre,
mais difflremment d'eux, en deux choses :
Premierement, c'est que nous ne ferons pas ces accroissements pour nous, comme les gens du monde, mais pour
Dieu, dont nous tacherons de procurer la gloire et I'honneur
dans la dilatation de son saint nom.
Deuxiemement, nous ne rechercherons point dans cette
dilatation, extension et accroissement, les biens temporels
et les recompenses de ce monde, mais les biens iternels.
2° C'est qu'en vain nous commencerions 1'etablissement
d'un bien, si nous ne cherchons a le continuer, a le conserver et & Ilaccroitre, et c'est une marque qu'un bien a plutOt
tt6 &tabli par notre propre volontE et par notre amour-propre
que par la volontd de Dieu et I'amour de Dieu. Ce que Dieu
etablit est permanent et stable.
Posui vos ut eatis et fructum afferatis et tructus vester maneat
,Jean, XV, z6]. Autrement, on pourra dire de nous: Coefit
aedificare et non potuit consummare [Luc, XIV, 3o]. On pourra
dire que nous sommes des enfants d'Ephrem. Filii Ephrem
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intendentes et mittentes arcum, conversi sunt in die belli
[Ps. LXXVII,
9].
30 C'est que de procurer la conservation de cette Compagnie, nous en pouvons espdrer de grands biens, savoir : de
nous perfectionner dans la vertu et de nous avancer dans la
perfection de notre ordre; la Compagnie, ayant 6tC 6tablie
pour honorer le sacerdoce de Notre-Seigneur Jesus-Christ.
Aussi, nous voyons que ceux qui s'y rendent assidus sont
plus fervents, plus modestes, plus eccl6siastiques que beaucoup d'autres.
II. -

Des mayens d'accroitre la Compagnie

o
1 C'est de tAcher d'attirer I la Compagaie tous ceux que
nous voyons qui ont les qualitis pour cela, qui sont doctes,
fervents, disintiresses, capables de precher, de cat6chiser,
de porter les sacrements, de confesser, 4tant raisonnable que
de temps en temps on remplisse les places qui demeurent
vacantes par la mort ou par l'dloignement de ceux qui composent la Compagnie. Et pour ce qui est de moi, autant que
je vois de sujets capables, de dignes sujets, je tache h les
attirer et I les engager dans la Compagnie par la proposition
des biens et des avantages qui s'y rencontrent; le bien, de
soi, 4tant communicable. Bonum est sui diffusivum.
20 C'est de ticher de rappeler ceux de notre Compagnie qui,
ou pour 6pouser des sentiments nouveaux et des doctrines
du temps, on par paresse et nigligence, s'en dispensent. Ils
sont nos frbres, nous en devons avoir soin et les pousser au
bien, tant que nous pouvons. Unicuique Deus mandavit de
proximo suo [Eccl., xvii, tz]. Tant6t nous leur pouvons
remontrer et representer les malheurs qu'il y a dans I'inconstance spirituelle; tant6t les grands biens dont ils se privent;
tant6t les grands maux dans lesquels ils s'embarrassent.
30 C'est d'aller precher la foi et annoncer l'ivangile aux
infidbles. Helas! il y a de grands royaumes et de grandes
provinces entibres qui n'ont pas tant de pr6tres qu'une seule
ville de France, voire mime qu'une seule paroisse de Paris;
ainsi les uns ont tout, les autres n'ont rien. Alius quidem
esurit, alius autem ebrius est [I Car., XI, a2J.
Allons donc!.Traversons les mers, passons l'ocian, allons
prodiguer nos sueurs, notre sang, notre vie pour Jdsus-Christ
en prechant son saint nom. Allons a Madagascar ou, pour
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quatre cent mille ames, it n'y a qu'un prttre. Allons a* CapVert, allons t la region des Amazones, oih se trouveet cinq
cent mille sauvages sans aucune connaissance da vrai Dieu.
Parvuli fetierunt panem et nox erat qui frangeref eis
[Thren., Iv, 4]. Hdlas! it y a des marchands qui exposeat
tous les jours leurs biens et leur vie sur la met pour aller
chercher au bout du monde de l'or ou des pierreries. Peurquoi done n'en voudrions-nous pas faire autant pour les
Ames rachetdes par Jesus-Christ?
4° C'est d'etre fidile a la Compagnie et de s'y rendre fort
assidu, parce que Dieu l'honore de sa presence et certainement il s'y dit beaucoup dechoses trbsabonnes et trks instructives. On y dit quelquefois des paroles qui portent non seulement la lumiere mais le feu., Apres cela, ii faut se rendre.
5° C'et d'avoir une haute estime de Ia Compagnie, car il
ne se pourra faire que cette estime-ne soit suivie d'e fiddlite
e.t d'exactitude. Apres tout, nos conferences sont Its preamicre.s qui aient 6te entre les conferences spirituelles skculi.res. C'est pourquoi toutes celles qui se font maintenant
dans Paris sont les effets de celle-ci.
60 C'est de bien observer ce qui est dit des Ap6tres et disciples, di Seigneur dans les Actes des AfOtres.
i. Ils 6taient or4ntes. Nos conferences sont des especes de

pxibres, puisque ce sont des entretiens de Dieu et pour nous
porter , Dieu [Actes, I, 14].
z.. In.e.odein loco. II faut que nous nous venions tous rendre
en ce m~eme lieu,tous les mardis. Dieu prdsidera cetteassemblie et se trouvera au milieu de nous, puisque nous nous
aseemtblerons en son nom. Si duo vet tres congregati fuerint
in nomine meo,in medio eoru sum [Matthieu, XVIII, 201.
3, Unanimiter. Voili La grande et insigne union qui devrait
Etre parmi nous aatres, union de foi, union de sentiments,
union de pratiques spirituelles, union de maximes, union de
cenduite. Vis unita major. Au contraire, Omne regnum in
seipsum divisum, desolabitur. [Luc, xI, 17].
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LES CONFIRENCES SPIRITUELLES
DE SAINT-LAZARE
1. -

Des avantages qu'il y a a Uere fideles
aux Confirences spirituelles

Le premier avantage, o'est que nous sommes assurds que
-notre fiddlit6 est tout aussit6t recompensee
par l'honneur
que nous recevons d'etre dans une assemblee que NotreSeigneur Jesus-Christ favorise et honore de sa prdsence, et
qu'll nous remplit de ses graces, si nous y apportons les dispositions nicessaires. Nous sommes assures de cela, non
seulement d'une certitude morale, mais mame d'une certitude de foi, puisqu'Il I'a dit Lui-mame, ifse dixit : Si duo
vel tres congregati fuerint in nomine meo, ibi sum in medio
eorum. [Matthieu, xviii, 20.]
Nous estimerions nos peines bien payees si, etant all4s
jusqu'au bout de Paris, dans un temps pluvieux et incommode, le roi voulait nous recevoir dans une conference oi ii
serait present en personae, s'il agrCait que nous parlassions
en sa presence. Combien plus dans une assemble oa NotreSeigneur, le Roi des rois, assiste d'une maniere particuliere!
Le deuxibme avantage, c'est que par la fiddlit4 que nous
avons et que nous tdmoignons, assistant friquemment aux
conferences spirituelles, nous attirons sur nous, non seulement les yeux, mais m6me les graces, les faveurs et les benedictions que Dieu promet au serviteur fidle de l'dvangile,
qui, pour avoir et4 fidele sur pen de bien qui lui 6tait confid,
mirita d'atre etabli et constitud sur beaucoup. Amen dico tibi,
quia super pauca fuisti fidelis, supra multa te constituam.
[Matthieu, xxv, 21.] Le serviteur evangdlique, dont la fiddlit&
nous est recommandee, reprdsente chaque chr6tien qui, pour
*avoir &te fidele a son emploi et & sa charge, sera abondamment recompensE de Dieu. C'est pen de chose et une peine
fort pen considerable, de se transporter ici une fois la
semaine. Cependant, ce peu de peine est considerd de Dieu.
S'il a compt6 nos cheveux, ii n'a pas moins comptd nos pas.
Dinumerastigressus meos. [/ob, xIV, 16.]

z.

Ms. 457, p. 277.
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Le troisieme, c'est que nous donnons bon exemple a notre
prochain par notre assiduitY. Cela l'edifie, cela le touche, cela
I'entretient dans le bien. Au contraire, ii est k craindre que
notre lachete ne le malidifie et ne le scandalise, en quelque
facon, ou pour le moins ne lui fasse croire que nous sommes
inconstants dans nos bons desseins. Ce n'est pas que pour
voir quelqu'un de la Compagnie absent, nous devions aussit6t nous scandaliser de son absence et en porter un jugement
d6savantageux a sa fiddlite; car nous devons plut6t croire
qu'il y a quelque raison 1lgitime et quelque occupation
necessaire qui le retient. Mais le plus que nous pouvons.
nous devons assister et nous faire excuser par quelqu'un
quand nous ne pouvons venir. Et puis, c'est que I'on s'accoutume a ne plus assister du tout, quand on a ete longtemps
absent. Une paresse en appelle une autre, une infidelit6 une
autre: Abyssus abyssum invocat. [Psaume xuL, 8.]
Le quatrieme, c'est que nous pouvons beaucoup profiter,
assistant avec fidelite et assiduitd a la Compagnie, parce que
naus pouvons sans peine profiter des itudes, des meditations
et rflexions de ceux qui la composent, chacun communiquant
ses pensees sur le sujet propose. Dans ces assemblies et
dans cette Compagoie, on s'instruit les uns les autres, on
claircit les difficultds, on resout les doutes, on se persuade
des v6rit6s chritiennes, on se fortifie dans ses bonnes resolutions, on apprend le moyen de bien faire sa charge, de se
sauver dans son itat; on apprend comme ii faut corriger les
errants; instruire les ignorants, consoler les affliges, convertir les infideles, parler aux pecheurs, comme ii faut faire
l'aumdne, comme it faut faire l'oraison, comme ii faut resister
aux tentations, comme il faut recevoir les inspirations,
comme il faut se mortifier, comme it faut se debarrasser et
desoccuper des creatures; enfin, plus vident oculi quam oculus.
II est bien difficile de demeurer dans les tenibres, apres
toutes ces lumibres qu'on peut recevoir dans une conference
spirituelle.
Le cinquieme, c'est que nous voyons que les gens du monde
meme, pour se perfectionner dans leur etat et s'avancer dans
leur art, s'assemblent de temps en temps, avec assiduite et
fiddliti pour en conferer et en discourir et pour voir a rem6dier aux desordres qui s'y passent. Cela est clair dans tous
les corps de metier ois les jurds s'assemblent de temps en
temps.
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Ceux qui 6tudient en philosophie ou theologie s assemblent et conferent les uns avec les autres, et se proposent
les difficultes qui se rencontrent dans leurs cahiers, et cela
s'appelle Repitition.
Ceux qui s'itudient h la peinture et sculpture s'assemblent
fidilement en certains jours pour disputer de leur art. Cela
s'appelle Acadimie.
Ceux qui travaillent et s'&tudient particulibrement la destruction de l'hdr6sie s'assemblent aussi fidelement de temps
en temps, et cela s'appelle Controverse.
Nous devons done fidelement aussi, pour les choses qui
regardent notre vocation, nous assembler exactement, pour
nous instruire dans la conduite des ames, vu que c'est Part
des arts, comme dit saint Gregoire: Ars artium cura animarum ', Dieu ayant autant de conduites diff6rentes qu'il y a
d'ames differentes.
Or, non seulement I'entendement est instruit dans la Compagnie, mais mnme la volont6 est enflammie dans l'amour deDieu. S'il vient froid et morfondu I la Compagnie, ii s'en
ret6trne tout 6chauff6 et tout en feu. Une chandelle eteinte,
approch4e d'une qui est allumie, s'allume. Un charbon
amorti, approche d'autres charbons vils et embrasis, s'embrase incontinent. Cela nous signifie que, quand nous
n'aurions aucun sentiment de pi6tE et de Dieu, nous devenons tout fervents dans son amour sit6t que nous sommes
avec ceux qui sont dans la ferveur. It y a plaisir d'etre avec
les gens- de bien, on y profite toujours. Pendant que saint
Pierre est avec Notre-Seigneur et dans la compagnie des
saints Ap6tres, ii est bon, vertueux et fidele; mais dans la
compagnie des mechants et dans la maison de Caiphe, it
renie son Maitre. Sauil prophdtise avec les prophetes
(ler livre des Rois), et an quatrieme livre des Rois, nous troua
vons qu'un tripass6, etant mis dans le sepulcre d'Elisder
sit6t qu'il eut touch4 ses os, ii ressuscita. Quand nous
serions morts par le peche - Dieu nous en garde, s'il lui
plait; - si nous nous approchons des gens de Dieu, et si
nous nous mettons dans la compagnie des gens vertueux,
nous ressusciterons par cette sainte conversion, a la vie de la
grace.
Nous trouvons dans Cassien, au cinquibme tome de la
i. S. Gregorii Magni, Regu!. Pastor., c. 1.
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bibliothbque des Peres, que les saints Peres qui habitaient le
ddsert se perfectionnaieot dans la vertu et dans la vie spirituelle, par des conferences spirituelles, ce qu'on appelle
Collationes Cassiani.11 y a dans Cassien vingt-quatre de ces
collations on conferences.
Les dix premieres furent faites dans le desert de la SchethU
oif les principaux qui parlerent furent I'abbe Moise, saint
Serapion et saint Paphauce.
Les sept suivantes se frent dans Ie d6sert de la Thebaide,
oii ceux qui parlrent le plus furent I'abbe Choeremond,
P'abb6 Nesteros et l'abbe Joseph.
Les sept suivaates se firent dans les coafins de 'ljgypte, oi
l'abbe Piammon, 1'abb6 Pynuphe, l'abb6 Theoaas et l'abb6
Abraham parlerent le plus. Ces sortes de conferences se faisaient la plupart par interrogations et reponses.
II. -

Des dispositions

a la Conf/rexce spirituelle

Premiere disposition : un grand disir de nous avancer
dans la vertu, parce que ce desir nous fera vaiacre toutes les
differentes difficultis qui se peuvent prdsenter. Nous serons
diligents a venir, nous serons fervents a parler, nous serons
attentifs a icouter. Daniel 6tait un homme compose tout de
disirs, de saints desirs, de g6enreux et de vertueux desirs :
Vir desideriorum LDaniel, x, i]. I1 nous faut etre de cette
sorte, et si cela est, Dens erit finis desideriorum nostrorum.

Sine fine videbitur, sine fastidio amabitur. [S. Augustin, De
civitate Dei, I, 22.]
Deuxieme disposition : la simplicit6. Nous ne devons point
ici chercherlabeauti du langage, ni la sublimit6 des pens6es,
mais la belle simpliciti dans nos paroles, puisque la simplicite opere en nous l'action de graces envers Dieu. Saint Paul
[1I Cor., IX, i•]. Ut in omnibus locupleati, abundetis inomnem
simplicitatem, quae operatur per nos gratiarum actionem Deo.
Et puis, Qui ambulat simpliciter, ambulat confidenter [Proverbes, v, 9.] Et puis, Cum simplicibus, sermocinatio ejus
[Proverbes, in,

32.]

Troisieme : charitt envers notre prochain, que nous devons
couter avec estime et respect intirieur et exterieur, ne cherchant point a critiquer et censurer les paroles.
Quatrinme : grande estime de l'esprit de Dieu qui preside
A la conference,
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des vYritis que ron y ddbite,
des vertus que I'on y traite,
des personnes qui y parent,
de la coeference meiae qui est une mine d'or, d'argent, de
pierres prcieuses.

IV
LA CONFERENCE ECCLISIASTIQUE
I. -

I

Les proftr quw l'e tire de Ia Confirence tecedsiastiqw
sent grands ft w•iri quels its som :

Le premier, c'est que nous y glorifions Dieu : Glorificati
Deum in corporevestro [I Cor., vi, o,]; dans notre corps, daas
ce corps myst6rieux d'ecclsiastiques qui composent la conf6rence, nous rendons gloire a Dieu, parce que nous
apprenons ý nous enflammer dans son amour et a nous encourager dans son service, i nous perfectionner de jour en jour
dans res fonctions de notre sacr6 ministhre, a nous rendre
dignes d'approcher des autels. II est vrai que lon peut beaucoup profiter dans toutes ces conferences, parce qu'il s'y fait
une mutuelle communication, non pas d'idiomes, mais de
lumitres, de vues, de notions, de sentiments. C'est pour cela
que les doctes en ont etabli entre eux, pour toutes sortes de
sujets et de sciences. On en fait pour ra grammaire, pour Fa
rhbtorique, pour la philosophie, pour la theologie, pour le
droit, pour Ia medecine, pour la pharmacie, pour la botanique, pour !a sculpture, pour la peinture, pour I'architecture, pour les mechaniques (sic), pour Phistoire, pour les
nouvelles meme. Tout cela est bon. mais je puis dire que les
conferences qui se font en ce lie
r'emportent par-dessus
tout cela, parce qu'elles ont Dieu pour leur objet, et actws
specificantur ab objecto. Dieu est notre premier principe et
notre dernibre fin, notre souverain Bien, notre alpha et notre
omega. Dieu est le but de nos pretentious et l'accomplissement de tous nos desirs. I- est done bien juste que de
temps en temps, nous nous entretenions de lui et de tout ce
qui nous pent disposer i lui plaire et & acheminer A son
service. Quand ce ne serait que pour rdparer tant de desirs
inutiles et tant de conversations mondaines qui se font tous
les jours dans le monde, oi I'on ne s'entretient que de
vanites et de bagatelles, Meditati sunt inania [Ps. II, ij. Vani
i. Ms. 5g6, t. lI, fol.. 263.
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sunt hominumi sensus, in quibus non subest scientia Dsi
[Sagesse, xiI, i.]
Aprbs tout, quand nous confirons de Dieu et que nous
nous assemblons en son saint nom, il nous honore de sa
prdsence et est au milieu (de nous). Si duovel tres congregati
fuerint in nomine meo, in medio corum sum [Matthieu, xviil,
20]. Quel honneur pour nous si un archeveque, si un cardinal,
si un roi, si un empereur, si un pape, si un ange ou si un

-sraphin venait ici nous entendre, se mettre parmi nous, nous
honorer de sa presence et de son audience, quel honneur,
quelle consolation serait-ce pour nous! Ce n'est point cela
ici, mais c'est plus que cela. C'est le Roi des rois, c'est le
Roi des hommes et des anges qui se trouve au milieu de
nous
DeuxiBme profit que nous tirons de la conference. C'est
qu'elle sert d'embellissement aux trois puissances de notre
aime, ý notre memoire qu'elle exerce heureusement, a notre
-esprit qu'elle dclaire, a notre volont6 qu'elle ichauffe et
qu'elle embrase dans l'amour de Die ; si bien que toute
notre ime se trouve imbue, nourrie, remplie, pindtrde de
Dieu. Quel avantage pour nous; et qui pourrait croire que
tant de puissances ensemble pussent ktre aidies et soulagdes
par une m&me occupation ! C'est pourtant ce qui arrive dans
ces conferences, oi, si nous pritons attention a ce qu'on dit,
nous profitons de 1'itude et de l'application des autres d'une
fagon admirable. II s'en trouve qui parlent de Dieu si pathitiquement et avec tant de force et d'dnergie, qu'au sortir de
ce lieu on se sent tout embras6 des flammes de l'amour de
Dieu. Nous avons vu ici des gens de bien, si zeils, que
quand its parlaient, ils enflammaient toute la Compagnie.
M. Renar, M. de Matta M. Fabbd de Chandenier, M. 'abb6
de Siry, M. le penitencier Charton, M. Gambart et surtout
M. Vincent. Ces messieurs, quand ils parlaient, Conticuere
omnes intentique ora tenebant [Virgile, Endide II, s]. Et en
s'en retournant on se disait les uns aux autres : Nonne car
nostrum ardens erat in nobis, dum loquerentur?[Luc,xxiv,32].
En effet, comme des chandeliers de cristal s'entre-donnent.de
la lumiure dans une salle les uns aux autres, et comme des
charbons dans une fournaise s'entre-donnent les uns aux
autres de la chaleur et de l'ardeur, de mnme ici, a force de
parler de Dieu, nous nous entr'dchauffons les uns les autres
dans son amour. C'est ici, Messieurs, oi nous nous nourris-
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sons de la moelle des livres et oi Dieu nous repait abondamment de 'aliment de sa divine parole: Escam dedit timentibus se [Ps. cx, 5].
Troisihme [profit]: La Confjrence est un grand banquet,
fourni de toutes viandes delicieuses, oh chacun prend selon
son goat. C'est un verger delicieux qui porte des fleurs et
des fruits en abondance et pour contenter meme les plus
fantasques. C'est une grande foire oh se fait un commerce
de toutes sortes de denrees et de marchandises. Car l1 se
trouvent des instructions pour toutes sortes d'occupations et
d'emplois ecclisiastiques, pour des chanoines, pour des
confesseurs, pour des abbes, pour des directeurs de conscience.
Aussi, avons-nous vu sortir de cette Compagnie de grands
missionnaires, de grands directeurs de conscience, de grands
pasteurs, des eveques illustres, et on peut dire que cette
Compagnie est comme un cenacle d'ou sont sortis plusieurs
hommes apostoliques qui ont et6 la lumiere du monde et
le sel de la terre. Vos estis lux mundi, vos estis sal terrae
(Matthieu, v, i3].
II. -

Mais que faut-il faire pour tiher son profit
des dites confirences?

II faut observer trois choses <
i* Ce qu'il faut faire avant la conference;

Ce qu'il faut faire pendant la conf6rence;
30 Ce qu'il faut faire apres la conference.
20

P° Avant la confirence, ii faut se preparer. Je sais, Messieurs, qu'il y (en) a dejk qui ont beaucoup d'acquis, et qui
ont une merveilleuse presence d'esprit et a qui un impromptu
ne cofte rien, pouvant parler sans preparation sur toutes sortes
de sujets. Laudo conatum. Ces gens-l, i mon avis, sont plus
admirables qu'imitables. La voie la plus ordinaire et la plus
rigulibre est de se preparer auparavant comme on se prepare avant l'oraison, ante orationem praepara animam tuam
[Eccli., xvin, 23], principalement si I'on doit parler et si le
sujet que 1'on doit traiter est un sujet de doctrine, car, pour

lors,ily a un peu trop de timirit4 de se fier surseslumiires.
J'ai connu le R.P. Le Jeune, qui itait un puits de science et
un pr6dicateur apostolique, qui ne voulait jamais precher ni
parler publiquement qu'auparavant il n'eet m6ditd son sujet.

Comme doac avant Poraison on se met en la presence de
Dieu, ii s'y faut mettre aussi avant .la co-nireace. Comme
auparavant l'oraison" ii faut invoquer le .secoars du SaintEsprit, ii faut en user de mmee avant la coaerence, car,sine
Ifso factum est nikil [Jean, 1, 4. 11 Eant se reprdsentet le sujet
de 'oraison quand on vca faire oraison, et il faut se representer le sujet de la conference quand an va. kla confirence,
afin que cela serve a borner et
fixer P'esprit.
2* Pendant la conference. Ceux qui eeeutent doivent etre
extrmement attentifs, car autrement ils perdent lei frit de
la conference, Iesprit humain ne pourant se partager en
plusieurs choses tout 4 la fois : Plrwibs intextur, miner est
ad singuta sensus.
1I faut se difeadre dui mepris et des pensies de mesestime
pour la personne qui parle, parce que chacun fait ce qu'il
pent et chacun parle selon la mesure des Ltmaieres (ae Dieu
lui donne : Ali s sic, alius autem sic [I Cor., vn, 7]. Encore
done que ce qu'on dise ne cadre pas avec notre snms et notie

esprit, nous ne devons pas pour cela nous ea rebuter, mais
recevoir de la part de Dieu tout ce qu'on dit.
Celui qui parle doit :
1o Traiter le sujet proposd et non un autre, autrement c'est
ignoratio elenchi; astrement c'est extra orbitam currere,
metam non attingere, scopum 'eftgere ;
20 II doit observes la purete du langage dans son discours.
evitant tout ce qui seat la cacophonie et q~ui peat choquer les
oreilles. Sit serma purus.nitidoqgw simillimus amni [Horace,
Etpitres, 1, 2]. Car quoique nous ne fassions pas une profession particuliere d'eloquence, nous ne faisons pas pourtant
profession de barbarie et d'incongruit ;
3* It doit etre clair sans embarras, sans obscurite, arec
dilucidite, afin que Pon congoive facilement ce qu'il vent
dire et qu'on ne soit point oblig6 de dire, comme on dit du
livre appele Apologia Evangelii, fiat lux';
4* II faut que son discours soit simple, non ampoule, non
affect, non trop guindi, car ii n'est rien de-plus ridicule et
r. Nous trouvons 'allusion i cet ouvrage et l'anecdote dit Fiat lux
dass ]. P. Camus, "EsPritde saint Franfois de Sals, III, ch. vt (edition P. Collor) et aussi dans Tallemant des Reaux, Hisloriettes, t. V,
p. xo6 (2* edition Moomerqu6, 1840). Ce dernier nous apprend, non
sans malice, que 'auteur de ce livre etait Francois de Harlay, archeveque de Ronen (~585-i653).
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de plus impertinent que l'affectation dans les discours moraux
et particulibrement dans les entretiens familiers.
30 Apres la conference, il faut :
io Remercier Dieu de tant de belles et bonnes choses qui
out etC dites et de tant de bons sentiments qu'il a donn6s h
ceux qui out parle. C'etait la pratique de feu M. Vincent;
20 C'est de demander a Dieu la grice d'en profiter et que
nous puissions bien nous appliquer tout ce qui nous a et\
dit;
30 C'est d'Ccrire les choses les plus importantes, les plus
fortes et les plus touchantes qui ont etC avancies, pour suppleer au defaut de notre m6moire, car littera scripta manent;
4° C'est de repasser le meme jour et le lendemain dans
notre esprit les choses que nous avons ouies et qui nous
auront le plus touches.
V
DE L'ESPRIT DE LA COMPAGNIE 1
I. - Des grands biens que nous devons esperer si nous sommes
dans Ie premier esprit de la Compagnie et dans la maniere

de confirer qu'elle a tenue des le commencement.
Le premier bien qui est A esperer, c'est que si neus sommes
dans la premiere maniere de conferer que la Compagnie a
tenue jusqu'a present, il est probablement i esperer que nous
serons anim6s du meme esprit, embrases du mime zble et
dans la participation des memes bEnedictions qui se sont
trouv6es au berceau et a la naissance de cette Compagnie.
En effet, cette maniire de conferer a allumi tant de fen de
charit6 dans les cceurs de ceox qui 'ont premiCrement composee, qu'on peut dire de ces premiers sujets de la Compagnie ce qui est dit dans les Actes des Apotres des premiers
chretiens, que ce n'etait qu'un coeur et qu'une ame : Credentium erat cor unum et anima una [Actes, IV, 32].
Ce feu ne s'6tait pas tenu restreint dans Paris, mais a

passe bien plus loin, jusqu'! enflammer et porter a Dieu des
provinces tris eloign6es et des plus eloignees du royaume. Je
n'ai pas eu asses de bonheur pour me trouver present I la
naissance de cette Compagnie, mon Age ne me le permettant
pas, parce que j'etais trop jeune; mais ayant eu l'honneur de
I. Ms. 453, VIII, fol. 378.
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cette Compagnie, et voyant leur ceuvre si admirable, leur

conduite si sainte, et leur maniere d'agir accompagn6e de
tant de bons succes, je disais en moi-meme que si de cette
machine artificieuse dont on se servit pour prendre Troie, ii
en etait sorti tant de heros et tant de grands guerriers; de
cette Compagnie il en etait sorti quantit6 de grands saints
et d'illustres dv6ques, archeveques et cardinaux qui ont
embaum6 toute l'gglise du parfum de leur saintete.
Vit-on, verra-t-on des pretres qui s'acquittent plus dignement de leur devoir, que Messeigneurs d'Alet et de Pamiers,
qui sont sur les frontieres du royaume et dans les monts
Pyreniens? Oh verra-t-on des pasteurs comme ceux-la, aller
chercher leurs ouailles dispersies jusque dans des lieux que
la nature a non seulement rendus affreux, presque inaccessibles, jusque sur le sommet des montagnes qui occupent la
seconde region de l'air et qui soot toujours blanches de
neige et bord6es de precipices, et y aller a pied, sans pompe,
sans equipage, sans aucune marque de grandeur; au reste,
tellement attaches a leu'r diocese que, sans de grandes et
importantes raisons, ils n'en sortent point; qui ne demandent
point de nouveaux benefices, on des pensions sur des benefices; qui ne cherchent point a troquer leur dvech4 pour
s'approcher un peu pres de Paris on de la Cour, sachant bien
que la Cour est un lieu contagieux pour les 6veques, et que
leur seule ombre dans leur diocese est capable d'y faire des
miracles comme celle de saint Pierre, ayant toujours en
l'esprit ces paroles des Actes : Attendite vobis et universo
gregi [Actes, xx, 28]. Au reste, si ditaches et degages du
monde, que dans leur table et leurs appartements, dans leur
suite et dans leur equipage, on n'y voit rien qui ressente
l'esprit du monde et la vanitd du siecle; aussi, n'ont-ils ni
pages, ni laquais, ni carrosses, ni tapisseries, ni vaisselle
d'argent, donnant tout ce qu'ils ont aux pauvres, la libdraliti
chretienne ayant cela qu'elle appauvrit les riches et
enrichit
les pauvres.
Et d'oiL ces messieurs ont-ils pris ce zble, cette ferveur, ce
degagement si admirable, ce disintmressement, sinon
de la
Compagnie, ou du moins une bonne partie?
Deuxidmement, c'est que les choses vont toujours en empirant et dans le dechet si, de temps en temps, on
n'y prend
garde, et si on ne remonte I'horloge.
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Aetas parentum, pejor aris,tulit
Nos nequitiores, mox daturos
Progeniem vitiosiorem. [HORACE, Odes, III, 6, 46].
C'est pour cela qu'il y a des visiteurs dans les Ordres rgguliers, pour voir si on ne ddchoit point du premier esprit du
fondateur. C'est pour cela que les eveques, de temps en
temps, doivent visiter leur diocese pour voir et s'informer si
rien ne se fait contre Dieu et contre la discipline ecclesiastique. C'est pour cela que les gardes vont de temps en temps
dans les maisons des marchands, pour visiter les poids et les
mesures et voir s'il ne s'y fait point quelque supercherie.
C'est pour cette raison que les marchands visitent de temps
en temps leurs denries, pour voir s'il n'y a rien qui se pourrisse, qui se moisisse, qui se gate. C'est pour cela encore que
les gineraux d'armee et les capitaines font, de temps en
temps, la revue de leurs troupes, pour voir s'il n'y a point de
diserteurs ou de passe-volants' et si chacun a de bonnes
armes, et est en 4tat de se d6fendre ou de combattre. C'est
pour cefa aussi que les gouverneurs de villes, et particulierement des villes frontieres ou maritimes, font faire tous les
jours par un officier une cavalcade autour de la ville et dans
les principaux lieux, pour voir si les sentinelles font leur
devoir et si les corps de garde sont bien poses, s'il n'y a
point de batteries ou de brouilleries parmi les citoyens;enfin,
s'il n'y a rien qui puisse donner prise a l'ennemi qui est au
dehors ou troubler la paix qui est au dedans.
C'est meme pour ce sujet que nous faisons tous les jours
P'examen du soir pour voir en quoi nous avons ddchu, pour
rdparer nos fautes et nous mettre en etat de ne plus y
retomber. C'est encore pour ce sujet que quand nous allons
A confesse, nous faisons une revue sur nous-memes depuis Ia
dernibre confession, afin de purger notre ame des souillures
et des impuretes qu'elle peut avoir contractees depuis ce
.temps-IA.
Un soldat visite de temps en temps ses armes, un procureur
ses sacs, un docteur ses livres, un drapier ses itoffes, et de
temps en temps nous devons visiter l'etat de notre Compagnie.
I. Faux soldat que I'on fait figurer dans une revue pour grossir
I'effectif de la compagnie et justifier les etats de solde major6s.

II. -
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Des mayens de nous retablir dams ce meme esprit et
cetle mime maniere de confirer

Le premier moyen est de le vouloir, la volonti d'une chose
etant le premier mobile et le premier moyen de l'obtenir. Et
s'il est vrai que le d6chet d'une Compagnie soit une maladie,
comme on n'en pent douter, on a besoin, pour l'ordinaire, de
la volontd et du consentement du malade pour le gudrir.
C'est pourquoi Notre-Seigneur, avant que de donner la guirison a ce pauvre paralytique, lui demanda sa volont6 et son
consentement : Vis sanus fieri? [Jean, v, 6]. Et la premiere
loi de la sante est de vouloir etre gur-i : prima lex sanitatis
est velle sanari.
Le deuxieme moyen serait que M. le Directeur et MM. les
Officiers, de temps en temps, s'assemblassent pour confirer
par ensemble des moyens "e pourvoir aux manquements qui
pourraient survenir; car enfin, bonum est sui diffusivum.
L'un a une luminre, I'autre en a une autre, et de toutes ces
lumieres unies et assemblies, il s'en fait une grande clart6.
Le troisieme moyen, ce serait d'ecouter parler ceux qui sont
maitres en Israel, c'est-a-dire ceux qui sont anciens et des
premiers de la Compagnie, comme 6tant beaucoup plus
capables de juger des coups que les autres.
III. - De ce qu'il y a a corrigerdans la manierede confirer que
nous observons
Messieurs, il serait difficile de trouver des nceuds dans un
jonc, des tenibres dans le soleil, et des taches sur un tres
beau visage, et il est aussi tres difficile de pouvoir trouver
quelque chose a redire ou .corriger et I reprendre dans la
maniere de confirer que tient la Compagnie, parce qu'elle a
itd tout visiblement inspiree de Dieu, dans cette methode et
maniere. Aussi, les fruits en sont tres grands et les efiets en
sent tout' fait merveilleux, parce que cette manibre convaiac
'entendement et instruit puissamment la volonte.
Or, quoique dans la maniare de conffrer considdrie en
soi-meme, on n'y puisse rien trouver a redire, mais qu'elle
soit merveilleuse pour persuader les vdritis, pour donner
gout des choses de Dieu et degout de celles de la terre, pour
porter a la vertu et d6tourner du vice, et qu'elle n'ait rien de
cette liche morale que les adversaires modernes de notre
religion nous reprochent avec plus d'iajustice que de raison,
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et que d'ailteurs ile soit facile A traiter et xtrs aisee i comprendre, si est-ce naanmoins qu'il s'en trouve plusieurs qui
sembiest deg6nerer de ce premier esprit et prendre tne autre
route, faisant des discours &leves, pompeux, brillants, qui
sentent plut6t le barreau ou la chaire que la conference.
Or, pour ne point degenerer de ce premier esprit, il faut
savoir la naissance de la Compagnie et les conditions qu'oa
souhaita poor lors qui se rencoa.rassent dans ces coanfreaces.
F11y a environ vingt et an on vingt-deux ass, ce fut en l'aa
1634 onu i5, que plusieurs personnes considdrables, au sortir
de leur retraite de Saint-Lazare, et apres leur ordination, se
sentirent poussees au disir de conserver ce feu, ce zeie et cette
ferveur qu'ils avaient ressentis. taut dans la retraite que dans
I'ordination, lear ayant it6 fortement represent4 a quel point
de saintet6 et de perfection les ecclesiastiques etaient obliges.
De concert et d'un commun consentement, ils furent trouver
M. Vincent etlui proposireat leur dessein et eur grand ddsir
qu'ils avaient de vivre en bons pretres, et pour cela de conferer, de temps en temps, sur les matieres ecclisiastiques,
pour empCcher que ce feu vist se ralentir et i se changer
en fumbe. M. Vincent approuva trbs fort leur dessein,et leur
offrant la maison de Saiat-Lazare poor faire les susdites conf6rences, on s'y accorda et on le pria d'en etre le Directeur.
On commenca done &s'assembler le jour de saint Barnabe, et
l'on se trouva douze pour lors, autant qu'il y a d'apotres; et
on fit resolution ae s'assembler, a am noa de Notre-Seigneur
Jesus-Christ, pour honorer son sacerdoce, sa sainte Famille,
'ainour qu'il eat pour les pauvres, et pour travailler A sa
propre perfection ).II 6tait dit que la conference se ferait
d'une mani~se simple, humble, d-vote, utile, courte.
Simple, que 'on retrancherait tout le style de la Cour, tous
les ornemeats de la rb6torique, tout langage figurx et qui
sent plus la chaire .dun pr6dicateur que la simpiicite d'un
homme qui conf-.re; parce quela conference est un discourss
poprlaire, comme d'uI fiere A son frare, d'nB pere a son
enfant, d'ua ami & son ami : Non in sublimitae serawsis, sed
i-astensionewirtutis 1I Corinthiens, II, il.
HWmble, que celui qui parlerait se donnerait bien garde de
parler en maitre et d'un ton haut et diev , mais d'une fa;oa
fort modeste, et pour cela qu'on recilerait tout geste de bras
et toute action de haranguer.
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Devote, que 'on travaillerait plus i enflammer le cceur dans
I'amour de Dieu qu'A dclairer 1'esprit. Le Sauveur de nos
ames itant venu principalement pour mettre le feu dans le
monde : Ignem veni mittere in terrain t quid volo nisi ut
ardeat [Luc, xII, 49].
Utile, qu'on n'y parlerait que de choses avantageuses a la
gloire de Dieu et k notre ministire, laissant a d'autres k travailler des points de l'tcole et les matieres de theologie.
Courte, qu'on ne serait pas plus d'un quart d'heure, qu'on
prendrait le suc et la moelle d'une v6riti et qu'on laisserait

le son et la paille, parce que si nous savons siparer le vil du
precieux, nous serons comme la bouche de Dieu qui ne dit
jamais rien de superflu et d'inutile: Si separavetispretiosum
a vili, quasi os meum eris. [Jermie, xv, 19].

vi
DE L'AUMONE ET DES PAUVRES
II faut, pour bien faire I'aum6ne, la faire du coeur, de la
main, de la bouche;du cceur, par la compassion; de la main,
par la liberalite; de la bouche, par I'instruction.
Nous devons avoir compassion, voire m~me v6ndration,
pour trois sortes de pauvres :
i° Pour les pauvres de Providence;
20 Pour les pauvres de Charitd;
30 Pour les pauvres de Vtriti.

Les pauvres de Providence sont ceux qui roulent dans
les rues, qui remplissent les carrefours, qui assiegent nos
portes, qui sont dans la privation de tous les biens de cette
vie pour des raisons que nous ne connaissons pas.

Les pauvres de Charitd sont ceux qui volontairement
renoncent aux richesses du sibcle et h toutes les pretentions
du monde. De cette pauvret6 soot pauvres les religieux.
Les pauvres de Vdrite sont ceux qui quittent leurs parents,
leurs amis, leurs connaissances, leurs families, leurs maisons,
leurs intirats, pour n'Wtre point molest6s dans leur foi, pour
avoir la libert6 de professer la religion catholique. Tels sont
les nouveaux catholiques.

I. Ms. 453, t. VIII, fol. 443.
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VII

ELOGE DES VIERGESI
Les Vierges sont l'ornement de 1'Eglise et la fleur dtr
clerge.
Les Vierges sont le parfum du christianisme et la bonne
odeur du Sauveur de nos ames : Christi bonus odor sumus
[II Corinthiens, i, i5].
Les Vierges seules comprennent ce que le commun des
hommes ne peut comprendre : Qui potest capere capiat
jMatthieu, xIX, 12].
Les Vierges, selon le sentiment de I'ap6tre saint Paul, ont
choisi la condition la plus tranquille et la plus heureuse.
Les Vierges suivent 1'Agneau partout oh il va.
Les Vierges ont pris Jesus-Christ pour leur epoux, et cet
6poux est la beaut4 meme, et cet epoux est immortel, et il
communique son immortalit6 i ses epouses.
Les Vierges ne sont point engagees de partager leur coeur,
ni de chercher de plaire I un homme.
Les Vierges ont la libertd de ne penser qu'. ce qui regarde
le Seigneur.
Les Vierges sont egalement saintes selon le corps et selon
Pime.
Les Vierges vivent dans un corps comme si elles n'en
avaient point.
Les Vierges sont par 1'eloigoement du mariage comme des
personnes ressuscitees.
Les Vierges vivent sur la terre comme les anges dans le
ciel.
Les Vierges, en quelque maniire, meme selon la chair et
dans la chair, approchent de 1'etre incomparable de Dieu.
Les Vierges sont un meme esprit et one meme chair avec
le Sauveur.
Les Vierges ont un epoux celeste qui les-a acquises et qui
les a epousdes par son sang et par le merite de sa mort.
Les Vierges ont un epoux eternel qu'elles epousent pour
I'eternite.
i. Ms. 596, t. V, p. 19u.
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Les Vierges ont un 6poux qui les a rendues irriprehensibles et saintes par son alliance.
Les Vierges par leur virginitt toute sainte sont, selon
I'esprit, avec la sainte Vierge, les mires du Sauveur.
Les Vierges saintes itant toujours pleines de sagesse et de
vigilance, sont toujours prates d'aller au-devant de l'lpoux
celeste.
Les Vierges ont le bonheur d'etre appeldes au banquet des
noces de l'Epoux celeste.
Les Vierges ont acquis un glorieux rang dans le temple de
Dieu.
Les Vierges doivent accompagner l'Ipouse du Roi des rois,
dans sa gloire et dans son triomphe.
VII
GENS DE BIEN QUE J'AI CONNUS
MORTS EN OPINION DE SAINTETEk
Par la misdricorde de Dieu, notre sjicle n'est point encore
depourvu de saints. II est vrai qu'ils sont rares.
Rari quippe boni, numero vix sunt totidem quet,
Thebarum portae, vel divitis ostia Nili [Ovide, MEtamorphoses. V, 187].
Mais enfin, notre siicle, quoique vieux, n'a pas laisse de
voir plusieurs gens de bien dont l'exemple nous doit animer
A la vertu et porter a la pi&te. J'en nommerai ici quelquesuns que j'ai eu l'honneur de connaitre.
Saint Franfois de Sales, le soleil, 'honneur et l'ornement
de la prilature, que j'ouis pr&cher devant que de venir au
monde, ma mire assistant a toutes ses predications, en 1618,
pendant qu'elle itait grosse de moi, et cela pendant tout le
CarEme.
Le cardinal de La Rochefoucauld, abbe commendataire de
Sainte-Genevieve-du-Mont, etait un prelat de grande austirit4 et de merveilleuse lib6ralit6 envers les pauvres. Sa
m6moire est en benediction.
jean-Baptiste Gault, 6veque de Marseille, est mort en
opinion de saintete. Il s'est fait plusieurs miracles A son
tombeau; son carrosse m6me, a ce qu'on dit, a fait plus de

1.

Ms. 596, t. VII, fol. 129.
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8oo miracles. Sa grande vertu etait la charit6, particulibrement envers les pauvres galeriens, qu'il allait pricher,
confesser, catdchiser avec un zele incomparable.
Le cardinal de Birulle, fondateur et instituteur de la
Congregation de l'Oratoire, etait un homme fort dclairi et de
tres sainte vie. Les miracles qu'il a faits pendant sa vie et
depuis sa mort out bien montre que Dieu dtait avec lui. Sa
vie a ete ecrite par M. l'abb6 de CUrisy.
.MonsiaurVincent de Paul, fondateur et premier Supirieur
gen&ral des Missionnaires en France, est mort en opinion de
saintetr. Sa vie a ete icrite par M. Abelly, AvEque de Rodez.
Monsieur Renar, prEtre, directeur des Filles de SaintThomas, mort en opinion de saintet4. C'dtait un feu d'amour
divin, un homme potens ofere et sermone. Sa devotion etait
et tendait particulierement au soulagement des pauvres
prktres. On a ecrit sa vie et quelque chose de ses ouvrages.
Monsieur Bernardou le Pare Bernard, vulgairement dit le
pauvre pretre, est mort en opinion de saintet6 et plusieurs
miracles se sont faitsg son tombeau, depuis sa mort. L'hapital
de la Chariti de Paris et les prisons, aussi hien que les carrefours publics ou il a assisti les patients a la mort, ont et6
les th•itres de son atle. Sa vie a eti 6crite par plusieurs
personnes.
Monsieur le baronde Renti, dont la vie a eti 6crite par le
Pere Saint-Jure, son directeur. Sa grande vertu 6tait I'humilit6, la vie cachie, l'assistance des pauvres de la ville et de la
campagne & qui il allait rendre tous les services que l'amour
de Dieu lui pouvait suggerer, sans se soucier des brocards et
des mepris qu'on pouvait faire de lui.
Monsieur Juif, pretre, fils de ce fameux Monsieur Juif,
grand chirurgien de Paris, est alld en poste au paradis, car
en dix mois qu'il a occup6 la place du Pere Bernard, il a fait
taut de prodiges de charitd et de ferveur qu'il s'est tu6 de
travail, si bien qu'on pent dire de lui: Consummatus in brevi
explvil tempora mulla. [Sagesse, IV, i3.]
Monsieur Goffre (Le Gauffre), successeur de Monsieur Juif,
et aussi successeur du Phre Bernard, est mort aussi en odeur
de saintet,, ayant et6 aussi sigoalt par sa chariti, sa charitt
dans la Ckariti [h6pital de la Charite.
Monsieur Froger, docteur de Sorbonne et cur6 de Saint-

Nicolas-du-Chardonnet, a Paris ; est saintement mort comme
il avait saintement vecu; ayant Le premier des cures mis et
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issemble des pretres en communaut6 pour vivre plus cidri'calement.

Monsieur Bourdoise, pretre de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, est mort en odeur d'une parfaite pidet,ayant toujours
vicu sans respect humain et grand zelateur de la discipline
ecclisiastique. C'est lui qui commen;a la communauti de
ladite 6glise de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, qui a depuis
fait la planche modele et servi d'idie a toutes les autres
communautds de pr&tres qui sont venues depuis, et qui ont
paru dans le clerg, avec taut de bdnediction.
Monsieur Le /uge, pretre, aussi de la communaut6 de SaintNicolas-du-Chardonnet, est mort en opinion de saintete et en
suite des travaux d'une mission. II avait un talent tout particulier pour gagner les ames &Dieu et pour op6rer la conversion des pecheurs. Surtout, ii travaillait heureusement a la
conversion des femmes et y r6ussissait a miracle il etait
fort bien fait de sa personne, avait le don de la predication,
6tait humain, facile, traitable, en sorte qu'il s'insinuait
adroitement dans les cceurs qu'il voulait tourner du c6te de
Dieu. Par un sentiment de modestie et d'humilite, il a refusE
plusieurs bons buiofices. La sainteti de son ;ime se rEpandait
jusque sur son corps qui sentait parfaitement bon et que j'ai
eprouvi moi-meme plusieurs fois; ayant senti quelquefois
sortir de son corps un gout de violette qui embaumait et qui
me faisait dire comme aux enfants d'Israel, voyant tomber la
manne : Manhu, quid est hoc ? [Exode, xxvi, 153. On a trouv6
son corps tout entier et non pourri, deux ans apres sa mort.
II etait directeur de feu ma mere, de mes sceurs et de moimeme, si bien que nous conservions tous une singuliere
vineration pour sa personne.
Monsieur Vabbi de Chandenier, neveu du grand cardinal de
La Rochefoucauld et fils du marquis de Chandenier, est mort
en opinion de saintete, ayant trbs saintement vecu et ayant
passe une partie de sa vie chez MM. les Missionnaires de
Saint-Lazare of ii s'etait retire, vivant dans une tres grande
austerite. II mourut revenant de Rome oit ii s'6tait fait admirer et du pape Alexandre VII et de tout le Sacr6 College pour
son incomparable modestie et sagesse. II avait un nez et un
visage de saint Charles Borromee, et on ne le pouvait envisager sans concevoir un sentiment particulier de veneration
pour sa personae.
Monsieur l'abbd de Saint-Ambroise, jadis aum6nier de la
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feue reine-mnre Marie de Mddicis, qu'il avait suivie et
accompagn6e dans ses disgraces et dans ses exils. Itait un
homme de haute pite
; peu de temps avant sA mort,il mit en
pieces et brisa un tableau du Titien de grand prix qu'il avait
dans son cabinet, parce que c'tait une nudite et qu'on lui en
fit scrupule. A l'age de soixante-dix ans passes, il jeunait
encore tres r6gulibrement et disait son office, tous les jours.
a deux genoux et la tete nue, sans avoir meme de calotte.
Monsieur Gambart, confesseur des Filles de Sainte-Marie
de la rue Saint-Jacques pendant plus de trente ans, etait an
homme d'oraison, d'&tude, et doue d'une tres grande ferveur
envers le prochain. II a laisse de beaux 6crits a qui on a fait
voir le jour depuis sa mort.
IX
ILOGE ,DE SA MtRE
Marguerite Raoul, ma mere, avait pour son partage la
simplicit6 de la colombe et la prudence du serpent.
Imitant sa bonne mere, elle itait fort geinreuse et grande
aum6nibre, autant et plus que ses facultis le pouvaient porter.
Elle se d6pouillait pour revetir les pauvres; elle jefinait pour
les nourrir; elle s'incommodait pour les loger. Et par un
exces de bont6 qui n'est pas concevable, elle a donne plnsieurs fois le couvert I des femmes et filles qui 'ont vol6e ou
maltraitce de paroles. Elle a bien sauvi ou conservd l'honneur
i deux cents filles pendant le temps de son veuvage qui a
dur6 plus de quarante ans, a I'imitation de Mie Raoul, sa
bonne mere. Elle 6tait et gu6rissait les taies des yeux des
personnes qui en 4taient affligies, et cela gratis et sans esperance de retribution.
J'ai tichs toute ma vie -c'est-h-dire vingt-cinq ans durant
que j'ai demeur6 avec ma bonne mere- de conserver l'amour
et le respect que je lui devais; aussi m'aimait-elle tres tendrement.
i, Ms. 596, t. VII, fP 127.
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x
DESCRIPTION DE LA VIEILLESSE'
La vieillesse fait mille d6gits sur le corps humain.
Elle altbre le tempirament,
elle affaiblit la chaleur naturelle,
elle change la plus vive couleur en la couleur d'un mort.
La chevelure tombe par moitie,
la tate grisonne,
les rides sillonnent le front le mieux tcndu,
les joues pendent sous le menton.
Les yeux qu'on appelait des soleils prenuent la couleur des
cometes un sombre nuage en couvre tout 1'eclat.
L'ivoire enchassi dans le corail devient tout noir.
Je vcux dire que les dents qui 6taient si blanches et si
nettes perdent leur blancheur.
Les I~vres deviennent toutes livides.
La taille diminue,
la tete qui 6tait si droite s'abaisse et demeure toute penchie,
le cou si bien arrondi fait des bosses de tout c6t6,
les 6paules se courbent, quelque fortes qu'elles soient;
les pieds, les mains se dessechent.
On ne voit plus rien qu'a la faveur de lunettes.
On ne marche qu'l la faveur d'un bWiton,
et si on se regarde dans un miroir on ne s'y reconnait plus.
II faut etre bien persuade de ces choses, afin que, quand
elles arriveront, nous ne soyons point surpris. Car enfin,
tela

fraevisa minus feriunt 2.

N. Ms. 596, t. XVIII, f* 175.
2. Pensce de saint Grkgoire, Homc:li 35 in Evangelia.

ACTES DU SAINT-SIEGE
1.

-

LES

INDULGENCES

NOUVELLES

DU

SCAPULAIRE

ROUGE DE LA PASSION DE NOTRE-SEIGNEUR
SACRA PA.-ETENTIARIA APOSTOLICA
OFFICIUM DE INDULGENTIIS
7719/35.

Summarium indulgentiarum quibus fruuntur Christi fideles
scapulare rubrum a Passione Domini Nostri Jesu Christi rite
benedictum et impositum gestantes.
Indulgentia plenaria suetis conditionibus lucranda :
1o Die receptionis sacri Scapularis;
2° In festivitatibus SS. Redemptoris, Pretiosissimi Sanguinis et SS. Corporis D. N. lesu Christi, Inventionis et
Exaltationis sanctae Crucis, beatae Mariae Virginis perdolentis (feria sexta post Dominicam Passionis), Septem Dolorum eiusdem Virginis Mariae, S. Ioannis EvangelistaeS 30 Singulis feriis sextis, si meditationi Passionis Domini,
etsi auxilio alicuius pii libri peractae, saltem per horae quadrantem vacaverint;
4° In mortis articulo, dummodo confessi ac sacra synaxi
refecti, vel, si id facere nequiverint, saltem contriti, sanctissimum Jesu Nomen ore, si potuerint, sin minus, corde devote
invocaverint et mortem tamquam peccati stipendium de
manu Domini patienler susceperint.
Indulgentia partialis quinque annorum a sodalibus pia
mente ac saltem corde contrito lucranda quoties Passionem
D. N. Iesu Christi ut supra, per aliquod temporis spatium,
meditati fuerint.
Die 26 novembris 1935.

Sacra fanitentiaria apostolica, vi facultatum infrascripto
Cardinali Paenitentiario maiori in audientia SS.mi diei
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17 mensis novembris 1933 concessarum, abrogatis hac in re
praecedentibus concessionibus, praesentem Indulgentiarum
elenchum, favore Christifidelium Sca~ularerubrum a Passione
D. N. lesu Christi gestantium, approbat eumque tamquam
unicum haberi iubet atque imprimi ac publicari permittit.
Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Apostolicarum
Litterarum in forma brevi expeditione. Contrariis quibuslibet
non obstantibus.

S. LUZIo, Regens.
L. Card. LAURI, PaenitentiariusMaior.
2. -

LA NEUVItME LEqON QUAND LA FETE

DE LA TRANSLATION DE SAINT VINCENT EST CELEBREE

ad instar simplicis
CONGREGATIONIS MISSIONIS

Quum quandoque accidat ut festum Translationis S. Vincentii a Paulo, quod in universa Congregatione Missionis
quotannis celebratur die vigesima aprilis sub ritu duplici
majori, ad instar simplicis redigatur, Rev.mus Superior
Generalis eiusdem Congregationis SS.mum Dominum nostrum Pium Papam XI supplex rogavit, ut in huiusmodi casu
pro nona lectione festi simplificati dicatur sequens lectio,
desumpta ex sexta lectione jamdiu a S. R. C. approbata :
i Lectio IX. Hodie memoria recolitur translationis corporis
sancti Vincentii a Paulo, quod circa finem saeculi decimi
octavi... , et cetera ut ad calcem sextae Lectionis. Et Sacra
Rituum Congregatio, vigore facultatum sibi specialiter ab
Ipso SS.mo Domino nostro tributarum, attentis expositis
peculiaribus adiunctis, benigne annuit pro gratia juxta
preces; servatis de cetero servandis.
Contrariis non obstantibus quibuscumque.
Die 3o octobris 1935.
A. CARINCI, S. R. C. Secretarius.
Henricus DANTE, Subst.

3. -
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MESSE DE LA BIENHEUREUSE CATHERINE LABOURE

Die XXVIII Novembris, in festo Beatae CATHARINAE
LABOURt, Virginis,
Missa Dilexisti de Communi Virginum 3° loco, praeter
sequentia :
ORATIO

Domine Jesu Christe, qui beatam Catharinam Virginem,
mirabili Immaculatae Genitricis tuae manifestatione recreare
dignatus es : tribue, quaesumus, ut sanctissimam Matrem
tuam exemplis ejusdem Beatae pia devotione recolentes,
aeternae vitae gaudia consequamur. Qui vivis.
SECRETA

Sacrificium nostrum tibi, Domine, quaesumus, beatae
Catharinae Virginis precatio sancta conciliet, ut, cujus
honore solemniter exhibetur, ejus meritis efficiatur acceptum.
Per Dominum.
POSTCOMMUNIO
Propitiare, Domine, famulis tuis : ut qui sanctis mysteriis
ineffabiliter recreamur, exemplo beatae Catharinae conversationem nostram in caelis habere studeamus. Per Dominum.

4. -

OFFICE DE LA BIENHEUREUSE CATHERINE LABOURE

Officium die XXVIII Novembris, in festo Beatae CATHARINAE LABOURA, Virginis e Societate Puellarum a Caritate
S. Vincentii a Paulo. Duplex mains.
IN II NOCTURNO

Lectio 1V
Catharina Labouri, anno millesimo octingentesimo sexto,
die secunda Maii, e piis et honestis parentibus nata in loco
Fain-les-Moutiers intra fines dioeceseos Divionensis, sequenti
die, sacri baptismi aquis est regenerata. A pueritia, suavibus
moribus et singulari pietate eluxit. Novennis, amissa genitrice, Mariae Virgini, uti filiam, se commendavit, et apud
amitam, velut alteram matrem, biennio commorata, in paternam domum reversa, rei familiaris curam alacriter suscepit,
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et pietatis ac religionis exercitia, sive domi, sive in ecclesia
impendere numquam praetermisit. Sacra Synaxi primitus
refecta, maximo animi ardore et toto vitae suae tempore Sanctissimam Eucharistiam summopere dilexit. Perfectioris ac
religiosae vitae desiderio flagrans, Institutum Societatis Puel
larum Caritatis amplecti constituit : quod tamen pium propositum, ob obstacula a patre suscitata, tune exequi distulit
auxilium a Deo, tempore opportuno, fidenter expectans.
Lectio V
Habito tandem patris consensu, voti compos facta inter
Postulantes domus Castri ad Sequanam fuit admissa; deinde
in Parisiensem domum principem Seminarii, ut aiunt, translata. Eadem teste, iam a tyrocinii tempore, Virgo Immaculata ei apparuit, curamque concredidit cudendi Sacri Numismatis, referentis quidem in recta fronte Deiparae ipsiusmet,
quae virgineo pede caput serpentis protereret, manibusque
extensis subiectum terrae orbem radiis illustraret, effigiem
circum descriptis verbis: t 0 Maria, concepta sine peccato,
ora pro nobis, qui ad te confugimus a : in versa autem fronte
sanctum Mariae nomen, eminente supra Crucis signo, duobus
inferius adiectis cordibus, altero obsito spinis, altero ense
transfosso. Prodigiosa Numismatis illico mirabilis fuit propagatio, in dies succrescens. In exequendo Virginis mandato,
humilitas Dei Famulae singulariter adeo eluxit, ut quadraginta sex per annos, nomen quidem suum in hisce apparitionibus numquam revelari permiserit.
Lectio VI
Nec solum humilitate excellere visa est. Eadem sane,
expleto tyrocinio, in Parisiensem domum a Enghien s Puellarum a Caritate, translata, in proximos eximia pietate refulsit, et erga pauperes senes, hospitio receptos, mirabilem
curam ac dilectionem patefecit. Omnia in Deo conspiciens,
verba sua, optata, cogitationes ad Deum assidue direxit.
Sanctissimam Deiparam, uti amantissima filia, coluit : suis
sororibus innumera virtutum, ac praesertim imperturbabilis
patieptiae exempla praebuit. Sanctam vero vitam, absconditam cum Christo in Deo, transactam, ultima die Decembris,
anno millesimo octingentesinao septuagesimo sexto, sacris
iteratis votis, Dei famula, omnibus e domo sororibus adstan
tibus, placidissimo exitu cum immortali commutavit, ejusque
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corpus solemni pompa ad cryptam sacello domus Reuilly

magnacivium ex omni ordine frequentiafuit delatum, ibique
humatum. Eamdem, pracclaris

signis et gratiis fulgentem,

Pius Papa undecimus undevicesimo exeunte saeculo a
peracta humani generis redemptione in Album Beatarum
Virginum retulit.
(In III Nocturno : Homilia in Evangelium Simile erit
regHum calorum, de Communi Virginum to loco.)
ORATIO

Domine Jesu Christe, qui beatam Catharinam Virginem,
mirabili Immaculatae Genitricis tuae manifestatione recreare
dignatus es : tribue, quaesumus; ut sanctissimam Matrem
tuam exemplis ejusdem Beatae pia devotione recolentes,
aeternae vitae gaudia consequamur. Qui vivis.

5. -

LE CARDINAL PACELLI

NOMME CARDINAL PROTECTEUR DES Dames de la Chariti
PIUS PP. XI
Dilecte Fili noster, salutem et apostolicam benedictionem.

Cum optime merita Societas Mulierum Caritatis a Sancto
Vincentio nuncupata, quae vulgo a Compagnia delle Dame
di Carith dicta, ubiqueterrarum floret, nunc suo careat apud
Romanam Curiam patrono, Nos, ut sodalitatis bono atque
emolumento prospiciamus, tibi, Dilecte Fili Noster, id
muneris ultro libenterque demandandum censemus. Itaque
motu proprio, certa scientia ac matura deliberatione Nostris
hisce litteris apostolicis, auctoritate Nostra, te, Dilecte Fili
Noster, memoratae Societatis Dominarum a Caritate sub
titulo Sancti Vincentii Patronum seu Protectorem eligimus,
facimus ac renuntiamus, quoad vixeris, cum omnibusjuribus,
privilegiis, praerogativis, indultis atque oneribus, quae hujusmodi muneris propria sunt.
Mandamus proinde omnibus et singulis dictae Societatis
moderatricibus ac sociis ut te in suum Patronum excipiant
et ea, qua debent, reverentia prosequantur; contrariis non
obstantibus quibuslibet.
Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Pisca-
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toris, die XXII m. Novembris. anno MCMXXXV, Pontificatus Nostri decimo quarto.
Pro D.no Card. E. PACELLI, a Seecr. Status,

Dominicus SPADA,
a Brevibus apostolicis.
Dilecto Filio Nostro
Eugenio Sanctae Romanae Ecclesiae
Presbytero cardinali Pacelli
titulo Sanctorum Joannis et Pauli.

[Brevi Apostolici N. 983, 1935.
6.

-

LETTRE D'ENVOI DU BREF DU 22 NOVEMBRE 1935

Segretario di Stato Sua Santitk

NO 150 71y
Dal Vaticano, le 14 dicembre

g135.

MADAME LA MARQUISE,

J'ai l'honneur de vous remettre ci-joint - exempt de tout
frais - le Bref Apostolique par lequel le Saint-Pare daigne
nommer Protecteur de la Compagnie des Dames de Charit6

Son Eminence le Cardinal Eigene Pacelli Son Secretaire
d'I tat.
Heureux de donner par la un nouveau timoignage de Sa
speciale bienveillance a une (Euvre dont il mesure toute la
port6e pour I'honneur de l'glise et dans l'intiret des pauvres,
le Souverain Pontife est assuri d'avance que cette nouvelle
faveur, qui va rejouir la Compagnie tout entiere, sera pour
elle un nouveau motif pour intensifier son zBle et en multiplier Faction. Dans cet espoir. Sa Saintet6 aime renouveler aux Dames de la Charit6 Ses augustes felicitations et Ses
meilleurs encouragements, et vous envoie h toutes - A vous
en particulier - le reconfort de la Benediction Apostolique.
Je profite volontiers de l'occasion qui m'est offerte pour
vous assurer, Madame la Marquise. de mes respectueux sentiments en Jesus-Christ.

A[lfred] OTTAVIANI.
Mine la Marquise de Solages, presidente g6enrale des
Dames de la Charit6, Paris.
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Combelles, par Scrutator.
D6cembre. - Jean-Baptiste Corset. Vingt-cinquikme
anniversaire du Vicariat de Paotingfu, par Jean-Baptiste Corset.
Janvier 1936. - Le Pare VWaith, fondateur de lr
maison du Missionnaire A Vicky, par Rene Jenlis. Un jubilt ches les Lazaristes: vingt-cinq ans de M. Desrumaux, comme visiteur de Chine, par Alphonse Hubrecht. - Joachim-Aiphonse Gonsalv4s, lazaristepoirugais a Macao (1781-1841). Atude et portrait, par
Scrutator.
Le Petit Messager de Ning-po. - Septembre-octobre
1935. - Notes biographiquessur Sa Grandeur Mgr PaulMarie Reynaud, vicaire apostolique de Ning-po (i8561926), par Nestor Boucherie. - Ch. x. La priparation
a l'dpiscopat. - Ch. xI. La promotion h I'piscopat. Livre II. L'ipiscopatjusqu' la division du Vicariatapostolique du Tchkkiang. - Ch. I. Les premiers actes du nouvel evgque. - Ch. 11. Les chritientisdu 7chkkiang pendant la premiere annee de l'episcopat de Mgr Reynaud.
Novembre-d6cembre. - Ch. III. La guerre franco-
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chinoise: Les operations sur les cdles du Tchekiang. Ch. IV. Les repercussions du conflit franco-chinois sur la
Mission du Tchekiang. - Ch. v. Projet de nomination
d'un ligal en Chine. Ch. VI. La premiere tournie
pastorale de Mgr Reynaud.

LIVRES
The lile and works of Saint Vincent de Paul(le Grand
Saint du grand siecle) translated from the french of
Pierre Coste, C. M., by Joseph Leonard. Volume III.

Londres, Burns and Oates. 564 pages.
Avec ce troisieme volume, fort bien prisent6 par la grande firme
londonienne, les soins intelligents de notre confrbre M. Joseph
Leonard achbvent la traduction de Saint Vincent, de M. Coste. Pour
les Jecteurs de langue anglaise, le titre modifid de J'ouvrage. Vie et
,auvres de saint Vincent de Paul, a paru justement plus comprehensible
que celai de 'original. M. Coste, en effet, ne voulant pas ajouter a ia
centaine de Saint Vincent, de langue francaise, une cent et unibme
publication sous le meme titre, pensa quelque tempsa une appellation
d'apparence moins routiniere, par exemple : la Vie ficonde de saant

Vincent de Paul, etc. Inopinement, le titre rencontrait celui d'une
biographie qui parut alors sur M. Harmel, precisiment fervent et
moderne disciple de saint Vincent. On essaya autre chose. M. Coste
pensa un moment se rabattre sur : Ic Plus grand saint du dix-seftiime
siicle. Le titre, outre quelques autres petits inconvenients, manquait
evidemment d'aisance et d'harmonie. Aussi, au cours d'amicales conversations (Cf. Annaler, x932, p. 678) et diverses suggestions de
M. Victor Giraud, M. Coste adopta d'enthousiasme I'heueeuse formule
bien frappte, du moins pour nous, Frangais : le Grand Saint du grand
sidcle. Monsieur Vincent.

Ernest CASSINARI. Life of blessed CatherineLabouri,
by Rev. Ernesto Cassinari.With a preface by Rev. Joseph
Thomson, translated from the italian by a Sister of Charity of Saint Vincent de Paul. Londres, Sands and C°,
1924. 192 pages.
En une rapide et delicate esquisse, M. Cassinari retrace la paisible
existence de la voyante et de l'ap6tre de la Midaille miraculeuse,
depuis la naissance & Fain-les-Moueiers, le a mai i8ob, jusqu'au
triomphe de la beatification I Sain'-Pierr de Rome, le 28 mai 1933.
Illustrie de huit gravures hors texte, la traduction aoglaise [aceur
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Joseph Burd] de cet abrege ne peut que contribuer i glorifier et &faire
prier la sainte Vierge de la Midaille et celle qui, entre autres, P'a
beaucoup et fdelement chirie.

All Hallows annual i935-1936. Dublin, Browne and
Nolan limited. 254 pages.
Les 254 pages du papier bouffant de cet Annuaire presentent heureusement un respectable volume de souvenirs et d'evdnements scolaires du seminaire : deuils et joies, visites et d&parts, musique et
litterature, etc., bref, Is vie du college que vingt illustrations aident
encore i faire parler sur les menus ou grands 6v6nements de cet illustre
seminaire que nos confreres Irlandais dirigent si heureusement i
Dublin.
0 quanta qualia
Quae fessis requies
Sunt illa sabbata
Quae merces fortibus
Quae semper celebrat
Cum erit omnia
Caelestis curia '
Deus in omnibus '

In memoriam primae visitationis in Hangchow (Chekiang' Exmi DD. Marii Zanin Ap. Sedis in Sinis delegati et quinti ac vigesimi episcopatus natalis Exmi
DD. Pauli Alberti Faveau, Vicarii apostolici de Hangchow (Die 2 octobris

1935).

Avec 14 pages d'illustrations se riferant an jubile6 piscopal de
Mgr Faveau et i la visite de Mgr Zanin, 7C pages de texte chinois
ldguent i la posteritd le souvenir de cette belle journee qui rssume et
magnific une belle existence, et tout ensemble les efforts des missionnaires du Vicariat de Hangchow travaillant avec leur chef et pire :
Mgr Paul-Albert Faveau.

Juan Florencio GARCIA. Tratado de Epistemologia o
teoria de las ciencias. Estudios filosdficos. La Havane,
1935. 376 pages.
Partant des simples notions de I'epistdmologie matirielle (idees,
mots, jugements, propositions, raisonnements), s'elevant j•squ'aux
vastes problemes de la verit6, de la science, de la certitude, de icvidence et causalite, finissant sur la division des sciences : philosophiques, math6matiques, chimiques et naturelles, ce volume, fleur
dans la floraison philosophique cubaine, est l'euvre de notre confrere
qui, 4 travers de multiples ministeres, a poursuivi avec perse6vrance la
mise en valeur de ses recherches et de ses chEres indditations philosophiques. Successivement professeur a Madrid, a Oaxaca, & Merida
et Germantown, M. Garcia Florencio, revenu en Cuba, sa patrie, n'a
cesse de soigneusement cultiver son cc pistemologie n, II 1'offre enfin
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au public, assur6 d'etre utile au progris des nobles et fondamentales
sciences de la philosophie. Evidemment, on ne peut mieux ai plus
justement esp6rer.

Annie r936. [Circulaire de la T. H. M. Chaplain et
Notices edifiantes des Filles de la Charit6.]
Sous cette rubrique desesprante pour les bibliothicaires: Annie 1936,
derriere la page immacul6e de la couverture, quelle fioraison! LU
percent modesement, telles des violettes sous une neige attardde, lessouvenirs et les m6rites de tant de nobles ames, que les lignes mesuries
qui leur sont consacrtes nous permettent seulement d'entrevoir. Mais
quelle splendeur! Ah! quel tresor! Qu'elle est done superbe en sa
vari&t6 et combien encourageante, la lignee et la vocation des Filles
de saint Vincent de Paul! On comprend aisement avec quelle sainte
avidite et quel amour friand ces pages sont lues, ddvorees et tout le
bien qu'elles font au ceur !

Hosanna al Redentor. Himno triunfal del Congreso
eucaristico de San Miguel (El Salvador). Paroles de
M. Jean-Antoine Garcia et musique de M. Joseph
Praneuf. [En vente chez l'quteur : Berceau de SaintVincent-de-Paul (Landes).]
En ce triomphal cantique du Congris cucharistique de San Miguel,
au Salvador, Pheureuse et savante musique de M. Joseph Praneuf met
pleinement en valeur le texte sonore de M. Jean-Antoine Garcia.
Collaboration rdussie : digne suite de tant de belles .euvres du maitre
de chapelle du Berceau de Saint-Vincent-decPaul!

Filippo TRUCCO.

1 piccolo libro della Santa-Euca-

ristia ossia Carme Euckaristico tripartitoa commentato
col Buon Giorno e la Buona notte a Gesu in sacramento.
Sarzane, I935. In-32, 32 pages.
Avec gentillesse, Ie titre du livre dit fort bien son but, son contenu,
et quelles bonnes Ames est assure d'encourager dans la solide devotion
i la sainte Eucharistie : le petit a livret de la tres sainte Eucharistie:
poeme eucharistique en trois parties et comment6, et tout ensemble
bonjour et bonne nilt i J6sus au Saint Sacrement.

Congrks international des Infrmieres catholiques i
Rome, 1935. Rapports r6serves aux Congregations
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hospitalires. S6ances d'tudes de
la Cite Vaticane,
25-29 aoft 1935. [Paris, Imprimerie
J. Dumoulin.]
142 pages.
Cette publication, dont les Axxales
(voir plus haut, p 193-194) ont
nentionne ia traduction anglaise,
des quatre siances du Congrts donne le texte des rapports, lns lors
international des Infirmiwres
catholiques et rxserves aui Congregations
religieuses : vie religicuse,
technicite de travail, le divouement
hospitalier en mission, le service
social dans lorganisation sanitaire moderne. Sur ces larges
horizons,
les pages de ce pr6cieux recueil rappellnt les sages directions
,
pour lor, furent distribuies et que Von aura soin Je mditers
q d,
faire passer dan eercice du dvouemnt quotidie
mditer et d

Etat des sujets refus dans
la Congrigation

de la
Mission dqns celte maison du Saint-Sauveur
de Pikinq,
plus tard de Mongolie, Si Ouan,
et ensuite de (illisible)
et seulement de la province
de Pekin, r85r.
duction de 'original par la photolithographie. [ReproP6kin,
1935.]

Ce registre de vux aux 67 attestations,
conserv & Pekin, est reproduit sans commentaire ni ajoute,
Pxecieuse photolithographic dont sinon une pagination et une table.
ii faut fliciter et M. Vanhersecke
de lavoir dpcidee et les imprimeurs
du P6tang de nous P'aroir
sentle si parfaitement.
pre-

StatuMo organico della opera
pia Alberoxi in SaxLazzaro (Piacenza),approvato
con R. decreto r r aprile
1933. Plaisance, Antonio
Bosi. XIII-2 4 pages.
Fruit et conclusion de nombreuses
et delicates tractations, ce statut
organique rigit actuellement
l'illustre coltge Alberoni qui,
r3 juillet 173., et confie & nos
fonde
confreres d'Italie, ut constitud le
31 mai 1752 heritier universel du fastueux
le
et bienfaisant cardinal.

Charles-F. JEAN. Simples notes
sur le Pays de la mer
et de 'Arabie, d'apres un ouvrage
de R. PA. Dougherty
(Journal asiatique, 1935, p. 257-272).
Lu, Is plume i la main,
Sealand of and.en Arabia, fait le copieux in-quarto
l'objet d'une dense
de Hi. Ch.-F. Jean. Utilisant et
rtemployant avec
nmatriaux de i'auteur, ii le
complete et devoile,

de Dougherty, The
et savante recension
art quelques-uns des
du vingt-sixibme au

- 473 sixieme sitcle avant notre ire, quelques points d'histoire et la portte
de l'expression stierotyp6e, ls Pays de la mer, Kardunias: elle parait
alors designer en partie 1'Arabie da Nord.

J. DE MOIDREY, S. J. Confesseurs de la foi en Chine
(1784-z862). (Shanghai, Imprimerie de T'ou-se-wi,
prbs Zi-ka-wei), 1935. 210 pages.
Dans cet ouvrage, le P. de Moidrey presente quelques breves
notices sur les confesseurs de la Foi, qui, pour elle, en Chine, ont
soutenu la persicution on endure des se6ices, depuis le dicret de
K'ien-long, en octobre 1784, jusqu'au martyre de la bienheureuse
Lucie Y, en fevrier 1862. Ev4ques et pretres, religieux et seculiers,
indigknes et aubaias, chrxtiens de vicille souche et tendres n6ophytes,
octogenaires et jeunes gens, mandarins et mendiants, noms illustres ou
inconnus : bref, toute la hirarchie sociale dans l'tglise de Chine se
coudoic en ces pages.
Sous 234 paragraphes, - parfois reduits & quelques lignes, - lFauteur
a group6, aid6 par let 66 sources de sa bibliographie et par de compitentes collaborations, quelques precieuses paillettes d'or dans cette
histoire des missions catholiques chinoises de 1784 & 1862.
Relevons simplement parmi ces belles figures de nobles chritiens
ceux de nos confr&res qui, dans louvrage cite, font 'objet d'une notice,
6difiante sons son apparente aridit6 et dans sa s6cheresse historique :
Mgr Anouilh (212), Aubin (60), Carayron (Joseph) (i63), Chen (Frangois) (13o), bienheureux Clet (a12), Ho (Ignace) (z36), Lamiol (x3z),
Li (Andre) (219), Li (Michel) (1x;), Lu-Liu-Maur (195), Montels (g99),
Perboyre (x49). Peschaud (Bernard) (167), Pires-Pereyra (o50), Song
(Paul) (186), Tchiou (Jacques) 12o1).

Vicariat apostolique de Pikin. Atat de la Mission du
"e juillet 1934 au 3o juin r9 35. [P6king.] In-4,
208 pages.
Avec de pr&cieoses statistiques qu'egaient ses coutumieres illustrations
documentaires, voici le compte rendu des activit6s missionnaires du
Vicariat de Pekin, en son dernier exercice. 2 137 chritient&s visities,
264723 catholiques, 4890 baptemes d'adultes, 56 6glises, 2oS oratoires
publics, 278 oratoires prives. Quel magnifique tableau! Sans exag&ration aucune et en toute objectivitY, l'on y voit, en filigranes. beaucoup de sacrifices, de multiples efforts et de providentielles consolations.

[Hilario CHAURRONDO]. Almanaque de la Caridad.
Afo 1936. Iglesia de la Merced, La Havane. 256 pages.
Almanach ecrit pour les pieux fiddles de Cuba.

-

474 -

Stefan ROSIAK. Prowincja litewska Siostr Milosierdsia. Vilna, 1935. In-8, 31o pages.
N. B. - Pour completer It re~sumi de cet ouvrage donnx dans Annales
i935, page 221.
Les Filles de la CharitC oat tdeappelees en Potogne d&s x652 par la
reine Marie-Louise de Gonzague; la province polonaise a etC constituee en 1712; apres les partages, elle fut divisee en quatre provinces;
celle de Lithuanie date de

1799. Le gouvernement russe n'entrava

d'abord pas I'activite, ni mime le d6veloppement de 1'Institut; encore
que la province n'ait plus eu d'existence legale depuis 1842, les Filles
de la Charit6 gardaient en Lithuanie seize maisons. La politique du
gouvernement russe, qui avait toujours dipendu dana une large mesure
des dispositions personnelles de chaque gouverneur, devint plus tracassiere apris l'insurrection de x83x et surtout aprk~ celle de t863; les
maisons furent fermees l'une apres I'autre; les derniires Filles de la
Charit6 moururent i Vilna en 1888. M. Etienne Rosiak, archiviste aux
archives d'ttat i Vilna, a I'occasion du troisieme centenaire de FInstitut, a donne un~histoire de la province lithuanienne des Filles de la
Charite.

L'auteur a puis6 non seulement dans le d6p6t auquel ii est attache,
mais aussi aux archives de la curie m6tropolitaine de Vilna et i celles
des Pretres de la Mission et des Filles de la Caarite. Apres une breve
notice sur 'Institut en general, I'auteu expose I'attitude du gouvernement russe i I'egard des ordres religieux; il fait ensuite I'histoire de
Is province et de chaque maison. II serait . souhaiter que chacune des
autres provinces des Filles de Is Charitd, et d'une fason plus generate,
chaque Ordre religieux dans les diverses parties de la Pologne, fit
preuve de la mCme largeur d'idees en accordant toutes facilites de
recherches. II serait ainsi possible de completer et de nuancer utilement
I'histoire des institutions catholiques dans l'Empire russe.
P. DAvio.
(Revue d'Histoireecclsiastique. Louvain, 193h,

p. 266.)

NOS DEFUNTS

MISSIONNAIRES
I. Pereymond (Antoine), pr&tre, 17 d6cembre 1935,
a Chateau-l'lveque; 78 ans d'age, 57 de vocation.
2. Marini (Laurent), pr&tre, 14 d&cembre, A Sassari;
72, 43.
3. Likly (Guillaume), pr&tre, 8 decembre, a Baltimore; 71, 51.
4. Coste (Pierre), pretre, 28 d&cembre, a la MaisonMere; 63, 46.
5. Peters (Nicolas), pr&tre, I" janvier 1936, a la Maison-Mere; 66, 47.
6. Herbst (Auguste), clerc, 31 d6cembre 1935, a
Treves; 23, 4.

7. Hegarty (Simon), pretre, 24 decembre, a Cork;
66,46.
8. Madonia (Nicolas), pr&tre, 31 dicembre, a
Palerme; 64, 42.

9. Maune (Fr6d6ric), pr&tre, 3 decembre, a Springfield; 64, 47Io.Hetzendorfer (Henri-Joseph), coadjuteur, Io decembre, a Graz; 61, 29.
I . Hager (Joseph), pretre, 15 janvier 1936, a Long
Beach; 59, 32.
12. Henriot (Joseph), pr6tre, 21 janvier, a Fort-Dauphin; 70, 39.

13. Levan (Thomas), pretre, 9 fevrier, A Saint-Louis;
58, 41.
14. Maes (Auguste), coadjuteur, 12 f6vrier, a Pei-

ping; 82, 59.
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15. Mulleady (Patrice', pretre, 15 f6vrier, a Assomption; 60, 44.
16. Hullen (Patrice), pretre, I5 f6vrier, a Cork; 69, 49.
17. Theron (Gustave), pretre, 19 f6vrier, A SaintFlour; 57, 33.
18. Brusasco (Aide), clerc, i" mars, a Turin; 22, 3.
19. Kieffer (Joseph), pretre, 2 mars, a Paris; 48, 27.
20. Musson (Guillaume), pr6tre, 2 mars, a SaintLouis; 68, 48.
21. Olivares (Ruben), pr&tre, 3 mars, a Lima; 65,.44.
22. Pesdevsek (Valentin), coadjuteur, 4 mars, au
Berceau- de-Saint-Vincent; 75, 49.
23. Battistini (Prime), pr&tre, 2 mars, a Rome; 69, 34.

NOS CHERES S(EURS
B6nilda Gabrera, a Popayan; 71 ans d'a;ge et 42 de vocation.
Beatrice Beretta, h Turin; 26, 5.
Maria Fantacci, i Monistero; 74, 52.

Margaret Scheanan, a El Paso; 54, 24.
Marriet Walsm, k Saint-Louis; 76, 43.
Anna Murphy, Keokuk; St, 65.
Amilie Koszeghy, k Esztergom; 83, 65.
Julie Orieux, a Rethel ; 55, 35.
Elise Lamboray, a Damas; 76, 54.
F6licit6 Kunowska, k Varsovie ; 79, 5.7
Marie Godec, a Hotemer; 34, 7.
Maria Esteban, h Legands; 61, 40.
Maria Perez, i Cadix ;3o, 7.

Mariana Martinez, a Villasana; 77, 57.
Mlisa Rubi, a Naga; 62, 33.
Ana Chasco, a Yauco; 74 , 52.
Margarita Casarramona, a Palma de Majorque; 68, 5o.
Marie Gros, A Romainville; 66, 41.
Marie Lacquement, a Doullens; 58, 24.
Margarita Martinez, i La Solana; 58, 38.
Marie Chediac, a Beyrouth; 77, 57.
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Helýne Chanet, & Paris; 76, 49.
Teresa Bogliero, a Siennc; 79, 5z.
Colomba Nicolini, i Piaisance; 78, 53.
Elena Lepori, a Ancone; 83, 56.
Francesca Virgilio, A Naples; 82, 55.
Therise Song, a Shanghai; 37, 17.
Marianne Felska, a Curityba; 49, 28.
Margaret Waism, a Bridgeport;42, i6.
Germaine Champagne, a Charenton ; 67, 41.
MarieChavanat, a Montolieu ; 75, Si.
Marie Crussard, a Chateau-l'Eveque; 83, 59.
Marie Labourlette, a Valenciennes; 63, 42.
Marie Langdale, a Mill-Hill; 79, 54.
F6licie Blocquel, a Mont-de-Marsan ; 71, 46.
Madeleine Hahn, A Revel; 36, 13.
Minira Koury, A Alexandrie; 65, 42.

Stanisla Bialkowaska, k Varsovie; 79, 53.
Jeanne Rebec, 4 Ljubljana: 52, 26.
Angele Bertois, a Turin; 56, 33.
Franfoise Ardisson, a Luserna; 82, 53.
Zoila Leoro, a Cuenca; 34, 1o.
Eugenie Vienne, i Tourcoing; 61, 33.
Fanny Sims, A Paris; 82, 57.
Claire Lancon, a Montolieu ; 69, 45.
Cecile Margonet, k Alexandrie; 69, 44.
Louise Bacher, a Rio de Janeiro; 75, 56.
Julie Kovats, a Papa; 59, 41.
Gertrude Girsovszky, a Budapest; 92, 58.
Laurencia Davalos,

a

Assomption ; g9, 58.

Luisa Deleon, k Flores; 57, 35.
Manuela Barrios, a Buenos-Aires; 74, 41.
Anna Wilehes, a Conception ; 81, So.
AssuntaZurli, a Sienne; 76, 57.
Palma Malizia, a Cingoli; 76, 51.
Anna Martin, a Baltimore ;8i, 57.
Jane Mac Williams, i Londres; 33, 14.
Josefa Tarsa, a Bilbao; 71, 48.
Josefa Soret, a Almeria ; 49, 24.
Paula Ijurco. ' Valdemoro ; 73, 53.
Juana Perez, 1 Corella; 7, 54.
Rita Fages, A La Corogne; 47, 26.
Valeriana Alcalde, a Bejucal; 85, 61.
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Gregoria Ilarregui, i Madrid; 20, 6 mois.
Suzanne Lassalas, i ChAteau-l'lvrque 94, 70.
Lea Luce, a Coutances ; 73, 36.
Jeanne Brizet, i Saint-Ftienne; 86, 63.
Jeanne Jouanneaur, a Alexandrie; 3o, 13.
Maria Sierra, a Barcelone; 65, 42.
Maria Bucci, i Galatina; 74, 49.
Virginia Criscuoli, k Naples; 75, 54.
Angee Poggio, a Turin; 27, 8.
Lucia Micelli, ' Manduria; 34, 16.
Elisabeth Monti, a Sienne ; 76, 51.
Marcianne Kowalska, a Varsovie; 64, 40.
Jeanne Dijak, i Ljubljana ; 24, 2.
Maria Espila, a Grenade ; 3o, 6.
Maria Crespo, a Valdemoro; 53, 18.
lmilie Froissard, a Corbeil; 63, 40.
Marie Laurent, a Clichy ; 73, So.
Alix Didion, a Clichy; 77, 55.
Marie Dugast, i Rio de Janeiro; 71, 48.
Maria Borges, i Nogueira; 25, 2.
Mary Carroll, a Dublin; 42, 14.
Angela Derienzo, a Naples; 73, 5o.
Domenica Pompei, a Monistero; 76, 45.
Marie Fransioli, a Santiago ; 67, 46.
ltiennette Gagnere, i Senlis ; 74, 49.
Marie Rossignol, a Sedan; 88, 64.
Anne Breil, a Rennes; 68, 45.
Jeanne Huchet, a El Biar; 80, 57.
Victoire Helfenbein, a Nicaragua; to3, 82.
Beatrix da Silva, i Zarauz; 75, 52.
Elisabeth Briody, a Dublin; 58, 3i.
Lucie Bertone, a Turin ; 86, 70.
Marie Jacquemot, a ChIlons-sur-Marne; 85, 3o.
Marie Pacatte, a Cazouls; 85, 60.
Marie Chevalier, i Fontenay-le.Comte; 79, 43.
C6lina Carivene, I Agen ; 74, 56.
Catherine Babaeva, i Montolieu ; 56, 3o.
Vincent Ferralis, i Cagliari; 43, 1o.
Augusta Martinelli, h Sienne; 59, 3o.
Santina Paracchini, i Turin ; 78, 56.
Francoise Marconi, a Turin; 29, 6.
Marie Posluszna, i Cracovie; 37, 14.
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Agnes Krajnc, a Feldhof ; 6, 44.
Carmen Garcia, a Cordoue; 65, 47.
Concepcion Melero, a Alicante; 38, 06.
Paustina Medina, A Bujalance; 29, 8.
Francisca Trias, & Valdemoro; go, 63.
Maria Montoya, a Malaga ; 64, 45.
Faustina Perez, a La Havane; 75, 5.
Eugenie Lev6que, a Paris; 75, 48.
Euginie Laleu, a Bruay; 83, 6i.
Cdsarine Demoney, A Moulins; 87, 65.
Marie Camus, a Orsay; 74, 46.
Therbse Altenbacher, k Hainberg; 82, 48.
Maria Zavodsky, a Levoca; 27, 8.
Cecilie Benedikt, A Trencin ; 64, 46.
Rodriga Casanova, a Malaga; 61, 39.
Joaquina Enguita, I Pampelune; 82, 6i.
Maria Freixa, a Gerona; 63, 22.
Aurora Garcia, a Zaldivar; 38, 20.
Maria Liano, a Chamartin; 27, i.
Lorenza Lizarrondo, a Madrid; 65, 43.
Teresa Nogu6s, a Las Palmas; 8o, 55.
Marie de Fouchier, a Rugles; 79, 48.
Eugenie Bezanger, A Narbonne; 79, 58.
Marie Nouelle, a Bruay; 87, 64.
Giuseppa Papa, A Naples; 73, 55.
Anna Mello, a Rio de Janeiro; 76, 47.
Suzanne Mac Kay, a Dearborn; 89, 67.
Marie Ktapoll, a Cologne; 75, 49.
Asuncion Carrasquedo, 4 La Havane; 77, 52.
Gregoria Arraras, i Rafelbufiol ; 78, 53.
Angela Recari, a Pampelune; 47, 27Manuela Marquinez, i Betanzos; 76, 48.
Marie Chevallier, a Angers; 64, 38.
Marguerite Franco, A Bologne; 44, 22.
Elisabeth Nelson, a Nouvelle-Orleans; 76, 54.
Walburga Schmidt, a Schwarzach; 31, 9.
Mary Wyms, a Hatton Gard; 55, 27.
Gishle Dezoc, a Yjpest; 43, 24.
Purification Martinez, A La Tagua; 53, 33.
Maria Lemos, a La Tagua; 36, i3.
Victorine Le Port, A Paris; 86, 69.
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M. Armand DAVID.

11 nous reste A parler d'un professeur qui a &td plus
cel1bre que les autres, au moins pour le monde savant
de 1'dpoque, nous voulons dire M. Armand David.
Comme ce cher confrerea tenu regulierementle journal de
ses voyages et que dans les nombreux articles qu'il a
(crits, il a eu l'occasion de parler des principaux ev6nements de sa vie, nous emprunterons A cette source la
plupart des ditails de ce chapitre ; cette maniere de
faire nous permettra de connaitre plus exactement la
vraie physionomie intellectuelle et morale et le vdritable
caractere de celui dont nous 6crivons la biographie.
« Je suis ni (le 7 septembre 1826) dans le diocese de
Bayonne, A Espelette, en plein pays basque. Mon pere,
alors juge de paix du canton, 6tait docteur en mddecine
et aimait assez l'histoire naturelle ; ses conversations
ne contribuerent pas peu A exciter mon goft naissant
pour tout ce qui est bate, oiseau ou fleur. Sit6t que mes
petites jambes le permirent, je le suivais avec bonheur
dans ses courses par monts et vaux, raisonnant A ma
facon sur les mille choses de la nature, m'entlousiasmant des nierveilles de la creation et restant froid A
19
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presque tous les amusements de l'enfance. J'aimais aussi
a faire de longues marches, A endurer la fatigue, la souffrance et les petites privations; surtout j'6tais fier de
pouvoir faire un saut plus long ou plus haut que mes
camarades. En un mot, je m'6tais de bonne heure rompu
A tous les exercices de gymnastique et j'avais un jarret de fer qui ne faisait point d6shonneur A ma nationalit6. C'est bien cette premibre 6ducation de vrai basque
qui m'a rendu capable d'ex6cuter ces 6normes voyages
A pied qui comptent par milliers de lieues.
< Apres ma premiere communion, je fus place comme
61lve interne et laique au petit s6minaire de Laressore,
connu pour ses bonnes etudes et pour sa situation ravissante. La, j'etais A quatre kilom&tres de ma maison natale ; et pourtant a chaque rentr6e des classes, je pleurais
longuement mes parents que j'aimais beaucoup et, doisje le dire, ma libert6 perdue, c'est-A-dire, la liberte de
courir A plaisir dans les pr6s et les bois. Neanmoins,
parait-il, j'etais bien applqu6 a l'accomplissement de
mes diff6rents devoirs d'6lMve, mais je conservais toujours
ma predilection pour les choses de la nature. C'est a ce
point que je fus plusieurs annees sans comprendre que
mes condisciples pussent trouver du plaisir a lire d'autres
livres que ceux qui traitent d'histoire naturelle. Cela ne
m'emp&cha pas de me tourner peu & pen vers les pensees
religieuses malgr6 les exemples de voltairianisme qui
m'entouraient ; et vers la fin de mes classes, je declarai
i mes parents que je me croyais appelM a l'etat eccl6siastique. Je ne leur dis point que mon arriere-pens6e 6tait
de me consacrer aux missions itrangeres; j'avais ia
confiance que Dieu aplanirait les voies devant mes pas,
si telle etait ma vocation. Et en effet, apres avoir fait
mes deux ann&es de philosophle A Bayonne, je parvins
i quitter le pays, tout d'un coup, en 1848 et j'arrivai a
Paris pour entrer aussit6t au noviciat des pretres de la
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Mission que je ne connaissais jusque-la que par leur surnom de Lazaristes. ,
Le 4 novembre 1848, M. David fut en effet recu au
seminaire interne par M. Martin Pierre, directeur, qui
avait remplac6 M. Le Go en 1836 et qui fut remplac6 cn
1852 par M. Chinchon. C'4tait le Pere Etienne qui 6tait
superieur g6n6ral depuis 1843. Ce digne successeur
de saint Vincent 6tait dou6 d'un rare bon sens et d'une
compr6hension merveilleuse des besoins de l'6poque ;
c'est lui qui declanchera et encouragera toujours la
vocation particuliere de M. Armand David. Parmi les
principaux seminaristes qui furent regus avant et apres
M. David et avec qui il vecut a la Maison-Mere signalons:
M. Devin qui sera secr6taire general; MM. Guierry,
Rouger et Bray tous les trois futurs dveques en Chine;
M. Eugene Bor6 qui entretint des relations 6troites avec
M. David, soit comme secritaire gineral, soit comme
superieur g6n6ral ; M. Alauzet que M. David retrouvera
directeur du siminaire, pendant ses vingt dernires annees a Saint-Lazare ; M. Touvier qui sera vicaire apostolique en Abyssinie ; M. Soubielle, futur visiteur de Pologne, etc. N'oublions pas M. Sipolis A qui M. David rendra
plus tard un hommage chaleureux le signalant comme
I'un des entomologistes les plus z61es du nouveau Monde.
Pendant le s6jour de M. David A la Maison-Mere, il
se tint une assemblee gendrale, du 30 juillet au II aofit
1849. Le cholera r6gnait dans Paris; cela ne ditourna
pas les v6ndrables diput6s de leurs sages dlibirations.
Parmi les resolutions prises ou renouvelees, mention;
nons celle qui recommande de communiquer aux maisons
les choses les plus consid6rables qui se font dans la Compagnie pour la gloire de Dieu et le salut du prochain.
Les nombreuses lettres, les volumineux rapports que M.
David &crira plus tard attesteront qu'il a &t6 fiddle A
cette recommandation; du reste, les Annales de la
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Mission paraissaient depuis plusieurs annies et entretenaient dans la Congr6gation et parmi la jeunesse de
Saint-Lazare un fervent esprit apostolique. Un autre
ddcret de la mrme assembl&e rappelait I'utilit6 des visites dcji signalbe en 1668. M. David pourra noter plus
tard que le P. Etienne fut fidele A ce decret puisque rien
que pour la Chine, ou notre confr6re travaiilera avec
tant d'ardeur, deux commissaires y furent envoyis en
20 ans : Messieurs Poussou, assistant et Salvayre, procureur g6neral. Mentionnons 6galement une lettre circulaire du P. Etienne du xer janvier 1850 sur I'humilit6
dont M. David entendit la lecture a la salle d'oraison et
qu'il observa fid6lement: car si M.David fut en relations
avec les plus grands savants, s'il fut comble d'loges et
de distinctions honorifiques, il resta toujours fiddle
a l'esprit de son pore et il fut toujours un humble fils
de l'humble Monsieur Vincent. Comme M. David
aima toujours sa petite patrie du Sud-Ouest dela France,
il n'est pas tem6raire de penser qu'il salua avec grande
joie les projets d'honorer le berceau de saint Vincent
pros de Dax, projets dont la premi6re annonce se lit
dans une circulaire sp6ciale du P. Etienne qui date de
cette m6me 6poque, 27 septembre 185o.
M. David fit les voeux le 5 novembre 185o. 11 ne resta
pas longtemps a Saint-Lazare apres son engagement dEfinitif. , Je n'avais pas encore complit6 mon cours de
th6ologie, dit-il, quand mes sup6rieurs, pressis par ie
besoin, jughrent A propos de m'envoyer en Italie en me
disant que c'6tait 1l un premier pas i 1'6tranger, pour
aller ensuite plus loin. , La province de Lombardie oA
allait M. David atait alors 6prouvie par la pers6cution.
Le due de Parme et Plaisance avait expuls6 de ses
Etats, par la force armie, les confreres du coll6ge Alberoni et de Bedonia ; on avait fermi le noviciat ou s6minaire de Turin ; le gouvernement expropriait les commu-
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nautis ; il fallait des dipl6mes d'Etat pour enseigner dans
les colleges ; les missionnaires s'y soumirent ; ce fut probablement pour aider la province de Lombardie dans
ce moment difficile que le P. Etienne preta pour quelque temps M. David au digne visiteur M. Durando qui
avait expose ses difficultis au Suplrieur General, soit a
l'Assemble de 1849, soit lors du r6cent voyage du P.
Etienne en Italie. M. David fut place au college de Savone que les Lazaristes dirigeaient depuis 1780. Le college avait surv&cu a la Rdvolution Frangaise ; il avait eu
de grands succss ; mais en 1851 l'air et l'esprit du dehors
avaient penetre un pen trop dans les murs du college et
il en 6tait risulte quelque trouble et certains disordres.
M. David arrivait A cette 6poque ; il y resta dix ans.
( Pendant ce long sejour, 6crit-il, j'eus entre autres occupations celle de faire un cours de sciences naturelles
aux eleves les plus avancs ; et en vue de faciliter mon
enseignement, j'entrepris de former par mon propre
travail tout un cabinet d'histoire naturelle; cela
m'obligea a renforcer mes connaissances sp6ciales et
m'habitua aux recherches et aux manipulations du metier. Bien que l'6tude de l'histoire naturelle ffit alors
chose nouvelle en Italie et assez pen goftie, je dois dire
que mes lecons ne furent pas tout A fait perdues ; et
il y a plusieurs de mes el'ves qui se sont fait un nom
dans la science ou comme explorateurs; tel est M.
d'Albertis A qui 1'on doit tant de belles dicouvertes
dans la Papouasie. Je cite aussi avec plaisir le nom du
marquis Doria dont j'encourageai les premiers pas vers
I'histoire naturelle et qui est devenu l'une des illustrations scientifiques de sa patrie ; c'est lui qui a fondi ce
merveilleux Museo civico de Genes, si admire des connaisseurs et d'oi sort l'une des plus belles publications
zoologiques de notre epoque.
Mais que devenaient les aspirations apostoliques de
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notre confrere ? Nous allons en juger par une lettre qu'il
tcrit an P. Etienne le 31 novembre 1852 :
TRES HONORt PiRE, Votre benddiction, s'il vous plait i

Lorsque, sur le point de partir pour Savone, j'eus
i'honneur de vous faire part de mon d6sir d'aller aux
missions etrangires, vous efites la bont6 de me dire que
mon s6jour en Italie, loin de nuire A ma vocation, ne
ferait que la favoriser, me recommandant en mnime temps
de vGus tenir au courant de la chose. Mes d6sirs et mes
gouts ne sont pas chang6s; tout, au contraire, me
fortifie dans mes intentions ; l'loignement de la patrie
qui pouvait 6tre une epreuve pour moi, je l'ai support6
sans peine ; je suis ici content de ma position ; les occupations qu'on m'a assignees sont conformes a mes
gofts ; je n'ai A me plaindre de rien et toutefois je
reve sans cesse les missions de la Chine. Plus mes goits
naturels sont ici satisfaits et plus je me ranime dans mes
premieres resolutions, dans la crainte de perdre une vocation dans laquelle j'ai etC confirmi par le sentiment
de mon directeur, M. Martin. Il y a en effet une douzaine
d'annies dej. que je suis poursuivi du desir d'aller
mourir en travaillant au salut des infid6les. C'est ce d6sir qui m'a fait embrasser I'Utat ecclisiastique et venir
dans la Mission; toutes mes prieres, toutes mes meditations, tous les bons mouvements de la grace me portent vers ces pauvres chincis oif il me semble que Dieu
veut que j'aille travailler a l'expiation de mes p6ches et
je craindrais d'avoir, au moment de la mort, un terrible
reproche a m'adresser si je ne faisais tout ce qui deper.d
de moi pour y aller.
C'est pour cela, Tres Honor6 Pere, que je prends aujourd'hui la libert6 de vous 6crire, bien que je ne sois
pas encore disponible, car j'ai differe jusqu'ici, d'accord
avec mes superieurs, d'avancer aux ordres sacris, afin
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d'avoir plus de temps libre pour 1'6tude de la thdologie,
de l'italien et les lemons de francais que j'ai donnies cette
ann&e. On a l'intention de me faire recevoir tous les
ordres sacr6s avant Piques. Si done j'6cris aujourd'hui,
c'est que je voudrais savoir au plus t6t, s'il 6tait possible,
A quoi m'en tenir ; car, outre mes autres occupations,
j'ai entrepris, avec l'agrement de M. le Superieur, un
travail qui demanderait beaucoup de temps; c'est de
former pour le college un cabinet d'histoire naturelle.
Jusqu'A present n'ayant que quelques classes de francais A faire, je trouvais du temps pour tout; mais cette
annie qu'on m'ajoute quatre ou cinq heures de classe
de plus par jour, je n'aurais pas de temps a perdre. Si
done je puis compter que vous voudrez bien seconder
mes gofits pour les missions itrangres, couune je vous
en supplie humblement pour Dieu et pour les intir&ts
de mon tme, alors je profiterai de tout mon temps pour
approfondir les 6tudes necessaires au missionnaire et je
laisserai IA 1'histoire naturelle, en quoi le coll6ge ne perdrait pas grand'chose, attendu qu'on n'y 6tudie de ces
sciences que les premiers 6lkments, dans les classes e651mentaires, ce qui ne demande pas un mus6e complet
et pour quoi suffit surabondamment ce que j'ai fait

jusqu'ici.
J'ai parld de mes desirs d'aller aux missions a M. Durando qui m'a encourage. Mes sup6rieurs d'ici, a qui je
me suis aussi d6clar6, me disent que, si je pars, ce n'est
qu'autant qu'il en viendra un autre pour me remplacer,
plusieurs mois avant mon d6part, afin qu'il ait le temps
d'apprendre suffisamment l'italien et de continuer ce
que j'ai commenc6. Un caractere souple avec des moyens

ordinaires, serait ce qu'il faudrait ici ; une sant6, m6me
faible, se trouverait probablement tres bien du climat
de Savone qui est tris doux, sans hiver et avec un Wtd
temptrd par des brises presque continuelles.
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Pour moi les vingt-sept ans que j'aurai bientOt sur
le dos me font souhaiter d'6tre au plus vite exp&did vers
le C6leste Empire, la Mongolie ou autre analogue, afin
de pouvoir mieux me former A une langue, A des moeurs
et des climats nouveaux. Grace a Dieu, ma sante est
toujours excellente, mon templrament qui devient toujours plus robuste me fait croire que je pourrais bien r&sister aux fatigues et privations de la vie de missionnaire ; des excursions de dix A douze heures de suite que
je fais sur nos Apennins, sans en 6tre incommode, m'en
sont une preuve. Je ne dirai pas de m&me que j'ai
les autres qualitis voulues, hilas ! Si je desire aller aux
missions, c'est pour y faire penitence et parce que je
crois, depuis mon enfance, que c'est la que Dieu m'appelle. Ce qui me donne confiance, c'est le sentiment de
M. Martin qui m'a toujours approuvi dans cette resolution ; l'idee des Missions 6trangeres est ce qui me donne
un pen de ferveur et de courage. Je ne sais comment je
pourrais tranquilliser ma conscience, si je me laissais
distraire par la vie douce du college et par les commodites
qu'y trouve la nature et si je ne faisais tout mon possible
pour obtenir au plus t6t d'aller mourir en travaillant A
sauver quelques-uns de ces pauvres malheureux pour
qui Notre-Seigneur est mort et qui feraient de la grace
du christianisme un meilleur usage que moi. Ici les pr6tres .abondent... ailleurs, faute de secours, pIrissent
des ames qui se convertiraient si quelqu'un leur portait
la parole du salut. Ne faut-il pas que ceux qui s'y sentent appelks de Dieu volent A leur secours, en faisant
tomber tous les obstacles qui les retiennent et laissant A
d'autres qui ne se sentent pas les mimes aspirations le
soin de les remplacer ici avec autant et plus d'aptitude
et de succes qu'eux ?
Monsieur et Tres Honord P&re, pardonnez-moi la
liberte avec laquelle j'6cris ; j'ai laiss6 epancher mon
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ni manquer A la sainte indifference; mes ddsirs sont
vifs, mais ce me semble resignis et soumis A votre saArmand DAVID.
gesse...
Malgre ce chaleureux plaidoyer, la destination se fit

attendre neuf ans encore. La Providence voulait. qu'ilfit tout A fait prepar6e sa mission future et pour cela
il lui fallait un enseignement de plusieurs annies; mais
dans 1'intervalle, il avoue qu'il oubliait insensiblement
les missions itrangeres au fur et A mesure qu'il avangait
en age et qu'il s'affectionnait A sa position. D'autre part,
le college de Savone, au timoignage du P. Etienne,
dans sa circulaire de 1853, etait frequent6 par un grand
nombre de jeunes gens internes et externes, et les parents et les autorites de la ville timoignaient leur satisfaction de 1'enseignement qui y etait donnA, aussi bien
que de la pikti et du bon esprit des el&ves. Tout cela
resserrait de doux liens qui menacaient d'attacher
pour toujours M. David a son cher cabinet de Savone.
Mais I'heure de la Providence a sonni. L'expd&ition

anglo-frangaise de 1859 s'est terminee par le traiti de
Tien-Tsin qui stipule pour les missionnaires le droit
d'evangiliser. Mgr Mouly, vicaire apostolique de PMkin
depuis 1857, vient en France chercher des missionnaires
et des sceurs. II assiste en meme temps A 1'assemblie

gindrale qui s'est ouverte le 27 juillet et terminee le
4 aoft 1861. Ecoutons comment le P. Etienne dans sa
circulaire du le novembre 186I, resume les ddlibdrations
des deputis concernant la Chine. c L'Assemble, dit-il,
ayant le bonheur de voir au milieu d'elle un digne reprisentant de nos missions de Chine (Mgr Mouly), celui-la
meme qui a itt l'instrument choisi de Dieu pour ouvrir
une &re nouvelle, une &re de liberti et par consequent
de conquete et de prospirit6 A ces missions ne pouvait
pas perdre de vue 1'int&r&t que nos missionnaires dissi-
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mines dans le vaste empire chinois doivent inspirer A
toute la Congregation. Elle a pense que le moment 4tait
venu de regulariser cette situation de maniere que disormais ils puissent jouir comme partout ailleurs des avantages de la vie commune et ne pas se devouer au salut
des autres sans avoir les moyens de se sanctifier euxmomes et de soutenir leur vertu au milieu des travaux
apostoliques. A cet effet, elle a statue: comme partout
ailleurs, ii sera form6 des maisons rgguliIres de la Congrdgation dans les m6mes conditions que celles d'Europe
et la vie commune y sera observee selon nos rtgles...
La libert6 accordie A la religion en Chine permettant de
cr&er des sdminaires externes, N. N. S. S. les vicaires
apostoliques seront invites A en 6tablir afin de former
au plus t6t un clergi skculier assez nombreux... ls
devront 6tre invites 6galement A disposer toutes choses
pour hater le moment ofi, des &v&chis pouvant etre
6tablis en Chine, la Congregation pourra tre d6charg•e
du soin de fournir de son sein des vicaires apostoliques. »
Ces paroles sur le clerge indigene et sur les veques indigenes, prononc6es i y a 75 ans, mEritaient d'etre rappelees ici. Un autre desideratum s'dtait manifest6 soit
dans l'assemblee, soit dans les spheres gouvernementales.
Ecoutons M. David A ce sujet: < Notre gouvernement
exprima le d&sir que les missionnaires qui tenaient
PMkin y ouvrissent des 6coles frangaises, aussit6t que cela
serait possible. M. Etienne, notre Suptrieur Gendral,
pensa A moi pour me confier le soin sp6cial de preparer
la voie A ces ktablissements. Le long temps que j'avais
Wtd dans 1'6ducation lui faisant croire que je serais apte
A cette besogne. > II s'agissait, dans l'intention du P.
Etienne et de Mgr Mouly, de reprendre quelques-uns
des procedds employds par lesPrres Jdsuites aux xvin
et xviIe siccies. Mgr Mouly dcrivait en effet-' cette
epoque : a Le gouvemement chinois ne semble plus rien
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vouloir pour son tribunal des mathimatiques ; mals
ndanmoins nous tacherons de cultiver et de mettre en
honneur les sciences- europdennes d'abord dans notre
seminaire et puis dans le college que nous nous proposons
d'dtablir A Pdkin... Ce n'est pas, il est vrai, notre oeuvre
directe ; mais cela pourra 6tre d'un grand secours A nos
missions. » Constatoris que ddja, A cette 6poque, il y
avait un embryon, un commencement d'kcole suplrieure,
d'universite qui a toujours dt6 plus ou moins developpt
et qui a iti repris en grand, soit par les Peres Jtsuites,
A Shanghai, soit par. la Propagande A Pikin.Dans les
ceuvres, il faut des hommes zilis, mais il faut aussi des
hommes qui voient clair, sinon magni passus extra viam.
M. David vint donc A Paris, il quitta « sa chore Italie n
en 186i. II admira les magnifiques transformations operdes A la Maison-Mere, par le P. Etienne; le travail
d'art qui supporte la chAsse de saint Vincent avait ite
achevW en 1856 ; deux bas-c6tis avaient &td ajoutis a la
chapelle et les dix petits autels qui ornaient ces agrandisse-hents avaient ite consacrts par Mgr Danicourt;
surtout les corps des bienheureux Perbcyre et Clet
etajent maintenant en nos murs et allaieit susciter une
floraison d'hommes apostoliques. L'assemblie g6nerale
de 1861 etait termin6e et entre autres decrets elle
avait defendu formellement A tout missionnaire d'accepter aucune dicoration ou distinction honorifique de ia
part de l'autoritd civile, non seulement en Europe,
mais aussi dans les missions itrang&res comme aussi
d'accepter et de porter les insignes de chanoine. Ce decret
sera appliqud strictement pour M. David, sous les Peres
Etienne et Bore.
M. David, A son arrivie A Paris, se mit d'abord en relation avec M. Vicart, assistant, que le PNre Etienne avait
charg6 des missions de Chine et de Mongolie ; ecoutons
de Isa bouche comment il entra aussi en relation avet

-492

-

des personnages civils et comment cela ditermina la

mission exploratrice scientifique qui devait se greffer
sur celle de fondateur d'6cole et de missionnaire:
((Etant a Paris pour me preparer au grand voyage,
un jour, le venerable et saint ev&que de PWkin, Mgr
Mouly, avec qui je devais partir, me prit avec lui pour
rendre visite & M. Stanislas Julien, de l'Institut, qui
avait l'habitude de recourir aux missionnaires pour se
procurer des ouvrages chinois et il lui appritque j'aimais
l'histoire naturelle et que je m'en etais occup6 avec
entrain. Aussit6t notre grand sinologue qui prenait
interet a tout ce qui concerne la Chine me dkdara qu'il
entendait exploiter mes aptitudes, au profit des savants
frangais, et en consequence, il entreprit de me presenter
a plusieurs de ses illustres confreres pour qu'ils pussent
me donner des commissions. C'est ainsi que je fus tour a
tour mis en rapport avec M. Elie de Beaumont, M. de
Quatrefages, M. Decaisne, M. E. Blanchard, M. E. Milne
Edwards, tous membres de I'Academie des Sciences, et
que je leur promis de faire mon possible pour satisfaire
A leur desir ; mais, tres honor6 de recevoir les conseils
de ces sommitis scientifiques, je n'esp&rais pas alors
faire autre chose que leur fournir quelques notions et
quelques objets utilisables. * La suite du recit nous montrera comment les circonstances (c'est-A-dire la Providence, dira M. David) en deciderent autrement.
Le d6part pour la Chine eut lieu le 20 fevrier 1862,
a Toulon, sur le Descartes. M. David voyageait avec
Mgr Mouly, 3 missionnaires (dont M. Alphonse Favier,
plus tard vicaire apostolique fameux), 2 freres coadjuteurs, 14 Filles de la Charite.- Le voyage fut long (cinq
mois), car I'isthme de Suez n'6tait pas encore ouvert.
On se rendit d'abord A Alexandrie, puis par la voie de
terre jusqu'i la Mer Rouge oi on s'embarqua sur le
Japon. A son entree dans 1'Oc6an Indien le navire faillit
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faire naufrage ; il coula un petit bateau avec ses passagers et alla s'ensabler sur la c6te. On parvint A le d&gager
et cahin-caha, il r6ussit A aborder sur la terre de Chine.
M. David se rendit a Pekin en compagnie de Mgr
Mouly. Ce dernier, ancien administrateur et vicaire apostolique de la Mongolie, 6tait devenu en 1847 administrateur de Pdkin A la place de Mgr Castro et ensuite vicaire
apostolique en 1857. Par suite des trait6s nouveaux, il
revenait dansla capitale en triomphateur. La cath6drale,
ferrme depuis vingt-deux ans, fut rendue au culte ainsi
que trois autres 6glises. On s'occupa du siminaire et du
college, mais il fallait des ressources et I'on vivait au
jour le jour. a Tout en 6tudiant la langue du pays, &rit
M. David, et en collaborant au ministere sacerdotal,
je me mis A explorer les alentours de la capitale, sous le
rapport de mes etudes de pr6dilection, soit pour preparer
les materiaux d'un cabinet d'histoire naturelle qui pourrait avoir son utilit6 dans un futur college, soit pour envoyer des rapports et des collections A notre mus6um
national du Jardin des Plantes, selon ma promesse. n
Des l'annre 1862, M. David visita Si-nan, village chrdtien biti sur la terre mongole, parmi des montagnes
cristallines qui atteignent 2.ooo m6tres d'altitude;
en 1863, il alla passer un mois dans le grand massif
montueux que les P6kinois appellent Si-Chan ; en 1864,
il se rendit pres de J6hol, residence d'6t6 de l'empereur,
A cinq journ6es au nord de PNkin. Chacun de ces voyages
6tait suivi d'un envoi de plantes et d'animaux aux professeurs administrateurs du Mus6um. Le 26 septembre
1864, M. Milne Edwards en faisait un rapport tres 6logieux : a Nous avons trouv6 dans le Pere Armand David
un correspondant non moins actif qu'6clair6. 11 a fait
au Mus6e plusieurs envois consid6rables et I'intiret
des objets qu'il nous adresse est rehausse par les notes
dont il les accompagne. ) Suit un long rapport sur les
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d6couvertes dues a M. David.M. Milne Edwards parcourt
successivement la topographie, l'orograpnhe, la g6ologie,
la flore, la zoologie, l'ornithologie, les reptiles, les amphibies, les poissons, les articul6s, les mollusques, la botanique. Le rapport se termine par cette phrase : a J'appelle
I'attention de 1'administration sur les services rendus
au Musdum par ce savant missionnaire et je propose A
l'assemblie de lui voter des remerciements. u M. David
ajoute que ces encouragements 6taient accompagnes
d'indemnites plcuniaires, destindes Afaciliter des recherches.
M. David 6tait aussi en relation avec la SocietI de
Giographieet en 1864, il ccrivait au secretaire gendral :
« Je suis alld passer une demi-annee... pres de la grande
forkt impdriale de la Mongolie orientale... dont il n'y
aura bient6t plus que des restes. Les distances parcourues
A pied dans mes courses quotidieimes font un ensemble
qui aurait suffi A me porter de PWkin a Moscou ,.
Nous ne pouvons parler de toutes les decouvertes de
M. David ; cela comporterait des details techniques qui
ne conviennent pas aux Annales ; cependant citons quelques phrases concernant une esp&ce curieuse de cerfs
A qui le Museum a donn6 le nom de M. David. Elaphurus
Davidianus. Le 21 septembre 1865, M. David 6crit A
M. Milne Edwards : ( A une lieue au sud de Pekin, il y
a un vaste parc imperial qui peut avoir une douzaine
de lieues de circuit ; c'est IAque de temps immemorial
vivent en paix des cerfs, des antilopes a goitre, etc. Aucun europeen ne peut pindtrer dans ce parc; mais ce
printemps m'6tant hiss6 sur la muraille d'enceinte, j'ai
eu la bonne fortune de voir, assez loin de moi, un troupeau de plus de cent de ces animaux... (Suit leur description). Jusqu'ici j'ai fait des tentatives infructueuses
pour avoir une depouille de cette espIce. I1est impossible
d'en avoir m6me des parties, et la ldgation franeaise
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se sent incapable de rdussiC Aobtenir ce curieux animal...
Heureusement je connais des soldats tartares qui vont
faire la garde dans ce parc et je suis sHr que, moyennant une somme plus ou moins ronde, j'aurai avant
I'hiver quelques peaux que je m'empresserai de vous
envoyer. Les chinois donnent A cet animal le nom de
Mi-lou et plus souvent celui de Seu-pou-siang, qui
signifie les quatre (caracteres) qui ne se conviennent
pas; parce qu'ils trouvent que ce renne tient du cerf
par les bois, de la vache par les pieds, du chameau par
le cou et du mulet par la queue. ,Le 30 janvier 1866,
M. David annonce qu'a force d'efforts et d'argent, il a
obtenu ce qu'il desirait. Le 2 fivrier, il exulte, car il a
pu acquerir 3 de ces animaux. M. Milne Edwards analyse
en detail les caracteres anatomiques de cet elaphurus.
II termine en rendant hommage au z6le, i la perseverance, du patient missionnaire et en le remerciant des
services nombreux et importants qu'il rend tous les
jours A la science.
Ecoutons maintenant M. David: (Les professeurs
administrateurs du Museum et particulierement M.
Milne Edwards (qui resta d6sormais mon correspondant
tres assidu) virent bient6t qu'ils pouvaient tirer parti
de ma bonne volont6... Mon r6le menacait de devenir
serieux ; j'allais m'engager dans ces travaux speciaux
dont je,n'aurais voulu m'occuper que comme passetemps ! En effet, l'importance croissante des resultats
obtenus A Paris fit croire aux professeurs du Museum
que la Chine 6tait un Eldorado pour les naturalistes et
qu'il y restait beaucoup de choses A apprendre et beaucoup de decouvertes A faire.Consdquemment,ils jug&rent
A propos de solliciter, aupres du Supdrieur gindral
des Lazaristes, une permission tout exceptionnelle
pour que je pusse, pendant plusieurs annees, ex6cuter
de grands voyages d'exploration dans les provinces les
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moins connues du vaste empire. M. Etienne consentit a
cette demande d'autant plus volontiers qu'elle lui 6tait
faite au nom du gouvernement lui-meme, dont la bienveillance importe beaucoup pour le bien des missions
3trangeres. En meme temps, pour mieux m'int6resser A
mon ceuvre, le Ministere de l'Instruction publique accordait A mon entreprise le titre ofliciel de Mission scientifique avec les fonds nicessaires pour couvrir toutes mes
ddpenses. VoilA comment je suis devenu naturaliste
plus que jamais par obbissance et pour servir la science
francaise, en vue du bien de la religion. Je me suis efforc6
de m'utiliser indirectement pour le but commun des
Missionnaires, en faisant de mon mieux ce que chacun
d'eux aurait, a ma place, fait tout aussi bien que moi
Cependant je puis certifier qu'il m'a fallu avoir beaucoup de feu sacr6 et de courage pour affronter les mille
difficult6s physiques et morales, les fatigues, les privations et les dangers que j'ai eu a surmonter pour mener
a bonne fin mes trois grands voyages dont 1'ensemble
a dur6 pros de cinq ans. Je crois que peu d'hommes y
auraient reussi. ,
Voyons maintenant l'ouvrier A I'oeuvre et accompagnons le, missionnaire explorateur dans chacun de ces
trois grands voyages. Le premier a &t6accompli en 1866
dans la Mongolie. II a itC raconte dans les Archives du
Museum, publi6 A part dans un volume in-4o qui a pour
titre : Journal d'un voyage fait en 1866 sous les auspices
de S. E. M. Duruy, ministre de l'Instructionpublique, par
M. I'abbi Armand David, missionnaire de la Congrtgation des Lazaristes, correspondantdu Museum. Ce volume
a dtd resume par M. Jules Gros dans une brochure tres
int6ressante de 90 pages qui laisse de c6t6 les renseignements scientifiques pour ne raconter que les incidents
du voyage, les mceurs de la population, les difficultis
suscities par les mendiants et les voleurs, les coutumes
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des mariages, la plaie des entremetteurs, 1'6tat des routes, les sepultures, les auberges, les pagodes, les ouragans, les chameaux qui renversent les bagages, les
charrettes qui s'enfoncent, la grande Muraille, le desert,
le fleuve Jaune, la maniere d'arranger les cheveux et de
mutiler les pieds des femmes, les enfants abandonnms,
la nourriture, l'eau difficile a trouver, les argols, seul
combustible, I'abus de l'opium, le chant, la musique
instrumentale, le th6itre, les processions des paiens
pour obtenir la pluie, etc. 11 y a quelques ressemblances
avec le fameux livre de MM. Huc et Gabet ; cependant,
il faut avouer qu'au point de vue litteraire le journal
de M. David est & une grande distance de ses pr6dicesseurs dans I'exploration de la Mongolie. Cependant
il y a des pages qui rappellent les recits de M. Huc,
par exemple lorsqu'ils sont perdus, 6gards dans le
royaume d'Ourato, lorsqu'on les prend pour des espions
russes, lorsqu'ils sont arritis par les soldats ou attaquis
par les brigands. M. David fait preuve d'audace, d'intr&pidit6, de calme, de patience remarquables. Ils sont
surpris par une troupe et ils ne sont que deux. a Combien
ktes-vous, demandent les brigands ? - Vous le voyez,
nous ne sommes que deux, maisnoshommes sont derriere

nous (ces hommes itaient A dix jours de la).

n y a des

details tres curieux sur les lamaseries qu'ils rencontrent
dans leur voyage, ddifices carris qui contrastent avec
les tentes mongoles, sur les lamas, hommes et femmes,
reconnaissables a leurs robes rouges on jaunes et a leur
tote rasde, sur les rites lamanesques qui ont une ressemblance frappante avec les c6remonies de notre culte
(cloche on tam-tam sonne trois fois par jour, prieres au
chceur, confession des piches, etc.
I1 y a une histoire peu 6difiante de deux Boudhas:
le vieux dont ses inferieurs ont voulu se d6barrasser en
le noyant dans une rivibre ; ils J'ont cru mort et ils ont
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s'est incarnm et qui est devenu un Boudha vivant ; mais
voilA que 1'ancien Boudha n'est pas mort et revient i
la stupefaction de tous, pour reprendre sa place. Dans
lequel des deux rdside Boudha ? Les vieux religieux
decident que c'est dans le jeune an nom de qui ils gouvernent. Ceux qui out lu les ouvrages de MM. Hue et Gabet seront heureux de retrouver dans le journal de M.
David le fameux Sambdatchiemda, qui fut le guide des
deux expeditions. Voici le portrait qu'en trace M. David : a 1 a maintenent une trentaine d'annies de plus
qu'a FIpoque du grand voyage (de MM. Hue et Gabet) ;
mais il est encore plein de vigueur et ne demande qu'
courir de nouvelles aventures. Cestun naturel insouciant
mais franc et droit, et aussi sincere qt'il est entitd. IH
n'a rien de chinois que les habits, ayant jadis quitt6
ceux de lama pour se faire chritien et habiter avec ses
nouveaux coreligionnaires. a Si-nan, oif on le nomme
Tchy-lama. II est inutile de remarquer que e'est avec un
grand empressement que nous questionnons notre guide
sur son aventureux voyage avec ses pares spirituels.
Et c'est avec une veritable satisfaction que nous lui
entendons confirmer la plupart des narrations, aux allures un peu poetiques, de notre confrere toulousain D.
Et M. David montre en 1888 que l'opinion qui a fin
par privaloir par rapport A M. Huc, meme chez ses
adversaires, est que dans ses recits a tout est vrai,
sauf quelques anachronismes sans consequence et quelques confusions de geographie et d'histoire naturelle
que les hommes de notre profession ne sont pas censes
connaitre a fond.
Le voyage de M. David dans la Mongolie dura sept
mois et demi, du 12 mars au 26 octobre 1866. C'est dans
1'amour de la science et surtout dans la priere et les
pensdes celestes que les voyageurs relevent souvent leur
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courage. Qu'on en juge par un extrait du journal de M.
David au 15 awct. Assomption : c Jour de triomphe et
de jubilation pour toute la catholicit6, jour de grande
f&te, l'une des plus chores au chrttien dont le coeur,
accablW de maux, s'61eve avec confiance jusqu'au tr6ne
oil regne Marie, la reine des anges, la Mere de Dieu,
interc&dant misericordieusement pour nous, appel.s,
par cr6ation et par redemption, A partager la gloire
6ternelle dans le ciel. La resurrection du Fils de l'homme
et I'Assomption triomphale de sa M&re immaclde
sont l'argument de la rehabilitation c6leste de I'homme
d6chu a qui Dieu n'a pas 6t6 ces nobles instincts de savoir et cette aspiration A poss6der la verite sans limites
et sans fin que la pensee du Ciel.peut seule satisfaire.
Le vrai croyant, le chritien qui conforme sa conduite A
sa foi ne vit pas de ce monde dont il use mais n'abuse
pas; ses pieds touchent la terre, mais son cceur est au
ciel qu'il ne perd jamais de vue et vers lequel il marche
toujours. Quelque part qu'il soit place par les ordres de.la
divine Providence, qu'il soit dans le calme d'un monastOre ou dans le tourbillon des affaires du monde, au milieu
des cathedrales et des splendides basiliques chritiennes
d'Europe ou perdu dans les tristes solitudes de l'Asie,
qu'il assiste aux pompes du culte catholique ou qg'il
se trouve entour6 des futiles superstitions du paganisme1
il vit tranquille et s'avance d'un pas assure vers son but
par le consciencieux accomplissement de ses devoirs.
C'est par ces salutaires pensees que nous cherchons A
relever notre courage aujourd'hui, nous qui nous trouvons comme perdus au milieu de la .triste Mongolie.
Notre esprit et notre cceur se transportent au milieu de
nos frrres dans la foi; nous pensons A nos parents, A
ceux qui nous sont chers et qui ne nous oublient pas.
Nous nous joignons A eux par les aspirations et par la
priere, nous offrons notre pauvre part d'hommages et
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de louanges au Crdateur de toutes choses. Un ex-lama,
un ex-bonze, deux exilds volontaires de la France, voilA
les premiers chritiens qui prient Dieu ici et qui offrent
le sacrifice de l'autel pour que son regne arrive et que sa
volonti s'accomplisse sur la terre comme au ciel. *
A son retour A Pekin, M. David apprit une nouvelle
qui jetait les vieux missionnaires de la Mongolie dans la
desolation du pore et de lammre quiquittent leurs enfants.
Cette mission de Mongolie qui avait kt6 confi6e A la
Congregation en 1783 et qui avait &t6 arros6e par les
larmes et les sueurs de MM. Raux, Ghislain, Lamiot,
Bray, Daguin,Tagliabue, dont Mgr Mouly avait it4 administrateur apostolique en 184o et vicaire apostolique
en 1842, que MM. Huc et Gabet avaient decrite d'une
facon si interessante, venait d'etre confie A la Congregation beige des Missions Etrangires de 1'AbbW Verbist
et le depart des missionnaires lazaristes s'effectuait A
peu pres en meme temps que s'achevait le premier
voyage de M. David. Ce sacrifice s'est renouvel plusieurs fois au xlx e sicle pour les confrres de Chine.
Is ont du ceder A d'autres les champs qu'ils avaient
ensemenc6s. C'est la vie, c'est la parole de 1'Evangile:
Alius medit, alius seminal. C'est par ces sacrifices qu'on
procure l'extension du ragne de Dieu ; pourvu que Dieu
regne, il suffit.
M. David, rentr i Pekin le 26 octobre 1866, s'occupa
jusqu'en mai i868 A son college projet6 et surtout A son
cabinet d'histoire naturelle. Mgr Mouly 6crivait au
P. Etienne A cette ipoque : a M. David est exclusivement
charge selon vos intentions de l'etablissement de son
cabinet d'histoire naturelle ou il a deja fait l'impossible
A la satisfaction de tous, des Europ6ens, de la Legation
frangaise surtout. » D'autre part, M. Bore, pour lors
secretaire gintral, disait dans les Annales : a La science
vient au secours de la religion et elle est toujours un
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attrait puissant et un element de succes entre les mains
des confreres comme au temps des Jesuites. Aussi le
cabinet d'histoire naturelle, cr6 par les recherches
patientes et kclairies de M. David attire journellement
une foule de visiteurs qui sont engages a puiser, dans le
spectacle de l'6tablissement frangais, des idWes nouvelles
sur la foi chretienne, sur la chariti et touchant notre
civilisation. a
Mais M. David revait une autre expedition, plus longue
que la premiere ; il voulait explorer le Thibet. Le seul
moyen de s'y rendre etait de remonter le Yang-ts6kiang ou fleuve Bleu. Nous avons le journal de voyage
de M. David, publik par le Museum de Paris, et un r6sum6
compose par M. Jules Gros. Signalons les principaux
faits de cette exploration qui a dur6 vingt-cinq mois,
du 26 mai x868 an 24 juin 187o.
M. David voyage d'abord en barque couverte, puis
dans une petite canonnimre francaise oft il souffre du mal
de mer, et enfin dans un vaisseau plus confortable qui
le conduit A Kiu-Kiang (la ville des 9 rivibres). I1y
est recu cordialement par nos confreres M. Rouger,
Mgr Baldus (le savant et venerable vicaire apostolique),
M. Anot qui avait etd pro-vicaire pendant deux ans.
La vie n'6tait pas confortable dans le Kiang-Si et alors,
comme maintenant, des brigands ravageaient la Mission
et tuaient chritiens et Chen-fou (pres spirituels);
on les appelait alors : Tai-pings ; on les appelle maintenant Rouges. Le Kiang-Si a toujours Witpour la Congregation une terre de heros : Mgr Laribe, Mgr Delaplace,
qui avait 6te consacr6 dans une chapelle de paille, avec
une crosse de bois et une mitre de papier, Mgr Danicourt et, depuis 1864, Mgr Baldus. M. David fut oblig6
de demeurer quatre mois a Kin-Kiang et dansla region,
parce que le fleuve Bleu ne pouvait &tre remonte A
cette epoque. I1en profita pour explorer le pays, ayant
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pour aides les enfants du seminaire. M. David constate
que les enfants de cette region, les seminaristes, sont
moins disciplines que ceux de Pekin : a J'ai dtonne mon
estimable confrere, M. Rouger, quand je lui ai dit qu'A
PNkin, il n'arrive janmais qu'un de nos 616ves rompe le
silence en temps prohibe ou viole les regles de la plus
severe tenue dans tout l'exterieur B. M. David parcourt
dans tous les sens le grand lac Poyang; il raconte les
processions que les paiens font sur ses eaux la nuit-avec
des lanternes en papier pour se rendre favorables les
dieux aquatiques. Pendant son s6jour force A KiuKiang,M. David apprit que M. Salvayre venait d'arriver
A Shanghai.,comme commissaire extraordinaire et que
ce dernier serait heureux de s'entretenir avec lui des
affaires de nos missions. M. David d6fbra aussitot au
desir du visiteur envoy6 par le Superieur gn6ral. II
s'entretint trois jours avec lui A Shanghai, alla saluer
Mgr Delaplace A Ning-Po et revint aussitot A KiuKiang pour partir des que la navigation sera t possible
sur le fleuve Bleu. Dans l'intervalle plusieurs jeunes
pr6tres des Missions ktrang&res de Paris 6taient arrives
A Kiu-Kiang et attendaient de pouvoir se rendre au
Se-tchoan. Le 13 octobre, les eaux sont navigalks, on
part. II serait fastidieux de nommer toutes les villes oil
s'arrktent nos voyageurs et les particuarit6s qu'ils y
remarquent. Avouons cependant que nous avons. te6
6tonni de ne trouver dans le journal de M. David A propos
de la ville d'Ou-tchang-fou oA M. David descendit pour
sa4uer le vicaire apostolique, Mgr Zanali, aucune alusion A cette fameuse mission du Houp6 oi les missionnaires avaient tant travailli et tant souffert, oi Ile
bienheureux Clet 6tait mort le 18 fevrier 1820, le bienheureux Perboyre le Ii septembre 1840, pricisement
dans cette ville d'Ou-tchang-fou Le voyage se poursuit
avec mille aventures : la barque n'est pas comnmq•e,
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la maitresse de la barque une fumeuse d'opium enragde ;
un des bateliers devient hydrophobe, fou furieux, et
se jette A l'eau; on fait partir des petards en son honneur
et la face est sauvie ; les rameurs chantent, ils appelent
le vent par leurs sifflements ; les missionnaires pour avoir
voulu se digourdir les jambes A terre, s'embourbent
dans les marais, s'dgarent, courent treize heures pour
rattraper la barque qui ne les a pas attendus et arrivent
epuis&s de fatigue et de faim. a 1 y a un Dieu pour les
petits enfants, 6crit M. David.) On traverse des passages
difficiles, on longe des cascades, des gorges, des rapides,
plus moyen de ramer, il faut se faire haler par 2o, 40,
8o haleurs qui ont des cordes de 4 a 500 mntres ; ces
cordes cassent souvent, la barque est emportie par
le courant, elle va heurter d'autres barques; dans un
court espace du fleuve Bleu, M. David compte 23 barques coulies avant eux. Un missionnaire a 6td noy6.
La region est hostile aux chretiens ; on les injurie &
Ouan-Shien, on leur jette des pierres. A Kouy-fou, des
filles de mauvaise vie, bien pardes, bien fardees, chantant et jouant de la guitare tournent autour de leur
barque pour les tenter, a nous laissons les fenftres de
notre barque fermees, elles ne s'arretent pas ). Un mandarin s'en va presider les examens dti baccalauriat au
Se-tchoan ; il y a treize bateaux, il faut laisser passer
ce grand personnage. On apercoit beaucoup de pagodes,
des tours A plusieurs 6tages, des lieux de pelerinage ;
les bateliers font partir des petards pour obtenir une
navigation heureuse. Enfin l'on arrive chez le vicaire
apostolique du Se-tchoan, Mgr Desflches. La population est hostile, dans quelques jours on apprendra des
massacres de chretiens. M. David se decide A aller au
Thibet, A la principautd de Moupin, par la voie de terre.
11 fait dix heures par jour en chaise A porteurs ; beaucoup
d'arcs de triomphe, des ex-voto, des combats d'oiseaux
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dans certaine auberge, de beaux ponts, I'usage curieux
de se r6chauffer en s'attachant au bas du dos un vase
plein de braise, un mendiant se meurt dans un fosse,
les gens rient autour de lui et lui presentent un cercueil;
les chr6tiens accueillent avec bonti ; ils offrent I'hospitaliti, des fruits; beaucoup d'arbres sont sculptes en
statues, il y a des tigres, des voleurs, les portefaix sont
tres adroits, les gens prennent un bain de pieds chaud
avant de se coucher ; enfin voici le Thibet; il y a un
grand nombre d'Etats, 1'un d'entre eux est toujours
gouverni par une femme. M. David prend pour point
d'attache un petit college oAi 50 •lves chinois 6tudient
sous la direction de M. Dugrit6, des Missions Etrangeres.
Ce college a 6td fondd pour 6chapper aux persecutions.
M. David y s6journe du i er mars au 21 novembre 1869.
Tout ce temps est employe en excursions dans les montagnes, les vallies, les forkts. Mille dangers le menacent,
il est harcelk par la fidvre, par des maux de jambes,
par une maladie 6trange que les Chinois appellent typhus
des os, il tient bcn jusqu'a ce qu'il n'en puisse plus. 1
se repose quelques jours et il reprend ses courses vers le
Ko-ko-noor. Nous voici en 187o. Il est bien epuisd par
ces deux annies 1868 et 1869. II a v6cu mis6rablement,
il a failli 6tre empoisonn6 (au moins il suppose, il craint
qu'un malaise subit, foudroyant, n'ait pour cause une
tasse de th6 aromatis6e d'une substance nocive); il
fait piti6 a tout le monde, aux chr6tiens, aux missionnaires. Mais lui ne cesse de continuer ses courses, d'expdier des caisses i Paris. M. Bor6, secretaire gendral,
icrit le jer janvier 1870 que < 1'Acadimie des Sciences
qui revoit ses Memoires les appricie tellement qu'elle
vient d'augmenter en sa faveur I'allocation de ses lib-b
ralitis annuelles comme recompense et encouragement. o
D'autre part, M. Thierry ecrit ! M. Bore : a M. David
est malade ; il a trouv6 bien des choses ; dans une de ses
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lettres il nous a dit qu'il 6tait dans un Perou pour 1'histoire naturelle. Ce n'est pas peu dire pour lui qui est si
difficile A contenter en cette matiere ,. Cependant il
n'est pas permis de se tuer.
La Chine a fait de grandes pertes depuis que M. David
a quitti Pekin. Mgr Mouly qui I'avait recommande aux
chefs des Missions qu'il devait rencontrer est mort le
4 dicembre 868 ; Mgr Baldus qui l'avait encourag6e
son passage A Kiu-Kiang est mort le 19 septembre 1869 ;
Mgr Pinchon, dans le vicariat duquel il explore, part
pour le concile du Vatican; le chef de la principaut6
Mautze oif il trouve ses plus beaux specimens vient de
d4fendre la chasse; ses maladies augmentent. Les
Houy-Houy viennent de se r6volter de nouveau; il
doit renoncer A visiter les lacs bleus, terminus de son
expedition ; il se decide A revenir A Pekin pour se reposer. Nous sommes dans le courant de mai 1870. M. Bord
ecrit dans le cahier du grand Conseil, A la date du 2 mai
187o : * M,. David de la Mission de Pdkin qui, depuis

deux ans ddji, poursuit un voyage scientifique dans
l'intdrieur de la Chine et qui par ses interessants memoires comme par ses decouvertes s'est acquis les sympathies
de I'Acaddmie des Sciences et en a obtenu les allocations
n&cessaires pour subvenir aux frais de ses explorations
a recu d'elle une medaille d'or de 500 francs dans la
s6ance du dernier congres scientifique tenu le 23 avril,
dans la Sorbonne x. II faut citer quelques passagesdu
rapport tres 6logieux lu par M. Blanchard A cette r-union du 23 avril 187o dont parle M. Bor6.
a Une medaille d'or sera offerte & l'abbe Armand
David. C'est une recompense plus significative que le
Comit6 aurait di solliciter pros de M. le Ministre,

sans un obstacle provenant de la regle de la Congregation i laquelle appartient le digne missionnaire. ,
( Disons entre parenthbse que cette recompense plus
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significative a laquelle fait allusion M. Blanchard 6tait
la decoration de la Legion d'honneur et que l'obstacie
provenait de la fermete avec laquelle le P. Etienne
faisait observer le decret de 1'assembl6e de i86z dont
nous avons parld plus haut). Reprenons maintenant le
discours de M. Blanchard:
a Dans ces dernieres annmes, Messieurs, les naturalistes
ont fort admird les travaux accomplis dans l'Extr6meOrient par un membre de la Congr6gation des Lazaristes,
l'abb6 Armand David; ils n'ont pu se difendre d'un
sentiment d'orgueil national ala vue des immenses richesses que ce missionnaire a procuries Anotre Museum
d'histoire naturelle. On avait a peine quelques notions
sur les plantes et les animaux des vastes contries de
1'Asie, que leur situation gdographique rend particuliRrement intressantes, la Chine, la Mongolie, le Thibet;
I'abbe David y est all et maintenant nous poss&dons
en grande partie la flore et la faune de ces regions.
Depuis pros de dix ans, le pieux. lazariste exdcute de
longs et pinibles voyages Atravers des pays d'une exploration difficile, .au milieu de populations dont l'hostilite est souvent & craindre. II n'a jamais redoutd on
la fatigue ou le peril ; il ne s'est laiss6 vaincre par aucune
souffrance physique, subissant toujours avec la mme
resignation la chaleur accablante de l'6ti ou le iroid
des plus rigoureux hivers et s'acquittant de la tAche qu'il
a entreprise avec une fermete indbranlable et une habiletd consommee.
(<Quand je suis venu en Chine, ecrit un jour le PWre
c Armand David, ma grande ambition 4tait de partager
ales rudes et meritoires travaux des missionnaires qui.
a depuis trois sikcles, essaient de gagner a la civilisation
a chrdtienne les immenses populations de 1'Extr.me( Orient. Maisajoute-t-il, toutes les sciences qui ont
a pour objet les oeuvres de la creation tendent a la gloire
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( de leur auteur ; elles sont louables en elles-n•mes et
( saintes en leur but; connaitre la vWriti, c'est connaitre
c Dieu. ) C'est sous l'empire de cette noble pensee que
l'infatigable missionnaire a si bien servi la science.
L'ame emue par l'importance de l'oeuvre accomplie
L
avec d'infimes ressources et plus encore peut-etre par
l'idde des efforts qui ont &t ncessaires pour l'accomplir,
aucun bloge ne me semblerait exagdrd. Mais c'est dans
les termes les plus simples que je tenterai de presenter
un rapide aper9u des explorations de l'abb6 David,
car je sais que le savant missionnaire se rend utile en
demeurant 4tranger a toutes les vanit6s de ce monde.
Dans son humilit6, il eleve ses regards au-dessus des
ambitions ordinaires des hommes. )
Le rapporteur passe ensuite en revue les fruits scientifiques de chacune des expeditions de M. David. Ce
serait trop long A citer. Notons seulement une phrase
jetee en passant A propos de l'expidition de Mongolie :
SII faut emporter une foule d'objets ; mais, dit M. David,
je ne me charge d'aucune provision de bouche. Pour la
nourriture, je m'en rapporte aux chinois; je pense
qu'avec un peu de bonne volonte, un homme peut vivre
partout on vit un autre homme. ,
Le rapporteur mentionne aussi les principales dicouvertes de 1869, particulibrement celles qui ont 6t6 faites
dans le Thibet, A Moupin a entre autres, dit M. Blanchard, celle d'un ours d'espce inconnue, un ours blanc
qui a les oreilles et les membres noirs. )
Le rapporteur acheve ainsi son discours: KNous
sommes en 1870 et l'abbe David continue ses grands
travaux. Peut-tre en ce moment pr6pare-t-il son plus
beau triomphe. Des instruments ont 6tW mis A sa disposition par le Ministre des Affaires ftrangeres ; il veut
tenter, m'assure-t-on, d'apprendre aux Chinois A cutiver les sciences physiques et naturelles. Vienne le succes
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et les Chinois seront gagnes A notre civilisation.
Pendant qu'on louait M. David A Paris, il souffrait
au'pays thibetain des Mautze et force lui fut de reprendre le chemin de Pkkin, des maladies graves ayant mis
trois fois sa vie en danger. ( Les distances que j'ai
parcourues dans le voyage que j'acheve donnent un
total de deux mille cinq cents lieues et les courses quotidiennes de detail augmentent beaucoup ce chiffre. *
M. David rejoint le fleuve Bleu qu'il descend cette
fois au lieu de le remonter. Le voyage est plus facile;
mais on sent dans l'air un mouvement xinophobe ; une
6meute a avortt i Nankin le 12 juin ; M. David continue
son voyage; il devait arriver A Tien-Tsin le 21 juin,
jour du massacre de nos confreres et des sceurs. a Un
retard involontaire de six jours, ecrit M. Bore, dans les
Annales, a W6tla cause providentielle de la conservation
de ce cher confrere qui s'est alors decide Afaire un voyage
en France oi l'appelait le tres honor6 PNre pour qu'il
s'y remit de ses fatigues et qu'il pfit en meme temps
presenter ses observations et ses collections d'histoire
naturelle A I'Acadimie des Sciences.m
M. David n'arriva done A Tien-Tsin que le 27 juin.
II 6crit aussit6t a M. Bore pour lui donner des details
du massacre. M. David entre dans les moindres particularitis telles qu'il les tient des t6moins oculaires. Nous ne
citerons pas ce recit qui est dans toutes les m6moires
En somme deux missionnaires, neuf soeurs, dix Europlens, plus de cent chritiens chinois massacres, coupes
en petits morceaux et brdles sons les decombres des
maisons incendides. Tel est d'apres M. David (Annales. t.
36 p. 57-61) le bilan de cette triste journ6e: a J'aipeine
A contenir la divagation de mes idies, tant est grand
mon accablement.o II remercie la Providence : i Le bon
Dieu sait que je suis indigne du martyre. Y
(A suire).
Edouard ROBERT.

EUROPE
FRANCE
GENTILLY
Apris quelque cent dix ans de bons et loyaux services,
la maison de campagne de Gentilly s'apprete, hklas ! d
mourir: notre Paris tentaculaire, englobant la zone militaire, prend en/in possession de cette modeste ceinture de
calme relatif, de future verdure... En ce mois de mai 1936,
une palissade provisoire suit strictement le traci d'expropriation et marque les nouvelles limites de la capitale. La
plus grande partie du pare d'autrefois, desoli, reste momentanement abandonnee au public ; les baraques cependant (hideuse lipre) ont desormais disparu; les zoniers,
non sans peine, abandonnant les lieux, sont partis ; la
Bievre djda maitrisee dans le cuvelage cimengt de son
lit, vient d'fire compltement vo~te, tel un vuigaire igott ;
les statues pieuses, dissiminies jadis dans I'ancien
feuillage, ont imigre dans les nouvelles cours et contemplet
le mdchejer, cette dpre verdure de notre sol parisien...
Entre temps les camions, devalant de ce qui fut I'allie
de la Chine, remblaient activement et engloutissent froidement les poiriers rabougris, mais encore souriantsdans
leur parure de blanches fleurs printanidres; d'ici, de-id,
se dessine une route, bretelle nicessaire d I'avenue de la
Porte d'Italie, une des sorties diargies de la capitale...
Bref, activement et sous nos yeux, en ce coin qui fut cher d
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tant de ginerations, se poursuit un peu du vaste travail
d'urbanisation qui s'efforce de remodeler cet anneau de
36 kilometres, ceinture de Paris.
Puisque de nombretses genrations d'dtudiants et de
confreres, revivant toujours et invinciblement es heureux
temps de leurs jeunes annies, ont encore vivaces en leur
souvenance, ces bas-fonds de la Biivre, ses ombrages, ses
odeurs, ce calme relatif, ces jeux, ces congis, cette campagne
sourianteaux portes de la Cite, donnons, telles des immortelles funiraires, cette poignee de souvenirs, fleurs fandes
de l'histoire, qu'a saisis le coup d'aeil exerce de M. Lgandre Vaillat. Au cours d'une sirie d'articles, hvocateurs et
tout ensemble constructeurs, sur le Decor de la Vie, le
savant urbanistepoursuit, sur Parisetsabanlieue,des itudes averties.
Cette description s'insdreradans la collection des pages,
diversement suggestives, que les Annales ont consacrees i
Getilly : pour nous, la maison de campagne de notre
maison-mere.
Pour s'en tenir a ces vingt-cinq derniires annres de nos
Annales, nous trouvons en 1912 (pages 290-294) des

extraits choisis par M. Alfred Milon ; en 1919 (pages
321-351) une copieuse, delicate et parlante description de

M. Edouard Robert qui hvoque, en 1924 (pages 56-57),
le centenaire de l'acquisition de Gentilly ; en 1928 (pages
8 7-94), M. CharlesMantelet relve avant le couperet lgal
de la d&possession, 'apostolat de la maison ; voici enfin,
en 1934 (pages33-37) pricis et nets - glas de l'expropriation et de f'dviction - les documents ausltres (rapport
dexperts) que fournit I'aimable serviabilite de M. Ernest
Hertault.
De ce passe, de cette histoire, longue d'un bon sidle,
monte tout un concert de gratitude envers ces bienfaiteurs
-

pratiquement anonymes -

qui procurirent A nos vait-

lants atnis ce calme et ce repos ; actuellement, en ce prin-
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temps de X936, par-dessus les turs audacieux des atouffantes constructions voisines, nos regards et nos penses
montent vers ce bleu du Ciel oi la paternelle Providence
toujours t injiniment libtrale, nous tient on riserve un
autre coin de verdure et de quietude, dans une autre
campagne, un autre Gentily.
Fernand COMRALUZIER.

GENTILLY

Alors que dans la plupart des communes limitrophes
de Paris on discerne malaisdment or finit l'un, oil commence l'autre, il semble bien qu'i Gentilly, au contraire,
on essaie de ritablir entre l'un et I'autre cette solution
de continuitA que je ne cesse de priconiser au nom de
1'hygiene politique, sociale, administrative, physique,
mnor~de et esthetique.
De la porte d'Orlmans
la porte d'Italie, en effet,
1'urbanisme se manifeste non seulement par des fragments on des reussites de hasard, mais par une sequence
d'agriments. La situation reste embrouillee au nord de
t'hospice de Kremlin-Bicktre ; mais I'am6nagement de
la zone non aedificandi paralldle au boulevard Kellermann, en vue d'une annexe de l'Exposition de 1937,
servira de prItexte, souhaitons-le, a une operation de d&blaiement. Si I'on y adjoint le parc de Montsouris et
les jardins de la Cit6 universitaire, que prolongera bient6t, jusqu'i la porte d'Orleand, un jardin de 5 hectares
dont M. Greber a fourni les dessins aux services de la
Vile de Paris, on pourra conclure, sous reserve de quelques details, comme la disparate des bitiments de la Cite
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universitaire, que la beaut6 est contagieuse comme la
laideur. II suffirait d'un peu de suite dans les idWes et

d'un peu de bonne volontt pour remodeler les abords de
la capitale, suivant l'heureuse expression de M. Agache,
1'urbaniste frangais a qui Rio-de-Janeiro, capitale du
Bresil, doit son plan d'aminagement, d'extension et
d'embellissement.
A quel prix a-t-il fallu payer la possibilit6 de cette
indispensable remodelation ? Ce sera la honte de notre
epoque que d'avoir toler6 une pareille emprise des individus sur le domaine public. II y aurait un livre a kcrire
non plus surle Christ dans la banlieue, mais sur Caliban
dans la zone. Si Jofire n'avait gagni la bataille de la
Marne, les zoniers, leurs syndicats d'int&rts, leurs avocats, leurs spiculateurs n'auraient pas pesd lourd dans
la balance, non seulement parce que I'ennemi serait parvenu jusqu'a la capitale, mais aussi parce que, meme
si l'ennemi n'y 6tait parvenu, Gallieni les aurait expuls6s. J'ai vu, de mesyeux vu, I'affiche par laquelle, A la

veille de la bataille de la Marne, il les sommait, en style
lapidaire, de vider avant vingt-quatre heures ]es lieux
qu'ils occupaient indument. Eternel recommencement !

Aujourd'hui des romanichels se sont empards du fort
de la Double-Couronne, a Saint-Denis ; ils l'occupent;
ils y ont hiss6 leurs roulottes ; ils ont pousst I'ironie
jusqu'g planter a l'entrie un ecriteau avec ces mots
admirables: Dfense d'entrer. Digne preambule d'une
campagne electorale pendant laquelle les citoyens conscients discuteront sur le point de savoir si la France penchera pour la Soci&t6 des nations, pour 1'Angleterre,
pour l'Allemagne, pour l'Italie ou pour elle-m6me, simplement.

Mais revenons a Gentilly. Les histoires de la zone y
pullulent. Citons-en une au hasard. Un propriktaire y
possede 30.000 metres carrds. 11 les loue A un maraicher,
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qui les sous-loue, par petites parcelles, a des ind6sirables.
Une fois install6s sur le terrain, ceux-ci ne s'en vont plus.
Le proprietaire ne peut les expulser. Autre histoire : Je
t'achkte ta baraque. Combien ? 2.000 ? 3.000 ? 4.000 ?

D'accord. ) On va chez le bistro. On signe. &oup d'oeil
a un tiers, nonchalamment accoud6 sur le zinc. Celui-ci
remonte au volant de son camion arr&te devant la porte,
met en marche et reduit la baraque en miettes.
A ceux qui croient que nous vivons en des temps
idylliques, je conseille de circuler, comme moi, sur la
zone. L'6poque est loin oi Victor Hugo pouvait dater,
de Gentilly, ses Lettres a la fiancie.
1822. Mai. Juin. Printemps parisien. Le poete a vingt
ans, comme le sicle. I1 vient de se fiancer A Adele
Foucher; mais citons le passage si connu de Victor
Hugo raconte par un tMmoin de sa vie: ((Victor, pendant
que son livre paraissait (la premiere edition des Odes),
etait & Gentilly oh Mme Foucher avait lou6 cette annieli. I avait obtenu de passer 1'6t6 pros de sa fiancee.
Mm e Foucher occupait un 6tage d'un ancien presbytere
oh il n'avait pas trouv6 de chambre libre ; mais la maison rebitie et toute moderne avait laisse debout une
vieille tourelle de I'ancienne construction oh il y avait
une chambre, vrai nid d'oiseau ou de poete. Quatre
fenetres percies aux quatre points cardinaux recevaient
le soleil A toute heure. Les locataires avaient un vaste
terrain bord6 A droite et A gauche de deux avenues de
peupliers d'une hauteur et d'une 6paisseur remarquables.
Une partie de ce terrain, livree A la culture, avait
I'aspect joyeux de la pleine campagne; le reste etait en
fleurs. Une des plantations de peupliers etait longee par
la Bievre, qui stparait l'ancien presbytere de 1'dglise.
De l'autre on voyait la vallie gaie et verte. La propridtaire 6tait une vieille femme alerte, nette et rose, apre
A I'6conomie et utilisant tout, jusqu'aux fous de Bi»
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ctre, ses voisins. Quelques-uns, d'une folie inoffensive,
avaient la permission de sortir, et fendaient son bois ou
sarclaient son jardin...
La maison ni la tour n'existent plus. La commission
du Vieux-Paris essaya de les sauver. Georges Montorgueil, toujours attentif auyc bonnes causes, intervint
dans un article du Temps, le 24 octobre 1926. En vain.
Le proprietaire, un fabricant de vinaigre, ne se laissa pas
attendrir. Que d'aigreur ! La Bievre, qui se repandait a
ciel ouvert dans les prairies, chemine sons terre. Les
peupliers qui l'escortalent ont ete abattus. Seule la
poterne des Peupliers 6voque encore, par son nom, la
file indienne des arbres au fil de l'eau. Au point le plus
bas, la poterne ouvrait la fortification, laissant passer,
avec la Bievre, ceux qui sortaient de Paris, ceux qui y
entraient. Le boulevard militaire l'enjambe par un
ouvrage d'art gigantesque. Sur le co6t, une rampe descend vers la poterne. Je fais comme elle. Un corbillard
charg6 de fleurs, roulant a toute allure vers le cimetibre
de Gentilly, emplit'la vofite d'un vacarme de tonnerre.
II a failli m'6craser. Je salue.
Sitbt A l'air libre, un peu de verdure sourit an jeune
printemps. Un carrefour me presente ses deux routes.
Celle de gauche s'appelle Raspail dont le nom prend
une intonation politique sous d'autres dimats, mais
convient a ce pays ofi Raspail et ses fils habiterent,
firent le bien. Celle de droite est dite la rue Frileuse;
comme elle parait sensible Ala fantaisie, d6crit des sinuosites entre des vieilles maisons, je 1'adopte. Les soeurs
de Saint-Vincent-de-Paul occupent le numero 2. Si
j'en juge par les hautes fenktres de son premier 6tage et
le toit A la Mansard, une ancienne vie de qualitt a dfi
pr6c&der leurs occupations charitables, mais humbles.
Au passage, des portes charretieres s'ouvrent en
contre-bas, 5ur des cours. Une odeur indefinissable
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m'avertit que je ne suis plus dans un d&cor de vie rurale,
mais de petite industrie. A la v&rit., presque tout le
bas-fond de Bievre 6tait et est occupw encore par des
tanneries et des blanchisseries. Pour voir la pauvre captive, il faut penetrer dans leurs cours. Elle est ici la
source, c'est le mot, de toute activite et, au premier
chef, de l'industrie du cuir, avec ses diffirentes ramifications, la tannerie, la migisserie, la corroirie, la chamoiserie, la parcheminerie. Comme on pense, I'etirage, le
passage au degras-moellon, le schage des peaux prises
chez l'equarisseur, a la Villette, le glacage et le sciage
des peaux de mouton A I'intention des fabricants de
chaussures et de ceintures, le difoncement et le battage
des cuirs, la production des peaux chamois~es et du
degras-moellon, la fabrication du parchemin et du vilin
avec la peau de veau mort-n6, toutes ces manipulations
ne vont pas sans d6gager quelques parfums qui ne sont
pas d'Arabie.
La rue Frileuse - quel nom charmant ! - passe
devant l'6glise. De loin elle appar'it comme couv&e
par son toit aux vieilles tuiles. La tour du clocher solidement epaulde aux quatre angles par des contreforts
de pierre, n'en porte que mieux sa fleche, jadis 6lancee
par-dessus les basses maisons campagnardes, aujourd'hui engoncee au milieu d'immeublesde rapport. L'eglise
elle-meme est en contre-bas de la rue qui suit sa nef quasi
parall~lement, si bien qu'on peut analyser les d6tails
de son portail lateral, un portail de style gothique
flamboyant, que surmonte une statuette de saint Saturnin, patron de la paroisse. Aussi bien le monument
date-t-il de 1'extr6me fin du quinzieme siecle. A I'intrieur, je ne vois rien d'autre A signaler qu'une chaire
aux panneaux de bois sculptes de figurines assez remarquables, et une inscription mentionnant que saint Ignace
de Loyola et saint Francois-Xavier, 6tant 6lMves de
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1'Univesit6 de Paris, puis saint Vincent de Paul, 6tant
principal du college des Bons-Enfants, ont pri6 dans ce
sanctuaire.
Un terrain vague, en detachant celui-ci, permet
d'entrevoir l'emplacement que devait occuper la maison
d6crite par le temoin de la vie de Victor Hugo, qui
n'dtait autre que sa femme. Au delA, le coteau se releve ;
la rigulariti solennelle des batiments de l'hospice de
Bicetre, qui couronnent le paysage, lui conferent une
sorte de majestW terrible que ne parvient pas a entamer
le d6sordre des constructions elevees de nos jours A
flanc de colline. Car Gentilly, pressant ses ateliers sur
le bord de la Bievre, a df monter Al'assaut des hauteurs
de Bicetre, d'une part, et du plateau de Montrouge,
d'autre part, pour trouver la place necessaire an logement de ses habitants. Mais le sol qui ddvalait au-dessous
du fort de Bic6tre avait &t6 6vidU par des carriires de
pierre ou d'argile plastique, qui descendaient jusqu'au
niveau de la Bievre.
Avec le laisser-aller qui caractrise notre 6poque, on
laissa remblayer ces souterrains avec les ordures mjnagores des localites voisines, si bien que les matieres enfermies fennentaient et s'enflannmmaient spontandment,
a certains jours. Par l'ouverture de ces tunnels, s'6chappait une fumee telle qu'on euit dit un cratere de volcan.
Mieux encore, sur ces remblais a peine tasses, on pr6tendit batir, et l'on bitit en effet un groupe d'habitations A
bou march6. Symbole de notre indiscipline, en effet installke, accroupie sur les gadoues. Naturellement ces
immeubles. au lieu de les exposer au midi, on les implanta
de telle sorte qu'ils ne peuvent pas recevoir le moindre
rayon de soleil. Comme ils s'1devent trts haut, sur des
cours 6troites, la vie qu'on y mine est assez semblable
a celle qu'on menerait au fond d'un puits.
Quelques-uns d'entre nous s'etonnent du developpe-
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ment du communisme ; or le communisme ii est fabrique
de toutes pi&ces, non par les pauvres gens, mais par ceux
qui spculent sur leur misere en paroles et en actes !
Poursuivons cet enchainement mirobolant des circonstances. Ces lourds immeubles, d'une tristesse inconcevable, mais astucieusement batis sur des semelles de
ciment armd qui en rdpartissent le poids et les maintiennent debout, contre toute vraisemblance, exercerent une pression sur les tourbes du fond de la vall6e.
Le niveau de la Bievre remonta ; son eau empuantie
deborda sur les propri6tis riveraines. Enfn, comme si
le paroxysme n'avait pas &t6 atteint, la municipalit6
acquit a un prix exager6 une partie des terrains remblayds pour en faire un stade ; mais leur pente est si
raide qu'on ne peut les utiliser comme tel.
II
Gentilly ressemble assez A la Peau de Chagrin: elle
se ritricit de plus en plus. Une partie de son territoire
lui a Wte enlevie par la ville de Paris, en 186o, lorsqu'on
eut achev6 de construire les fortifications, aujourd'hui
diras6es; une partie par Kremlin-Bicetre, en 1897, et
c'est A peu pros la rive droite de la Bievre ; voili que la
Cite universitaire vent lui arracher une autre bande de
terrain, sur la rive gauche de la Bievre, le loqg des anciennes fortifications. Decidiment, Gentilly est trop
< gentille , pour des voisins entreprenants. Ce n'est,
hlas ! qu'un jeu de mots. La gentillesse de son site,
invoquie comme etymologie de son nom par certains
auteurs, est en effet controuvee. II faut en chercher 1'origine ailleurs. Gentilly vient de Gentiliacum, domaine
de Gentilis, colon romain, le suffixe acum impliquant la
notion de propridt&.
Dagobert Ier donna la terre de Gentilly A saint Eloi,
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afin que le revenu en fit affect6 au monast&re qu'ii venait de fonder dans la cite de Paris, sous le vocable de
saint Martial. Pppin le Bref y avait un domaine. II y
resida et y convoqua un concile. En 878, I'abbaye de
Saint-Martial, devenue I'abbaye de Saint-Eloi, c6da
sa propridtd de Gentilly A l'evkch de Paris, qui la conserva jusqu'en 1616. Meme apris cette date, les 6v&ques, puis les archeveques de Paris garderent le droit
de nommer le cure de la paroisse. Saint Louis fonda dans
une maison de Gentilly le c&l&bre couvent des Chartreux
de Paris, qui s'installa par la suite au sud des jardins
du Luxembourg dans un h6tel abandonn6, nomm6 Vauvert, qui passait pour ktre hant6 par les demons. L'v&eque anglais de Winchester, dont le nom explique celui
de Bicetre, devint propridtaire de leur domaine A Gentilly. Le censier de l'dglise Saint-Merri mentionne, en
1308 un fonds de terre appartenant aux chanoines de
cette dglise sur Gentilly.
Les comtes de Savoie y poss6daient un h6tel. Alphonse
d'Espagne, petit-fils de saint Louis par sa mere Blanche
d'Espagne, qui avait 6pous6 le fils aind du roi de Castille,
y mourut leio avril 1327. En 1425, Henri VI, roi d'Angleterre, se disant roi de France, donne A son secr6taire
Etienne Bruneau < dix louis parisis de rente sur une
maison, cour, jardin, foulerie, petit jardin derriere, clos
A murs, petite saulsoye, avec huit erpents de vigne et
demi a Gentilly. L'cncle de Villon ddtient chapellenie
de Notre-Dame fond6e en l'dglise de Gentilly, et la redevance modique en bl6 qu'elle rapportait sur le moulin
du lieu. Des vignes, du bld, voilA done la ressource des
habitants, vers la fin du quinzieme siecle, A l'6poque oi
l'on construisait leur eglise.
En 1729, I'abbW d'Olivet, continuateur de Pellisson
pour l'Histoire de I'Academie franfaise, raconte qu'en
sa jeunesse on visitait encore les ornements dont
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Benserade avait embelli sa maison et ses jardins de Gentilly. Tout y respirait, parait-il, son esprit poetique. Ce
n'dtaient qu'inscriptions gravies sur l'6corce des arbres.
D'Olivet note celle-ci :
Adieu, fortune, honneur, adieu, vous et les vdires ;
Je viens ici vous oublier.
Adieu toi-mime, Amour, bien plus que tous les autres
Difficile d congidier !
Et le vertueux abbt de s'indigner : < Quoi ! s'ecrie-t-il,
difficile pour un septuag6naire, a qui la gravelle annoncait la mort d'un moment A l'autre ! a En 1630, Claude

Sonnius, marchand libraire de Paris, et Marie Buon, sa
femme, avaient leur maison dans la rue allant a Arcueil,
qui est dite aujourd'hui rue d'Arcueil, et prolonge, jusqu'en sa physionomie, la rue Frileuse.
La liste des seigneurs de Gentilly n'est pas longue.
Jusqu'au xvii siecle, 1'evFch6 de Paris jouissait de la
suzerainet6., Par un acte du 29 decembre 1619, le roi
donne au president Seguier un demi-pouce d'eau des
fontaines de Rungis pour la maison qu'il a au village de
Gentilly. Comme la possession territoriale entrainait
toujours une part de seigneurie, si faible fit-elle, il n'est
pas impossible que Seguier ait Et6 seigneur laic de la
paroisse. Naude, I'&rudit bibliothcaire de Mazarin et
le graveur Cochin y poss6ddrent maison des champs. Les
archives mentionnent comme seigneurs, en 1641, Jean
du Clidat, docteur en m6decine, et, en 1647, Pierre de
Beauvais, lieutenant g6ndral de la prev6td qui tenait la
seigneurie de Clidat. La chronique a rendu cdlbre son
epouse Catherine-Henriette BIlier, femme de chambre
d'Anne d'Autriche, lui attribuant 1'insigne honneur
d'avoir tW 'I'Zducatrice et,.. l'initiatrice de Louis XIV
adolescent. On voit encore t Paris, rue FranCois-Miron,
Fadmirable cour en fer & cheval de son h6tel qui fpt
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saisi par ses cr~anciers. Les registres de la paroisse
contiennent 1'acte de sipulture de son mari (167), le
sien (1690), celui de son fils (1697). En 1750, la seigneurie

passe a la famille de Villeroy dont les armoiries se lisent
au blason de la commune.
Le coll&ge parisien de Clermont, plus tard Louis-leGrand, administr6 par les j6suites, avait acquis A Gentilly, du president Chevalier, une vaste propriete qui
devait servir de maison de campagne aux 6leves. Elle
s'&tendait sur les deux tiers du village ; une muraille
garnie de pavillons l'entourait; on voyait dans le jardin
de grandes allies couvertes, d'autre nues, quantite de
cabinets, fontaines, statues, carreaux, bordures, arbres
fruitiers, glacieres, canaux, couches de fleurs et bocage
de hautes futaies. En 1787, le college de Sainte-Barbe
ktablit dans le m&me village une succursale. A preuve
que M. Chariety, recteur de l'universit6 de Paris, ne se
trompe pas quand il veut installer colleges et lycees
d'internat hors les murs.
En 1789, la muncipalite pr6pare le cahier de ses
doleances, 6crites en un frangais d'une propriete de termes admirable. J'y relive quelques indications pricieuses. On compte alors deux cents feux. Au nombre des
taillables, presque tous marchands de vin et blanchisseurs, il n'y a pas plus de six families aisees, soixante
ktant a la charge des aumbnes de Mme de Villeroy.
, De temps immemorial, la nature a gratifi6 Gentilly
d'une rivi&re que franchit un petit pont A une seule
arche, mais qui arrose les prairies, abreuve les bestiaux
employes A la culture des terres, sert au travail des moulins places sur son courant, est de la plus grande utilite
aux blanchisseurs, lesquels forment la plus grande partie des habitants. ) Or un projet destructeur pr6tend
capter les eaux de l'Yvette et de la Bievre et les ddriver
on un canal de navigation qui aboutirait A Paris, vers
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l'Ob3:rvatoire. Approuv6 par le c61bre ing6nieur Perronnet, en 1762, et par son collaborateur Chezy, repris
en 1782, par de Fer, il sert de pretexte ala speculation.
Le roi vient enquiter sur place. La protestation populaire fait 6chouer cette entreprise des agioteurs.
Les habitants demandent aussi que les cfficiers,
maitres et employes A Bic6tre (car Bic6tre faisait partie
autrefois, comme on le sait, dela commune de Gentilly)
qui placent leurs femmes et leurs enfants dans 1]'tendue
de la paroisse se qualifient de domicili6s en icelle et
soient impos6s A la taille et autres contributions en proportion de ce qu'ils occupent et font occuper et du produit de leur industrie. C'est une difficult6 de ce genre qui
dressa un moment les municipalites suburbaines contre
les cites-jardins.
Les deux hameaux qui dependent alors du GrandGentilly et qui en d6pendirent jusqu'a leur annexion au
treizieme arrondissement de Paris 6taient le PetitGentily on la Glaciere, et la Maison-Blanche. I1 n'y eut
1I, durant des siecles, que des terrains en culture, parscmis de quelques moulins, arroses par un bras de la Bievre. Elle inondait la prairie en hiver et fournissait ainsi
de la glace A ceux qui en faisaient commerce : d'of le
nom de la Glaciere, donn6 a ce hameau du PetitGentilly qui appartenait,en grande partie,ala commanderie de Saint-Jean-de-Latran, ainsi que la TombeIssoire, Montsouris, qui emprunta son nom au moulin
de Moque-Souris, les Gobelins, etc. L'enceinte des Fermiers-Gen6raux, le mur murant Paris, dress6 au temps
de Louis XVI, a 6t6 demoli, sauf quelques pavilions de
Ledoux, en style de Paestum.
L'ancien r6gime-n'a guere laiss6 d'autres vestiges dans
ces parages, outre ces appellations de lieux-dits que
I'h6pital Sainte-Anne, dit aussi la Sant6 ou la Sanitat,
fond6 par Anne d'Autriche, qui peupla de couvents et
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d'6tablissements hospitaliers les faubourgs meridionaux
de Paris. Apres la Revolution, on en fit une sorte de
ferme d6pendant de Bic6tre. Les fous la prirent a lover
ou plut6t l'administration la confia exclusivement A
leurs soins. Ce terrain sablonneux, ingrat, prospera
tellement qu'on y employa un nombre de plus en plus
grand de fous travailleurs. Chaque matin, partag6s en
escouades de quinze ou vingt travailleurs, ils se rendaient
a Bicetre, soit a la ferme de Sainte-Anne, soit A la SalpItriere, pour en cultiver les jardins. Aucun d'eux ne se
faisait attendre, aucun d'eux ne s'acartait en chemin,
aucun ne manquait AI'arrive. Cette heureuse discipline,
qui dura jusqu'en 186o, date A laquelle Sainte-Anne
devint un asile pour les fous curables, alcooliques, explique comment MmeFoucher,la future belle-mere deVictor
Hugo, pouvait employer les fous de Bicetre dans sa propri6te de Gentilly. En hiver, on venait de partout patiner sur les prairies inond6es par la Bievre ; mais leur
vogue fut 6clips6e par celle des lacs du bois de Boulogne
ou de Vincennes, nouvellement am6nag6s.
La R6volution de 1789 et 1'Empire ne causerent pas
grand pr6judice A Gentilly. Un episode dramatique y
marqua la revolution de 1848. Le gendral Brea, qui venait, confiant, parlementer avec les insurges A la barriere
d'Italie, fut assassini par eux. Puis la vie reprit son
cours tranquille, Al'allure des ( hirondelles ) qui faisaient
le service de la petite commune au grand Paris.
C'est le debordement de celui-ci, apres 186o, qui a
changd le caractere rural de Gentilly en caractere
urbain et fait apparaitre la n6cessit6 de diriger sa croissance par un plan d'aminagement, d'extension, d'embellissement. La topographie lui a impose, pour ainsi dire,
ces deux voies, le G. C. 127 et le G. C. 58, qui cheminent de concert, I'une sur la rive droite, I'autre sur la rive
gauche de la Bievre, dans le fond de la vallke, avant de se
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rejoindre A la poterne des Peupliers. Plus A l'est, le
G. C 126, d'oC l'on a des vues si intelligentes sur le paysage, en son ensemble, circule A flanc du coteau de Bicetre, passant au pied de I'hospice et du fort. La seule
voie transversale est le G. C. 50, dit de Boulogne A Vincennes, qui vient de la route d'Orlians, descend du
plateau de Montrouge vers la mairie de Gentilly, prend
alors le nom de Jean-Jaures, qui n'e~t gu&re aime ces
depaysements abusifs, franchit la Bievre et remonte
sous differentes appellations la pente du coteau de Bicetre
pour aboutir A la route de Fontainebleau.
Le plan approuv6 en 1932 et modifi6 en 1933 privoit

1'6largissement A 24 metres du G. C. 126, son d6bouch6
en ligne droite vers la porte d'Italie reporti an delA de
la zone, A la nouvelle limite de Paris. L'autoroute du
Sud, celle des vals de Loire, emprunterait la derniere
partie de ce trajet. On Olargira le G. C. 58 a 12 et A20 metres, ainsi que la transversale du G. C. 50 et sa d6viation,
de mani&re a adoucir la pente du coteau de Montrouge.
On ouvrira une grande voie, avec promenade centrale,
au-dessus de 1'aqueduc de la Vanne, du Loing et du Lunain. Cette voie a d6jA 6ti amorc6e pendant la travers6e
de la zone. On a commenc6 A 6lectrifier le chemin 'de
fer de Sceaux, futur m6tropolitain de la banlieue sud.
Rappelons que la Cite universitaire construit son
6glise et aminage des jardins sur la partie du territoire
de Gentilly qui s'etend jusqu'au G. C. 50.
La construction des habitations A bon march6 audessus des carrieres a rdduit A neant 1'ambition qu'on
avait eue un moment d'aminager ces carrires A la
maniere pittoresque des Buttes-Chaumont. Enfin, on
ne pouvait faire autrement que de consacrer la situation acquise par l'industrie au fond de la vall6e. Le reste
du territoire a 0t6 reserve en zone d'babitation collective, A I'exception toutefois du plateau de Mazagran,
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class6 comme zone d'habitation indiiriduelle. Ces dispositions gednrales du plan, la nature, la coutume les
ont dict6es A Gentilly comme aux autres communes
qui se pressent sur les bords de la Bi6vre, Arcueil et
Cachan.
Ldandre VAILLAT.
(Le Temps, 15 et 22 avril 1936).
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SEMINAIRE

DE 1874 A 1892'

M. NicoUe (1874-1880).
Pour succider A M. Bourdarie nomm6 Assistant, la
Congr6gation envoya M. Nicolle. C'6tait un confrxre
de haute vertu et qui avait dejA une longue et large expIrience. Ce n'etait pas de trop pour continuer I'ceuvre de
son illustre prtd6cesseur.
Nd an diocese de Sens, A Gigny, le 13 avril 1817,
ordonn6 pretre A Paris (Saint-Lazare) en 184o, M. Nicolle avait d'abord enseign6 dans les grands s6minaires
de Sens et de Chilons. Puis, de 1850 A 1854, 11 s'etait
adonni Al'ceuvre des Missions en Touraine et en Picardie. U venait maintenant de Valfleury dont le c6lebre
pelerinage est une des gloires du diocese de Lyon. Dans
ce dernier poste il avait diploy6 une activit6 dibordante
et obtenu de splendides r6sultats. La grande basilique
enfin achevie, la Vierge Immaculte solennellement
couronnue, des multitudes de pelerins se succidant sans
interruption sur la sainte colline, 1'archiconfrerie de la
Sainte-Agonie canoniquement 6tablie en 1862: telles

1. Voir les debuts de cette histoire du grand s6minaire dans les Annales :
1934, pages 288-291 ; 548-553; 751-754.-1935, pages 113-118; 327-333;
599-604 ; 86 9 -895. -

1936, pages 265-276 (et 276-280).
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itaient les preuves vivantes de son zble et de son savoirfaire. Dieu venait de susciter sur ses pas une pieuse com-

munaut6 comme un 6clatant temoignage de sa satisfaction et une magnifique recompense de son apostolat.
Lorsqu'en 1874, M. Nicolle fut ddsign6 pour remplacer
M. Bourdane, il n'6tait pas un inconnu en Albigeois.
Mgr Lyonnais qui prdsidait alors aux destindes de l'archidiocese d'Albi le connaissait depuis longtemps. C'est
lui qui avait it6 charg6 par Pie IX de mettre la couronne
sur la t&te de la Madone de Valfleury. Quelques annies
plus tard il recevait a Mazamet les Filles de M. Nicolle ;
les Soeurs de la Sainte-Agonie. Mis en relation avec le
SupIrieur de Valfleury et de la pieuse famille de la
Sainte-Agonie, ii avait eu l'occasion d'apprdcier sa valeur et de reconnaitre ses mrrites. II n'est sans doute pas
timeraire de chercher ici la cause de sa nomination a
la tete du grand seminaire d'Albi.
En tous cas, il prenait la direction d'une maison
bien ordonnie. Pas de reformes a faire : c'6tait l'asile
de la regularitd, du travail, du bon esprit. II s'agissait
simplement de maintenir cette forte discipline que le
Midi trouve facilement severe, mais que la main ferme
de M. Bourdarie avait su imposer. M. Nicolle s'y employa
de son mieux, et il faut le dire, avec succes.
Aussi bien ii usa de la bonne m6thode ; celle de 1'edification et du bon exemple. Il se montra simple, pieux,
mortifi6, delicat de cette dglicatesse qui va droit au
coeur. Ilne demanda rien qu'il nepratiquit lui-meme.
A 1'exteiieur, il apparut comme la traduction vivante de
la recommandation du concile de Trente : a le maintien,
les manieres, le langage, les demarches, tout respirait
en lui la gravit6, la modestie, l'esprit de religion ".
Et ce n'6tait IA que le reflet de son ame a la foi'ardente
et a la pidtd profonde.
A la jeunesse cldricale, il demandait d'ailleurs des sa-
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crifices dont elle a de la peine A comprendre la portte
et qu'elle trouve excessifs : le silence, la ponctualit6, la
tenue irr6prochable, I'esprit de religion et de p6nitence.
11 aimait la beaut6 des crdemonies et la splendeur du
culte divin. II aurait voulu pouvoir rivaliser avec SaintLazare pour ]a gravite et 1'exactitude dans la c6•lbration des offices religieux. Que de fois aussi dans ses lectures spirituelles il montra A son jeune auditoire les
religieuses de la Sainte-Agonie, prosternies dans la
pridre et la penitence devant le divin Agonisant pour
faire arriver le regne de Dieu dans les Ames ! Sa parole
chaude et emue allait jusqu'au fond des coeurs et on ne
pouvait s'empecher de reconnaitre en lui un pretre et
un ap6tre admirables.
Son amour pour la Vierge Immaculee etait une continuelle effusion d'ame. II parlait de Notre-Dame A
toute occasion et avec une ferveur qui ne se dmmentait
jamais. Chacune de ses fetes lui permettait de laisser
doborder les sentiments de son cceur. Comme ii se plaisait A aller la saluer A la tate de ses siminaristes dans ce

sanctuaire vendr6 de Notre-Dame de la Dreche, que le
diocese possede A cinq kilometres d'Albi. II y-voyait
comme l'image de la Vierge de Valfleury pour laquelle
il avait tant fait et il y passait des heures en prieres.
II n'avait garde d'oublier dans sa tendre devotion
pour Marie cette autre chapelle si chore aux fils de saint
Vincent et qui porte le nom de Notre-Dame de GrAces.
Malgrg sa distance (car elle se dresse aux confins du
diocese), il aimait A s'y rendre A 6poques regulibres et
on le vit souvent gravir A pied la sainte colline pour aller
v6ndrer Celle qui avait assiste et beni la premiere messe
de saint Vincent, son fondateur.
M. Nicolle resta six ans a Albi en qualit6 de Sup6rieur. II y a laiss6 la r6putation d'un saint pretre et un
parfum de pidtd et de parfaite tenue ecclesiastique.
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Sous sa conduite toute surnaturelle et tres paternelle

la famille clericale se prepare au sacerdoce dans d'excellentes conditions de prihre et de bon esprit. Le vener
sup6rieur jouit de 1'estime gnerale : une douce sympathie l'environne et ses seminaristes sont heureux de
vivre sous sa main douce et paternelle.
En i88o, des infirmites assez graves et pricoces lui
inspirerent le disir d'etre decharg6 d'une lourde responsabilite. On crut devoir acceder A sa demande et on
1'envoya A Montolieu oi, dix ans encore, Dieu lui permit
de servir la Compagnie dans la direction des Filles de la
Charit- ; la retraite.
M. Nicolle avait 1'air timide, mais il posskdait une Ame
de fer et un sens administratif remarquable. Mgr Lyonnais lui ecrivit un jour : g Je partage I'idde de M m e Neyrand (une de ses grandes bienfaitrices) que tout vous
rnussit D. Oui, sans doute, M. Nicolle a reussi dans ses
entreprises. Mais ses vertus et ses talents ne lui out pas
6pargn6 les dures 6preuves qui sont la rancon du bien
accompli. II vit la communauti de Bordeaux lui fausser
compagnie. II connut des malentendus avec celle qu'il
avait mise a la tkte de sa famille religieuse et if trouva
sur son chemih de redoutables oppositions a ses projets.
Et ce fut avec la grace de Dieu, la raison de ses succes.
Lui aussi il bitit sur la croix et c'est le seul fondement
solide.
A sa mort, survenue a Montolieu le 21 juin 189o, ses
Filles de la Sainte-Agonie voulurent avoir son corps.
Elles le firent transporter jusqu'A leur Maison-Mere
a Mazamet, assurant ainsi au diocese d'Albi le grand
honneur de possider ses restes. Elles ne desesperent pas,
dans leur affection toute filiale, de voir un jour sonner
l'heure de sa glorification ; et en attendant elles gardent
pieusement son tombeau et 1'entourent de prieres et de
confiance
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M. Amourel (I88o-I885)1
En juillet 188o, M. Amourel vint remplacer M. Nicolle. Ne le 26 octobre 1837, A Abeilhan (Hgrault), M.
Amourel entra a Saint-Lazare le 20 septembre 1859,
apres son sous-diaconat et le seminaire terminC, il re9ut
A Paris le diaconat et la pretrise, en decembre 1861.
On 1'envoya au grand seminaire de Marseille pour y
professer la philosophie ; il se fit aussit6t remarquer par
la clart6 de ses idWes, la rondeur de ses manieres, la
fermetW de son caractere et une haute conscience de son
devoir
En i880, il arrivait A Albi, jeune encore mais prc&de6
d'une excellente reputation line fut pas difficile de deviner quelle serait la caract&ristique de son gouvernement.
M. Amourel 6tait incapable de cacher sa pensee;
son ame se revilait tout entiere a travers ses gestes, son
langage, son entrain, ses manieres. I1portait l'empreinte
bien marquee des hommes du Midi. II crut remarquer
quelque relAchement dans la discipline et il se hita
de reagir. A coup sir, le seminaire n'avait pas besoinde
rdforme, mais peut-etre, avait-on use un peu largement
de l'indulgence toute paternelle du bon M. Nicolle.
Toujours est-il que le nouveau Superieur se crut oblige
de se montrer plus ferme dans la discipline et d'employer
la s6virite ; il n'6tait pas homme a transiger avec ce qu'il
estimait ktre le devoir, et les difficult6s, loin de briser
sa volont6, ne faisaient qu'exciter son ardeur.
On garde encore le souvenir de ces lectures spirituelles
oA point par point il expliquait le reglement sans faire
grace du moindre detail, sur un ton bref et sec qui ne
souffrait point de replique.
Sa parole tranchante, son geste court et assur6, sa
voix od percait facilement un peu d'dmotion, ne laissaient pas que de soulever dans les cceurs de son jeune
auditoire des sentiments douloureux d'oi jaillissaient
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quelques mouvements de colkre. La salle retentit plus
d'une fois de murmures A peine 6touffes; les pieds m6me
entraient en mouvement: on sentait du malaise et
I'atmosphere etait agitde
Ferme sur le reglement, M Amourel ne le fut pas
moins sur le travail et 1'rtude. Jusque-lA on s'etait content6 d'un double examen oral: I'un passd en fMvrier,
l'autre en fin d'annee, avec une sabbatine ou exercice
public tous les 8 ou 15 jours.
En classe, c'etait 1'explication pure et simple du
manuel: Bonal pour la thdologie, Rivaux pour l'histoire,
Craisson pour le droit canon. Rien n'emplchait d'ailleurs
les esprits d'6lite dese livrer a quelque etude particuliere
plus approfondie, et le grand seminaire d'Albi en eut
toujours un certain nombre.
M. Amourel jugea ce contr6le insuffsant et il imposa
des examens kcrits semestriels qui devaient devenir,
plus tard, mensuels.
Tout cela arrivait par petits paquets mais sans arret,
et avec cette formule tranchante : a Messieurs, jusqu'ici
on faisait ainsi; dorinavant on fera autrement v. Cela
encore occasionna des critiques, il y eut m6me des r6voltes; tant il est vrai que les vieilles habitudes sont difficiles A deraciner m&me chez les jeunes quand elles
favorisent les penchants de la nature.
II fallut user de rigueur et frapper fort. Ce ne fut heureusement qu'une bourrasque. Quelques arrets aux ordinations _cahnjrent les plus ardents et tout rentra dans
l'ordre.
Avec le bon esprit et la discipline, M. Amourel put
bient6t laisser entrevoir la bontW de son cceur. Tout le
monde connaissait dejA sa loyautd, son sens aigu du
devoir, ses belles qualit6s d'intelligence. Maintenant on
dicouvrait I'homme bon et cordial, ddvoud,paternel, qui
se cache en tout vrai meridional. Bientot on ne se con-
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tenta plus de 1'estimer, on l'aima. La victoire etait
complete.
Hdlas ! le moment arrivait oi on allait le perdre. Pour
des raisons dont l'administration a gard& le secret, M.
Amourel fut rappele a Paris, en d6cembre 1885. Le jour
de son ddpart, on vit couler des larmes et un de ses confreres, dont le chagrin etait profond, crut devoir s'inspirer dans son instruction dominicale de la scene oil
les Actes nous montrent saint Paul conduit par ses
freres, au milieu des sanglots, jusqu'au vaisseau qui
l'emporte vers Rome et vers le martyre. C'ttait peut-4tre
exagerd, mais quand on ne vit pas trop loin de la Garonne on comprend toutes les hyperboles: elles foisonnent dans notre Midi et y sement une douce gaiet6.
M. Amourel ne resta pas longtemps A la Maison-Mere,
on l'envoya en Colombie comme superieur et visiteur.
Trois ans apres, en 189o, il 6tait nomm6 sous-assistant et professeur de Morale A Saint-Lazare. 11 devait
finir la vie, IA oi il avait debut6,au grand seminaire de
Marseille,dont il prit ]a direction en i891.C'est IA que la
mort vint le frapper le 27 octobre 1902, A la veille du fameux d6cret d'expulsion et au moment oi un de ses
professeurs 6tait renvoye et son enseignement condamn6
par I'autoritW diocdsaine.
II laissait le souvenir d'une belle intelligence et surtout
d'un caractere ferme qui n'hisite pas en face d'une dtcision A prendre. II fut, dans tout le sens du mot, un
homme de conscience. II parut quelquefoig severe.
C'est qu'il avait le sens aigu delaresponsabilit6 et, avec
le temps, ce qu'il y avait de raide et de cassant dans sa
direction s'attinua et fit place A la douceur et A la bont6.
Ceux qui l'ont bien connu s'attacherent A lui comme A
un pere, et celui qui 6crit ces lignes est heureux de lui
apporter le timoignage de sa sincere affection et de sa
reconnaissance. Quand il vint lui faire part deson inten-
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tion d'entrer a Saint-Lazare, il 1'accueillit avec une bienveillance toute paternelle et lui dit en l'embrassant :
(Oui, partez, Dieu vous veut chez nous. Allez A Paris,
car a Dax vous risqueriez de vous ennuyer,. (La
maison de Dax venait A peine de s'ouvrir). II avait vu
juste et donne un bon conseil ; qu'il soit remercid A jamais !.
M.

Cocquerel (1885-1887).

M. Cocquerel succida A M. Amourel en dicembre
1885. II ne fit guere que passer au diocese d'Albi qu'il
quitta en juillet 1887. II 6tait n6 A Montdidier le 2 janvier 1840 et 6tait entr6 dans la Congrigation le 28 janvier 1863, apres son diaconat. Toute sa vie devait se
passer dans les grands s6minaires.
Plac6 d'abord A Saint-Flour, nous le trouvons A Oran
en 1871, A Soissons en 1880. C'est de 1A qu'il passe A
Albi pour prendre la direction de la maison. L'experience
ne lui manque pas, les capacites non plus. II possede
une belle intelligence et un grand coeur.
Malheureusement il arrive A un moment difficile. La
famille des directeurs est divisie et le ddpart de M. Amourel n'a fait qu'accentuer ces divisions. Jusque-la dissimulies, elles s'etalent maintenant au grand jour. L'ambition de quelques-uns, le zele intempestif d'un jeune
confrere bien intentionni mais sans experience, des
indiscretions, habituelles de la part de tous, A 1'6gard
des 616ves ; tout. cela a cr6e une situation morale d6plorable dans le s6minaire, et pour la faire cesser il y faudrait une sagesse et une autoriti consommde.
Les bonnes intentions du nouveau superieur n'y suffirent pas et l'agitation ne fit que croitre sous son gouvernement.
M. Cocquerel, en vrai picard, 6tait plein de finesse et
d'enjouement. II eift facilement 6td railleur et m6me
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caustique, si la vertu n'eit moddr4 sa tendance naturelle.
Dans ses classes de droit canon il se montrait plein
de vie et aussi de malice. II aimait i igayer son.jeune
auditoire par des anecdotes au sel parfois un peu gros.
On en cite encore quelques-unes, dans le genre que voici :
A un brillant ileve de son grand seminaire, qui s'excuse
de ndgliger quelques menus d6tails de la discipline,
en ces termes : AAquila non capit muscas ,, Monseigneur
ripond vivement:" nec Ecclesia superbos», et l'4lve
fut renvoyi. Le professeur se met quelquefois en scnue.
Invite par le doyen de son pays a un grand diner, oii
se trouvent x8 pretres, il demande un Novum pour pouvoir lire quelques versets. H6las ! personne n'en avait
apportd. Mais quand vint le moment de deboucher
quelque bonne bouteille, on trouva des tire-bouchons
A volontd, et le professeur de conclure: a MM. pas un
Novum, mais 18 tire-bouchons ,.

Avec cet esprit, on peut bien amuser une classe, mais
cela ne suffit pas pour bien gouverner.
M. Cocquerel cependant n'avait pas que de 1'esprit.
On remarqua une tendre pi&t6 envers I'Eucharistie et la
sainte Vierge. 11 avait l'habitude de dire : Voili les
deux ailes qui doivent soulever l'ime du pretre, et la
faire monter jusqu'a Dieu n. Jamais il ne quitta la maison sans aller saluer le Saint-Sacrement et il prolongeait
ses visites a la chapelle dans une attitude de recueillement admirable.
Et cependant I'esprit du seminaire n'6tait pas bon.
11 y eut des cas graves d'indiscipline et les divisions augmenterent entre maitres et 6leves. Des groupes ennemis
se formaient et s'6piaient I'un l'autre. Celui-ci dtait pour
Apollos, celui-la pour Cephas. Plus d'une fois, en rdriation, on entendit de vives discussions entre les diecteurs et on les vit se separer pour rejoindre chacun
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ses partisans. C'6tait peu 6difiant, pour ne pas dire scandaleux.
M. Gocquerel en souffrait, mais il n'avait pas une ame
assez fortement tremp6e pour maitriser le mal. On le
voyait fuir la r6creation et s'en aller, triste et decouragi,
n'ayant pas le courage de faire une observation ou de
prendre les mesures d'autoriti qui s'imposaient. Et les
le6ves de dire : (( I1 est trop bon ).
II fallut aviser. M. Cocquerel fut enyoy6 a Oran
d'abord, puis a Tours oi il resta presque jusqu'a sa
mort, survenue A La Teppe, le 23 avril 1903.

M. Cocquerel, malgr6 ses qualitis, n'6tait pas l'homme
qu'il fallait pour le grand s6minaire d'Albi. Les circonstances, il est vrai, le servirent mal, et c'est parmi ses
confreres plus que parmi les 616ves, qu'il faut chercher
la cause de son 6chec.
La Providence veillait et celui qui va venir remettra
tout en ordre pour le bien du clerg6 et l'honneur de la
Congregation.
M. Wends (1887-1892).
A la fin de l'ann6e scolaire 1886, le grand seminaire
d'Albi passait par une crise redoutable. Des mesures
sev&res s'imposaient. La Congregation de la Mission le
comprit et envoya M. Pereymond, superieur de SaintFlour et Visiteur de la Province, faire une enqu6te sur
place.
Le resultat fut le changement du suplrieur et de trois
directeurs. D'une part une bonte excessive, d'autre
part des ambitions et des collusions avec l'autorit:
diocesaine motivaient largement ces diplacements extraordinaires.
M. Wenbs pritla direction delamaisonet troisnouveaux
directeurs remplacerent les anciens. Le choix -tait on
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ne peut plus heureux et le bon esprit allait rentrer peu
A peu dans la maison pour ne plus en sortir.
M. Wen~s etait n6 a Bruges le 22 aofit 1832. I1 6tait
entr6 laique dans la Congregation en 1853 et y avait requ
tous les ordres. Le 29 mai 1858, il etait ordonn6 prktre
et envoyd imm&diatement dans les grands seminaires
oi devait s'dcouler toute sa vie. Justement c'est au
grand seminaire d'Albi qu'il ddbuta comme professeur
de philosophie en 1858. Deux ans apres il etait envoye A
Cambrai, puis A Soissons en 1871 et depuis 1877 il
dirigeait en qualit6 de superieur le grand seminaire d'Angoulkme. C'est lA qu'on le prit pour lui confier la maison
d'Albi, au moment oil elle r6clamait une main ferme et
une autorit6 capable de s'imposer A tous, directeurs et
&lves.
Les nouveaux venus furent d'abord divisagis avec
soin. Que serait cette nouvelle direction ? Les esprits
6taient inquiets et tenus en alerte.
M. Wenes apparut sous des dehors aust&res; cheveux
blonds mais deja grisonnants, front creus6 de plis profonds, visage marbr6 de petits vaisseaux rouges, menton volontaire, physionomie 6nergique, ceil percant,
regard s6vere.
On comprit tout de suite que si la discipline avait ete
un peu en sommeil, avec le nouveau suplrieur, elle se
reveillerait et remettrait tout en place.
Le professeur de morale, M. Coitoux, avait une
haute taille, un aspect froid et glacial et inspirait A premiere vue plus d'appr6hension que de confiance.
M. Gobaud, venu d'Angoulme, semblait plus accessible et on crut apercevoir en lui un peu de sang meridional.
M. PWreymond qu'on savait 8tre le neveu de celui qui
venait de presider aux dures executions de la veille,
avait la vue basse, gardait la fidlite A l'ancien clerg6
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par la coupe de ses cheveux, et s'il avait eu le rabat on
1'aurait pris facilement pour un ven6rable curi de la
Restauration on du premier empire.
En face de ces totes v6enrables il y avait de quoi riflchir et les s6minaristes d'Albi ne manquerent pas de se
dire : a Nous risquons fort d'en prendre ».

M. Wenes avait laisse a Angoulme d'unanimes regrets, sa sagesse, sa fermet6 unie a un grand fond de
bontd y avaient tdi
hautement apprici6es. Elles devaient
produire au diocese d'Albi des resultats encore plus
sensibles. Le nouveau suplrieur se montra tout de suite
A la hauteur de sa tache.

II commenca par exiger cinq ans de pr6sence au grand
s6minaire et dans ce but tous les s6minaristes employes
dans les diverses maisons furent rappelks. Puis il se mit
A 1'explication de la regle. Article par article avec une
profusion de details qui forcaient les plus distraits, il
en rappelait les exigences terminant toujours par ces
mots: (Messieurs, c'est la regle ,.On sentait en lui
I'homme d'autoritW. Inflexible, calme, froid dans toutes
ses decisions, il ne laissait apercevoir aucun mouvement d'impatience, mais il entendait Wtre obei. acOn
respecte la regle on on s'en va n dit-il un jour &un s6minariste surpris en flagrant delit.
De bonne heure quelques ei~ves se permirent des
appreciations assez disinvoltes sur le compte du nouveau rggime et des nouveaux directeurs. L'esprit frondeur en Albigeois ne perd jamais ses droits et il essaya
d'entamer le nouveau bloc.
M. Wends jugea que toute manifestation d'indiscipline devait etre 4touffie dans son germe. Des sanctions
sev&res allant jusqu'au renvoi, soit pendant l'annee scolaire soit pendant les vacances, firent comprendre i tous
que le respect de l'autoritW n'6tait plus un vain mot.
Au reste le nouveau sipirieur avait soin de rappeler

-

536 -

que al'esprit d'independance est grave, surtout dans un
grand sdminaire... C'est la maladie du sicle et elle est
la source de toutes les autres; de l1, ajoutait-il, avec le
geste qui lui etait familier, il est requis que les opposisitions a 1'autorit6 ne soient pas tol&dres et que les esprits
irrespectueux et ind6pendants soient exclus... Ou se
soumettre A la regle on s'en aller », tel dtait son programme.
C'6tait clair et net; ce qui donnait plus de force Acette
ferme direction, c'itait l'union parfaite des directeurs.
Aucune trace de divergence ne se faisait jour et quand
on les voyait ensemble au cours des r6creations, I'air
dpanoui, on sentait instinctivement que rien ne pourrait
disormais disagriger le nouveau regime.
L'autorite estimee d'abord ne tarda pas A se faire
aimer et devint plus paternelle. M. Wends admirablement aide par ses confreres se ddpensa sans compter
pour la formation du jeune clerg6.
Et d'abord, il voulut donner a ses seminaristes cette
vie spirituelle qui est 1'essentiel du sacerdoce.
Dans ses avis particuliers, dans ses instructions, dans
ses repetitions d'oraison, dans ses lectures spirituelles,
il revenait sans cesse sur l'esprit surnaturel qui doit
animer le pretre. aPourquoi ktes-vousici?», demandaitil avec saint Bernard; et c'6tait la sublimiti du sacerdoce, la perfection de 1'Mtat ecclesiastique, 1'esprit de
foi dans les fonctions du pr6tre, les vertus sacerdotales,
les exercices de pidt6, le reglement de vie, la devotion au
Pape qui faisaient l'objet constant de ses exhortations.
Avec quele flamme et quelle piedt il commentait Saint-

Jure, Dubois, le texte des ordinations.
L'homme de Dieu se montrait visible et entrainant,
et ce qui donnait plus de force a sa parole, c'6tait sa vie
elle-meme. On le voyait anianti devant le Saint Sacre-
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ment et en le regardant dire la messe, on ne pouvait pas
ne pas comprendre le mot qu'il aimait A redire: « Le
pretre, c'est un autre Christ >.
M. Wenes n'oublia pas que si la pi6ti est a la base
de toute formation ecclisiastique, il faut aussi au jeune
clerg6 une culture intellectuelle soignee et 6tendue.
I1 s'efforga done d'imprimer aux etudes une nouvelle
et forte impulsion. 11 exigea cinq ans de presence et,
avant le Code, deux ans de philosophie scolastique, disant avec raison qu'elle est A la base de la th6ologie.
Toute philosophie universitaire lui paraissait dangereuse
et il ne fut pas itranger a une mesure radicale qui,
d'ailleurs, ne devait pas tenir, la suppression de la
philosophie dans les petits s6minaires. 11 supprima les
sabbatines et les remplaca par des examens crits mensuels, sans toucher aux examens semestriels et au grand
examen oral de fin d'ann&e pour les jeunes pr6tres. II
se pr6occupa de mettre entre les mains des e61ves les
meilleurs manuels de l'6poque. La th6ologie de Clermont prit la place de Bonal, Vigouroux remplaca
Rault ; Bruck succeda A Rivaux. M. Wenes s'itait reserve
le droit canon et il le faisait d'une mani6re tres pratique
et fort int6ressante. Ses saillies pleines d'esprit et d'apropos y avaient une place de choix. « Vous nous avez
longuement parl6 des droits des curns, lui dit un jour un
jeune s6minariste qui, sans doute, 6tait du cours des
diacres, voudriez-vous nous faire connaitre les droits
des vicaires ? - Eh ! bien, mon ami, r6pond aussit6t
M. Wends, quand vous serez cure vous ne connaitrez

que leurs devoirs ». I1 ne lui diplaisait pas d'etre caustique A l'occasion. ( L'administration, Messieurs, dit-il
un jour, c'est comme le jeu de dames; on fait avancer
les pions au petit bonheur... , et un large sourire dclairait
son visage.
II voulut aussi preparer au ministere par une formation
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pastorale aussi pouss6e que possible. II aimait A entretenir ses el6ves des devoirs qu'ils auraient a remplir au
sortir du seminaire et il leur parlait frequemment de la
maniere pratique d'instruire les enfants, des prddications
a donner a la paroisse, de 1'entretien des eglises, de I'administration temporelle, des relations du prktre avec les
fidtles, les confreres, les sup6rieurs. C'est dans ce but
qu'il tablit en 189o la conference des oeuvres dont
M. Coitoux fut le premier directeur. Elle ruunissait 1'elite
des s6minaristes et s'occupait avec ardeur de tout ce qui
regarde sp6cialement le ministare pastoral et des questions sociales. Un bulletin semestriel donnait le resume
des travaux et A lire ces rapports on peut encore se
rendre compte du s6rieux qui pr4sidait A ce cercle
d'6tudes. Ainsi se forma ce cerg6 qui 6tait appel6 A
vivre an milieu de la tourmente du Combisme et qui
donna sa mesure par son esprit de sacrifice et sa ferme
attitude. M. Wends, sons des debors rigides, cachait des
tresors de paternit6. Sa charit6 pour les seminaristes,
pauvres ou malades, futsans bornes. Que de fois il se
d6placa pour aller prendre des nouvelles precises sur
l'4tat de sante de ceux que le docteur avait renvoyis
au foyer. Pour ceux-lA il 6tait large de permissions et
il n'est pas stir que dans le nombre il ne s'en soit trouv6
aucun pour en abuser. Quant aux secours p6cuniaires,
ii les distribuait g6n6reusement. C'6tait son bonheur de
pourvoir A tous les besoins. 11 n'attendait pas toujours
qu'on vint lui exposer sa detresse; apercevait-il un
s6minariste A la soutane usde etrapikcee: Allez, mon
ami, chez le tailleur, qu'il vous prenne mesure et vous
habille de suite ,. Et quand la note arrivait il la gardait
pour lui. On le vit meme se faire ouvnr la bourse et
quand il y avait trop de place pour le diable, il 1'exorcisait en la remplissant.
D'ailleurs possidant quelque fortune, il laissa A soi

-

539-

successenr une assez forte somme dont le seminaire devait profiter pour s'agrandir.
A la reserve froide des premiers jours avait succ6dtune
cordialit6 et un abandon tout paternel. Honor6 de la
confiance de Monseigneur et de l'estime unanime du
clergd, il gouvernait avec une rare prudence et A la
satisfaction de tous. Le grand seminaire 6tait devenu
un asile de paix, de travail et de bonheur.
Dieu le rappela A ]ui le 28 juillet 1892. Au retour d'un
voyage en Belgique il 6tait all6 saluer son Exc. Mgr
I'Archeveque, quand, dans la rue et tout pros du seminaire, il fut frappI d'une attaque foudroyante. Ramend
chez lui il rendait sa belle Ame a Dieu, le soir m6me,
apres avoir recu les derniers sacrements.
Mgr Fonteneau 6crivit aussit6t une lettre 6mouvante
A ses pr&tres pour leur annoncer la triste nouvelle, et
voici en quels termes : a Nou avons la douleur de vous
annoncer la mort presque subite, du digne et saint
supbrieur de notre grand seminaire. Envoy6 a Albi en
1858, pendant un an, sous le commandement d'un superieur dont le nom est synonyme de sagesse et de paternit6, M. Bourdarie, il s'initia aux devoirs du directeur,
a l'enseignement du professeur, et fit pr6sager par un
ensemble de qualitis secondaires, I'homme qu'il serait
un jour... Ce qui distinguait M. Wends dans ses lemons
il I'avait dans ses conversations, dans ses conseils:
Voici cinq ans passes depuis sa nomination A Albi
annies laborieuses pendant lesquelles il n'a pas manque
un seul jour d'6tre l'homme fiddle et prudent, lou6 par
la sagesse. Oui, il a iti fidele A la Congregation dont il a
'glise dont il a
maintenu 1'esprit et la tradition, fidele l'i
observ6 et fait observer les lois, fid6le a la v6rit6 dont il
a prkch6 et pratiqu6 les exigences, fidele A sa conscience

jusqu'a la souffrance, jusqu'ala mort... a
Ses obseques furent une demonstration de la place
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qu'il occupait dans le cceur du clergd. C'est en masse
compacte que les prktres vinrent lui apporter leurs prieres et le timoignage de leur sympathie. Son corps fut
transport6 au cimetiere de 1'h6pital et tons les ans, le
2 novembre, le s6minaire a le bonheur de pouvoir prier
pros de sa tombe.
M. Wends a laisse dans le diocese d'Albi une mhmoire
implrissable. Ceux qui l'ont connu ne tarissent pas
d'doges A son sujet. C'est A M. Bourdarie qu'ils aiment
a le comparer pour sa vertu, sa sagesse et son autorit6.
Joseph DURAND.
(A suivre).

LES

GRANDS

SIEMINAIRES DE SOLESMES
ET DE CAMBRAI

SOUVENIRS D'UN ANCIEN

V. -

ELEVE (suite et fin)

Cambrai (igQ11-103). -

La lente ascension.

Quand on avait satisfait aux obligations du service
militaire et qu'on se trouvait le1ve de a Seconde annie a,
l'&chMance des grandes ordinations se faisait imminente.
Adieu cette vie, qui semblait si seche au coeur, de n'Wtre,
au grand seminaire, qu'un minime abbe tonsurd!
Le lIvite de e seconde annie x etait ddji promu aux
ordres mineurs. Cette dignit6 lui donnait la garantie
d'un presque certain appel au sous-diaconat. Si Mgr
l'archeveque, sur l'avis de messieurs les directeurs,
faisait de lui un e clerc minorie , c'est que la vertu et la
science de ce jeune homme se revdlaient dignes d'une
prochaine montee au sacerdoce. Et, Amoins que ne survint un &v6nement imprevisible, le minor B devenait
x. Voir les debuts de ces Souvenirs dans les Annaes 1935, pages
857-869 ; 1936, pages 60-72 ; 291-313.

576-588 ;

541 sous-diacre au milieu ou A la fin de 1'ann~e, en juin ou
en ddcembre.
Toutefois, les mois trop lents pour de juveniles impatiences se passaient dans une attente toujours un peu
incertaine. Serait-on a appeld N ? Scis illos dignos esse ?
Savez-vous s'ils le miritent ?
Sur son propre cas, le s6minariste se sentait bien perplexe pour oser l'affirmer. Que de fois la grave question
se posait de 1'un A l'autre, dans les groupes, en recreation ! Chacun, lorsqu'il allait ( en direction a pros de son
confesseur tachait, avec un air de n'y pas trop toucher,
de savoir si le jugement de ces messieurs lazaristes,
le conseil i, lui accordait la cote d'amour. Mais la
r6ponse A cette tentative d'enquete restait marqude de
discretion. Si bien qu'en l'attente de l'heure H., le a peutktre que si» ne I'emportait jamais categoriquement sur
le e peut-etre que non a.
Cependant, pleins de confiance en leur destinde sacerdotale, les a appelables ) au sous-diaconat se faConnaient
A la recitation, d&s 1'abord compliqude, du briviaire.
Grande, solennelle, impressionnante affaire !... Ils se
procuraient au.presbytere de leur paroisse un vieux brviaire de monsieur le curd et, en r6creation, A la Maison
de campagne, ils s'accotaient, avec timidit6 et contentement, A un diacre ou A un sous-diacre qui, religieux
Mentor, les initiait au difficile exercice. Et les jeunes
regardaient avec envie ces pridestinds.
Pour ces heureux < minords n pleins d'espoirs se posait
I'importante diliberation du breviaire a choisir : ddition Mame ? Grand Tours ? Petit Tours ? Edition
Desclee ? Tournai ? Couverture en chagrin on en maroquin ? Reliure sur nerf ou sur corde ? Et surtout que
le livre s'ouvre facilement et retombe bien sur ses
souples nervures, afin qu'il ne craque pas ! Garde inte-
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rieure en peau ou en papier ? Tranche rouge sous or,
ou tranche or clair ? Et quel passe-temps de patience,
il faudra pour effeuiller, l'un apres l'autre, les quatre
volumes, ParsVena, A estiva, A utumnalis, Hiemalisdont
la dorureneuveretientlespages ligres en unbloc compact!
Custode A pochettes ou toute simple ? Plus ou moins
de luxe dependait de la gendrosite des parents donateurs.
Mais chacun voulait un breviaire beau, flambant neuf
et rutilant, pour l'ordination. Oh ! quand cn le manipulait, le superbe effet de la garde en peau de maroquin
rouge vif, encadree par le cr6tage dor6 ! Cette coquetterie
du premier brOviaire ne distrayait pas les Ames de I'essentielle prdparation. Le sous-diaconat ! L'engagement
solennel et definitif au service du Christ ! Travail, pidtd,
vertu conquiraient imperieusement 1'esprit, l'ame,
I'6tre total. Et c'6tait au coeur une inondante joie que de
se sentir tout pros d'acceder A cette auguste dignit6
des ordres sacr6s... Depuis si longtemps on se jugeeait
petit, infime, auprbs, ou plubtt bien au-dessous de ces
r6vires sous-diacres et diacres, des presque pretres,
des assurts du moins d'etre bient6t des pretres ! Et
voilA que, demain, on serait comme eux ! On passerait
ses derniers mois d'6tudes dans une mentalit6 de glorieux ain6s, vrais rois de leur siminaire! On savourerait,
A ]ongueur de journmes, 1'indicible bonheur que donne la
certitude d6sormais acquise du sacerdoce, la supreme
conquete, apres quinze ans de longs et craintifs espoirs !
Apr6s les grandes vacances, octobre amenait enfin
cette (Troisieme annie ), cette tellement bienheureuse
annie ! Disormais le travail s'abordait moins fivreux.
Non que la matiere A 6tudier fit d6faut. Elle s'accroissait en raison du couronnement entrevu. Mais I'entrainement, depuis deux ann6es, avait si bien fagonn6, assoupli les esprits qu'avec aisance ils s'instruisaient, s'illustraient en toutes sciences sacrees. Ces sous-diacres, ces
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diacres s'animaient A lire, A discuter, A la Maison de
campagne, les savants livres, d'extension intellectuelle
et spirituelle, achetis chez M. O. Masson : thdologie
gtnerale, puis ascetique, mystique, pastorale ; Ecriture
sainte, histoire de l'Eglise, sociologie. Et quels sermons
de fortes pensces et de haut style ils donnaient au rifectoire, ces 6minents orateurs! Ils exteriorisaient en
chaire une attitude, une conviction decisive de vicaires
ddjA rompus au difficile, mais grisant apostolat de la
parole. A coup str, M. Villette, en ses sages previsions
de prochaine ou de lointaine ech6ance, faisait de quelques-uns d'entre eux de futurs missionnaires diocesains.
Et qu'ils resplendissaient de beaut6, les ministres
sacrds, quand, le dimanche, ils assistaient A l'autel,
le prftre cilebrant la grand'messe Ala chapelle du s6minaire, a la cath6drale et A l'6glise Saint-G6ry ! Pleine
magnificence de la liturgie sacr6e, puisque tous ceux qui
aidaient au divin sacrifice 6taient des « cJercs A,non pas
de simples aenjants de chaurw . Realisation rituelle

seulement possible au grand seminaire, et qu'on ne
retrouverait plus jamais, hlas! dans les c6ermonies
des paroisses. Le tonsure a faisail thuriferaire, cirofraire ; le minor6, acolyte ou c6rimoniaire. Mais 6 bien
plus noble office ! Le sous-diacre, le diacre touchaient
de leurs mains les dldments, les instruments du sacrifice :
I'un le calice, I'eau ; l'autre le pain, le vin et jusqu'A la
pale qui protege, apres la consecration, le sang myst&rieux de Notre-Seigneur Jesus-Christ !
C'est 1A qu'ils eprouvaient l'exaltante impression que,.
petit a petit, ils entraient dans la messe, que, bient6t, la
messe ferait pour eux, pendant toute leur vie, le matutinal ravissement de chaque jour ! Emois intraduisibles !
Comment exprimer en termes humains l'ivresse surnaturelle ressentie par ces jeunes gens, au cours de cette
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lente, mais sire et prodigieuse 6closion du sacerdoce
en leur Ame ?
Ah ! on ne le redira jamais trop : quelle enchanteresse
annie que cette troisieme annie de Cambrai ! Le charme
en ktait si vivifiant qu'a la fois il 6panouissait 1'ame et
creait au corps meme une sorte de bien-tre physique.
Ces jeunes 6lus se sentaient merveilleusement ktablis,
magnifiquement plantis dans la vie. Leur sant6 florissait au tres mortifi6 r6gime du grand s&minaire. Ils
supportaient joyeux le careme, le jefne que la plupart
pratiquaient avec une dure austirit6. Rappelez-vous
qu'au petit dijeuner les plus vaillants ne mangeaient
qu'un bout de pain saupoudr6 de sel et trempI dans un
verre de bire glacee. M. Villette voulait qu'A midi les
mets fussent distribuds abondants et r&confortants.
Mais voilA qu'un jour M. 1'Econome, distrait ou pris
de court ou mal compris, laissa donner A chacun... une
sardine -

une seule, vous lisez bien ! -

et quelques

cuiller&es d'6pinards of dominait une acide oseille...
Rien de plus, 6 stupeur !
M. Villette, bon pere, considra que ce triste repas
valait A peine une ((collation ) et fit servir, le soir, un
plantureux diner de restauration. M. 1'Econome, par la
suite, paya cher sa b~vue. Pendant ses cours de liturgie, qui, dans sa vie, faisaient diversion spirituelle aux
arides calculs, aux mathriels agencements d'un budget
epineux, on lui resservait souvent sa sardine. , Si quod
animal,lisait-il, ante consecrationemin calicem ceciderit.Verbi gratia, une sardine ) murmurait 1'irriv6rencieuse
assemble.

Cette jeunesse, qui ne dilaissait jamais la joie, la faisait 6clater, A l'occasion, en d'assez solennelles circonstances. M. Villette nous adressait, Ala lecture spirituelle,
de tres interessantes allocutions. Mais il cedait quelquefois A 1'inspiration - malencontreuse, A notre avis,
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car, alors, tout intCret s'en allait - de donner A la r6union son caractere, au sens propre du mot, de clecture
spirituelle u.
Un abbe, au prie-Dieu, lisait dans Rodriguez un chapitre avec ses illimities subdivisions. La plupart des
seminaristes r6vaient bient6t ou somnolaient. Pas
M. Villette ! Soudain, il interrompait le lecteur et interpellait parmi les bancs un... auditeur (?) d'attitude
recueillie jusqu'au sommeil.
c M. Untel, lui disait-il, resumez-nous la lecture spirituellei.
La victime, le plus souvent, sechait toute r6ponse, et,
de disarroi, sichait elle-meme sur pied. Les efit-elle
attentivement 6couties, que lui ffit-il rest6, Al'6tat concret, de phrases telles que celle-ci : C'est ainsi qu'un
homme qui voit qu'un autre A qui il a dit qu'il l'aime
lui oppose un visage glace v ? Quels rires autour du malheureux dont M. le Superieur taquinait, avec beaucoup
d'esprit, 1'incapacit6, la deficience verbale.
Un exercice similaire se faisait, le mercredi matin,
sous la presidence de M. Villette : la rep~tition d'oraison. Il y avait cette difference que le seminariste savait
depuis longtemps que c'tait son tour et qu'il rendrait
compte publiquement de sa meditation.
Aussi preparait-il, au prialable, un « topo » construit
des plus banales penstes et m6taphores en usage dans le
style courant d'une elimentaire et balbutiante spiritualit6. Et il le servait tout d'une traite, s'6tant excuse,
d&s le debut, de delaisser le theme du jour pour developper une matiere deason choix.
On entendit une fois, une seule fois, une repetition
d'oraison marquie au coin de la plus ouverte et franche
originalit6, celle de 1'ami Emilien B~caert.
Le sujet de la meditation traitait de I'humilit6 et, par
antith6se, s'elevait contre 1'orgueil. Emilien faisant,
21
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selon la formule usuelle, un , retour sur lui-meme m,
passa ddlibdr6ment atx applications personnelles:
, Quand, maitre de chapelle, je dirige de ma baguette
le chceur imposant des seminaristes, mes confreres, une
bouffee de vaine satisfaction envahit parfois mon esprit
et y excite des pensdes d'excessif amour-propre. C'est
moi, c'est bien moi, maitre Becaert. Ne suis-je pas uh
chef prestigieux que chacun admire ? Que ferait-on
ici sans moi ? , Tout le discours fut de ce ton. Et la
salle d'oraison retentit de rires tnanimes, a chaque
instant relances.
M. Villette ne riait pas. II dcouta, grave, n'intervint
pas. Quel blame aurait-il exprimi ? La rdpItition d'craison devait-elle renoncer A tout loyal aveu et ne dirouler
qu'un vide et conventionnel bavardage ?
Pour une fois, la sincrite, pleine de malice, il est vrdi,
mais limpide comme une onde cristalline, dibordait de
I'esprit et du coeur d'un siminariste. M. le Sup6•ieur,
quel que fit le dichainement du rire, allait-il imposer
silence A la bouche de vritM ? La rtp6tition d'oraison
de i'abb- Emilien est restee fameuse dans le souvenir
des prEtres que menace, en t936, l'onireux honneur
d'avoir bientot soixante ans.
Ces anecdotes entremelees et projeties en rapides visions sur 1'6cran du passe ne developpent pas, assurdment, le film essentiel du tres vieux grand s6minaire
de Cambrai. Sous cette fierie souvent renouvel4e d'inidents pittoresques s'accomplissait, jour par jour, l'3euvre, autrement path6tique, de la formation sacerdotale.
Apres la rdpetition d'oraison, M. Villette prenait la
parole. Et Henri a garde fideie mtmoire des frappantes
pensdes que M. le Superieur exposait a ses auditeurs
attentifs, A propos de la grandeur surnaturelle du pretre.
Le ministre du Christ a, devant Dieu, A I'6gard de luimeme et du prochain, une responsabilit6 Arepercussions
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infinies, a contre-coups kternels. Et, analysant seloo la
plus ine observation la psychologie des jeunes clercs,
i! discernait des tempdraments d'un tout 4thler spiritualisme, chez qui le sacerdoce 6tait promis, selon toute
logique pr6vision, A un radieux et total 6panouissement.
Mais il disait, par contre, sa defiance envers d'autres
natures portees d'instinct a se trainer, a s'enliser dans
le sensible, le materiel. Et, s'adressant aux non sousdiacres: ((Si 1'un on I'autre d'entre vous, insistait-il,
d6couvre en soi une telle complexion morale et si pour la
regir, la dominer, il ne se sent pas en possession d'une
6aergique et infrangile volont6, qu'il n"avance point,
qu'il ne fasse point 1'irrevocable pas du sous-diaconat. w
De telles adjurations touchaient fortement les levites
appelables aux ordres sacr6s. Chacun reflichissait, estimait sesforces, soupesait le fardeau avant d'en assumer
la charge : Probe autm se ipsum homo.
Mimes entretiens, d'ailleurs, rmais, 16, en dialogue,
chez le PNre confesseur, quand le futur ordinand ' allait
en direction ». Plus d'un entendit de M. Villette on de son
directea- la sentence redoutie,. et toutefois lih~ratrice
et salutaire, qui l'cartait du sanctuaire et le rendait au
monde. Son depart attrist6 causait une unanime et vive
emotion. Mais, 6 dessein - alors invisible - de Dieu,
combien se trouvaient, des lors, providentiellement
marques pour etre, dans leur descendance, les pourvoyeurs de l'iternel sacerdoce ! Un fils, deux fils, quelquefois tons leurs fils soat, a leur place, devenus de saints
pretres. 0 la mysterieuse, Ia surabondante compensation !

Of s'achevait la pr6paration au sacerdoce, c'etait a
la chapele, en prisence de la petite hostie du tabernacle.
Livre qu'on n'ecrira jamais, h6las ! et qui serait tout fulgurant de splendeurs spirituelles, le livre qui condenserait en ses pages ce que, de gendration en generation,
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du Saint Sacrement, au pinitentiel Chemin de la Crcoix,
parcouru A genoux, bras en croix, baiser aux dalles
bleues et froides, avant et apres chaque station.
(Euvre intime du Christ, individuelle emprise de la
grace en chacune des Ames. Mais aussi ceuvre collective
du Maitre au sein de la fremissante assemble, aux heures
des ceremonies liturgiques : les grand'messes et les v&pres, ou s'entendaient les suaves melodies grigoriennes ;
les impressionnants a saluts * du Saint-Sacrement, oA
les hymnes et les motets eucharistiques de saint Thomas
d'Aquin, chantis par tant de voix graves et lentes, transportaient les Ames hors de ce monde, on aurait dit au
Ciel.
Au moins cette chapelle du vieux grand seminaire est
sauve, reste ouverte aux prieres, au culte, garde dans
le grain presque spiritualis6 de ses pierres antiques, le
subtil echo de tant de chants enthousiastes, le dilicat

parfum de tant d'oraisons recueillies.
Mais, s'interrogeait ces jours derniers I'abbe Henri, sortant d'un rave quil'avait introduit, avec une incroyable
intensit6 de reel, dans ]a chapelle de son ancien petit
seminaire de Cambrai, comment des hommes se sont-ils
resolus A ditruire piece par piece, par d'obstinees et
cruelles blessures d'outils, ce viner6 sanctuaire, pour
le transformer petit A petit en l'on ne sait quels banals
appartements ? Ces hommes, douds pourtant de cordiale
sensibilite dans la vie privie, dans la vie de famille,
incapables, c'est sfir de fouler aux pieds, de saccager un
parterre de fleurs, un champ de lin fleuri d'azur ! Et,
peut-6tre impassibles, ils ont arrach6, meurtri, dispers6, jetd aux qatre vents, on enseveli sous un sacrilege travail une immense floraiscn spirituelle: pieuses,
g6nreuses, ardentes penses ; sentiments exquis, dis-
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crets ou vibrants, fleurs accumulees innombrables, magnifiques, en cette chapelle par des gintrations d'ames
celestement, divinement cultivies.
(Les Semeurs d'Evangile,juin 1935).

VI. -

L'allEgresse des Ordinations

Impinguasti in oleo caput meum.
El calix meus inebriansquam praeclarusest !
Vous avez impregn6 mon front de I'onction sacree.
Et le calice enivrant que vous me donnez comme il
m'est prkcieux !
(Ps. XXII).

Cette bienheureuse 4 Troisieme annie i, vibrait de
l'all6gresse des Ordinations dont le levite devenait,
d'6tape en itape, le familier et le b6noficiaire toujours
plus delicatement privilkgi6. Avant chacune d'elles Fe
prechait une retraite de cinq jours, o6 M. le Sup6rieur
Villette et MM. les directeurs Lazaristes exposaient les
grandes obligations et les menus devoirs quotidiens de
la vie sacerdotale. L'impressionnante recollection ! Un
ensevelissement total dans le silence, le recueillement, la
reflexion, la priere.
On avait pris soin, avant ce s6v6re et toutefois r6confortant, 6panouissant exercice spirituel, d'en finir avec
les lettres qui annoncaient aux parents, aux amis,
I'appel aux ordres, on qui pr6paraient de loin la fete des
" Premices » en la paroisse natale. Chaque ordinand se
livrait, s'abandonnait A son Christ dont il serait bient6t
I'associd, le collaborateur divori de zMle pour r6dimer et
sanctifier les hommes. En ces quelques jours, 1'Ame prenait essor, s'6levait et s'6tablissait sur des sommets
de transfiguration. La veille de l'ordination, la soir6e, la
nuit, coupee de frequents et joyeux eveils, valaient une
oraison d'extase,une intimite mystique presque continue
avec J6sus sur le Thabor,
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Le jour venu, apres les longues t&nebres de la nuit
d'Avent, ou les quelques heures nocturnes, A peine
obscures, de la Saint-Pierre-Saint-Paul, un silencieux
mystere, un apaisement sacrd, pr6curseur d'ivanements
divins, plane, d&s I'aurore, sur le grand s6minaire.
La meditation finie, les ordinands, tout ardemment
livrds A leurs muettes et graves penstes, se rendent A la
chapelle, o&, sur des alignees de tables aux nappes immaculdes, se trouvent prdpards les ornements. Au.long de la
nef, ils se parent de l'amict, de l'aube finement pliss6e
et se ceignent du cordon. Les sous-diacres prennent le
manipule, les diacres qui vont recevoir la pr6trise se
passent le manipule et se mettent 1'etole en santoir.
L'moi ddji est indicible. I1est sept heures; Un signal,
un coup de ( claquoir ». Le vaste portail s'ouvre largement de ses deux vantanx. La rue, le ciel. Le powte-croix,
les acolytes, le grand c6rdmoniaire et ses axiliaires se
placent en tate da cortege blanc. Apres eux se rangent,
en simple surplis, les abbes qui ne reeivent pas encore
les ordres. Et viennent enfin, suivis de MM. les directeurs, les lvites appeles qui vent 6tre promus au sonsdiaconat, au diaconat, A la pretrise. Ils ont un cierge
dans la main droite et portent sur les bras A demi6tendus devant la poitrine, les crnements plids dont le
Pontife les rev-tira au cours de l'ordination.
Lentement, ayant quitte la chapelle, le ddl6. s'engage
dans l'troite et sombre rue du grand s6minaire En
un instant, il arrive sur la claire petite place, oi ii incline A droite, puis A gauche, avant de gravir les degres
de la cath6drale. Les cloches sonnent A toute voMe
dans l'air matinal. On pressent, A la solenmit6 de leur
bourdonnant appel, qu'un rite considerable de I'immortelle Eglise s'annonce et va s'accomplir. La majestueus
mitropoie, les murs aux pierres blanches qui foot
limpide lumiere, le chceur spacieux, tout entour4 de
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grilles hautes artistement forgoes, seront en liturgique
harmonie avec les prodigieuses ceremonies qui vont se
developper.
L'importante 14gion des ordinands peuple le
sanetuaire. Et pendant qu'ils prient dans la contemplation des mysteres qui vont, tout A l'heure, transfigurer
leur existence, soudain A droite, pros de Ja chapelle
latdrale didide A Notre-Dame-des-Graces, une porte
basse s'etant ouverte, les dalles retentissent de petits
coups sees et r6guliers, comme au heurt d'un bAton
m6tallique. Un massier surgit de l'ombre, et I'avertissement frapp6 du bout de sa longue canne & pommeau
dor6 annonce I'arrivte de Monseigneur que l'escorte
des chanoines est all6e chercher dans le palais archiepiscopal tout proche. Alors on vcit paraitre, noblement
couronnie de cheveux blancs comme neige et boulcds,
la physionomie souriante et bonne de Mgr Sonnois, ou,
quelquefois, pour remplacer celui-ci trop fatigue, la
figure large, forte et dignement austere de Mgr Monnier, evque de Lydda, le coadjuteur.
Le Pontife, s'efant recueilli un court moment au prieDieu d'apparat plac6 au chceur devant ]'autel, se fait
revetir des ornements sacres et commence la messe qu'il
n'achlvera pas seul. Cinquante nouveaux pretres, apres
I'ordination, la calbreront avec lui. Les premieres craisons sent dites. L'appel des 6lus va se faire. M. le vicaire
general Massart, archidiacre de Cambrai, chancelier
de I'archevehe, grand-maitre des cdrdmonies de la
cathidrale, drig4 de toute sa haute et noble taille au coin
de 'Epitre, proclame A claire et intelligible voix, les
pr6noms latins, puis les noms de ceux que le Seigneur
a choisis. Chacun rdpond par un adsum resolu. Et voilA
que nait la minute ineffacable oi les futurs sous-diacres
vent s'engager pour le temps etpour I'ternit6. En cet
instant, ile sent encore libres. Qu'ils reflkchissent,

-

552 -

leur dit instamment 1'ev4que, et, tandis qu'ils le peuvent,
qu'ils s'en aillent aux engagements du sikcle, du monde,
si le fardeau, au moment redoutable oi ils sont sur le
point de l'assumer, leur parait trop lourd. Ou si, tout
bien pes6, ils perseverent dans leur ginereux dessein,
au nom du Seigneur qu'ils s'approchent: Huc accedite.
Et tous, d'un meme mouvement, font le pas qui tombe
net et retentit sur le pavd sacre.
C'en est fait : ils sont voues au service de Dieu et des
ames pour toujours. Morts pour le monde, qu'ils s'abiment maintenant dans la prostration rituelle, avec leurs
freres les diacres et les pretres ordinands: procumbant
omnes ! Quel soudain spectacle ! Cent jeunes gens tombent en avant, d'une seule chute qui fait choc sourd sur
le marbre, et demeurent 6tendus, immobiles, comme
abattus par le souffle de l'invisible Esprit.Et tandis que,
haletants, les timoins de cette inoubliable vision ont
peine a contenir J'emotion surhumaine qui les secoue,
voici que voilee, modeste, discrete, presque dolente en
ses premiers appels si brefs, s'delve pieusement au Ciel
la melopde des litanies.
Kyrie eleison...

Christe audi nos... Sancta Maria...

Bient6t elle interpelle en pressantes et vehementes
supplications tous les saints de I'Eglise triomphante;
puis elle invoque le Seigneur pour qu'Il dcarte des saints
de I'Eglise militante les multiples calamitis de 1'ame
et du corps qu'ils ont A redouter sur la terre ; pour qu'll
les comble, au contraire, des plus precieuses ben6dictions
spirituelles et temporelles. Mais surtout que le Seigneur
daigne favoriser ces 6lus qui, dans un moment, seront
ses sous-diacres, ses diacres, ses pretres. Et cette precise
et insistante imploration, c'est le prelat cons6crateur
lui-meme qui l'adresse, par trois fois, au Ciel, en benissant la grande jonch6e blanche des ordinands :
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Ut hos electos benedicere digneris.
Ut hos electos benedicere et sanctificare digueris.
Ut hos electos benedicere et sanctificare et consecrare digneris.

Et Mgr Sonnois, de sa voix bourguignonne, aux tris
douces inflexions, prononce avec bnignit6 : Ut hosche
electosche benedichere et chantificare et conchecrare dignerische.
Les livites prosternms s'abandonnent an plein bonheur
de leur integrale oblation.Un flux, un reflux de penskes,
de sentiments envahit leur Ame extaside, ravie, fremissante dans le corps inerte anianti au sol. Ainsi, songe,
l'un pros de 1'autre allonge, chacun de ces ordinands, le
front pose sur les bras replies, sur les mains enlacies,
ainsi le jour si impatiemment souhait6 est enfin venu.
Qu'il est dijA 1cm dans les annies accomplies le temps ob,
petit garcon, il a epel le latin avec son pasteur, oui, tout
d6concert6 de quitter pour la premiere fois la famille et
le toit paternel, il est entr6 au petit s6minaire. Oh ! les
longues annees de la sixieme A la rhitorique, les 6tudes
qui semblaient ne devoir jamais finir ! Puis vint la joie
de revetir la soutane. Et ce fut l'initiation d'abord
timide, mais bient6t assuree, A la rigide vie des clers.
Et combien plus rapides, se dit le pretre-ordinand, se
sont succedd les trois annies du grand seminaire. Toute
la d6cisive histoire de la vocation tient dans ce temps si
vite r6volu. N'y eut-il pas, quelquefois, le doute, I'h6sitation, I'incertitude, le decouragement ? Mais bient6t
1'elan, I'enthousiasme, et enfin le triomphe. Et voila
qu'aujcurd'hui deja s'ouvrent devant lui, profondes,
incommensurables aux regards de l'imagination, ks
perspectives du minist&re divin qui va commencer !
Sera-il vicaire ? Professeur ? A la decision de Dieu !
Oh qu'il soit envoy6, partout, ildevra faire abnegation de soi, se devouer A servir les Ames, A pracher avwc
foi et amour, en apotre, la parole 6vangelique, A distri-
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buer A profusion la manne des sacrements. Et tous les
matins, dans un instant, demain, jusqu'au bout de sa
vie, il c6kbrera la messe quotidienne, dont la seule evocation, depuis des ann6es, rejouissait son jeune cceur
d'une joie toujours nouvelle.
La vie lui sera-t-elle mesurde breve, et cependant
bien remplie ? In brevi consummata ? Longue et ficonde
en rudes apostolats ? Le sait-il ? Mais qu'importe ?
Comme le voudra le Maitre 1 Et dans un temps qui
viendra vite se profile sur 1'avenir; lointaine encore, la
silhouette de celui qui, nouveau pretre tout A l'heure,
sera devenu, alors, le vieux cure aux cheveux blancs.
Dans un mirage, voilA le presbytere campagnard, egayd
de fleurs et de verdure, enchants d'oiseaux, on la maison
urbaine, faubourienne, noircie par les fumees; I'6gliBs
millnaire, historique, on le temple tout neuf, celui que
soi-meme, peut-6tre, on aura fait bitir.
Tout autour du choeur, par les grilles largement ajouroes, les parents, les m&res, les peres -- les meres qui
ont accumul en leur coeur, telle la sainte Vierge Marie,
et raniment maintenant les plus anciens souvenirs contemplent avec ravissement ces fils jeunes et forts
que l'immolation librement voulue vient de jeter, comme
morts, aux dalles du sanctuaire. Eux aussi se depanpent
vers quels destins vont etre orientis ces enfants bienaimes. (, Quis putas puer isle erit ? n Mais, pour l'heure,
il ne s'agit qu'A peine de l'avenir. Tandis que I'ordination deroule ses rites somptueux, il faut jouir du bonleur
pr6sent, immidiat.
Soudain la vivante fauch6e des ordinands s'est releve ? Les sous-diacres reyoivent le pouvoir de pr4rer,
pour la messe, le pain et le vin de 1'Eucharistie, de toucher les vases et les linges sacris, de chanter I'Epitre i
les diacres le pouvoir de presenter au prtre et d'offijr
avec lui la matiere du Saint-Sacrifice, de 4istribuer
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A la sainte communion, les hosties consacries, d'administrer solennellement le bapteme, de precher la parole de
Dieu, de chanter 1'Evangile.
Les pretres-ordinands s'approchent A leur tour de
1'autel et du Pontife. Et s'engage entre l'archidiacre et
lui ce dialogue bref et pathetique on va se nouer tout
-un drame divin :
SReverendissime Pere, la sainte Eglise catholique
notre mere vous prie d'elever A la charge de pretres ces
diacres ici presents.
- Savez-vous s'ils en sont dignes ?
- Autant que la fragilit6 humaine pent le permettre,
je sais et j'atteste qu'ils sont dignes d'etre elev6s A la
charge de cette office.
- Rendons graces a Dieu ).
Mais parmil 'assemble, quelqu'un n'aurait-il.pas une
raison grave de s'opposer A 1'l6•vation au sacerdoce ,de
-1'u ou I'autre de ces diacres ?
- Si un fidle, dit a -haute voix Monseigneur, a quelque chose . dire contre eux, au nom de Dieu et pour
-Dieu, qu'il se prisente avec confiance et qu'il ledise.
Cependant qu'il se souvienne de sa faiblesse.
Minute poignante. La foule se tait, unanime. Alors
Jes rites se poursuivent.
C'est le Pontife, puis les pr6tres de tout Age qui prolongent sur la tfte des pr6tres-ordinands l'imposition
des .mains. C'est 1'6tole. crois&e sur la poitrine et ta
chasuble imposee. Puis, parmi les strophes du Veni
Creator, ce sont les mains, parce qu'elles vont toucher
tous les jours I'auguste mystere eucharistique, faites A
jamais sacries par la large onction qui .unit d'une croix
transversale pouce et index, d'une main A I'autre altern6s. Et tout aussit6t ces doigts touchent, en meme temps,
le calice oi dejA sont verses le vin et I'eau; la patene
Qi s'est posee 1'hostie du sacrifice. Et bient6t, avec
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I'Offertoire, la cel6bration de la messe, desormais collective, est reprise. Voici le premier pain et le premier vin
offerts, puis consacr6s par les jeunes pretres en union
avec le Pontife, la participation au Corps et au Sang du
Christ dans la sainte communion. A ce moment precis,
surgit, li-bas, dans la grande nef, en deux parties
harmonisees, le chant de triomphale alligresse : Impinguasti in oleo caput meum et calix meus inebrians quam
praeclarusest !...
Et demain - 6 joie surhumaine dont
1'avance le
cceur s'enivre ! - ce sera dans une chapelle privie, sur
un autel bien a soi, la premiere messe complete, le cceur
A coeur intime avec Jesus que la puissance formidable
de quelques paroles aura rendu rdellement present.
L'ordination s'acheve : le sublime pouvoir de remettre
les plches est accordS, l'obiissance promise, et la
chasuble completement deroulke. Le jeune l1vite est
maintenant tout A fait pretre et pour toujours. Sur lintonation du Pontife, le Te Deum, repris par les voix &clatantes des seminaristes, s'elkve et retentit sous les voeites
dont il 6veille les puissants 6chos. Le cortege des nouveaux promus, ornms de tuniques, de dalmatiques, de
chasubles de toutes les coulears liturgiques, sauf le
noir, sort de la cath&drale par le maitre-portail et franchit, A gauche, le porche monumental qui ouvre acces
au palais de Monseigneur. C'est lA que Sa Grandeura
sa residence, entour6e de gais jardins. L'architecture
aux lignes simples et correctement distinguies de
l'6difice en fait bien la demeure qui convient A l'archeveque du grand diocese.
Les abbds plus jeunes, portant le surplis que decoupe
agreablement sur la poitrine, A centaines d'exemplaires,
le rectangle 6toffi-noir et perle-blanc du rabat, M. le
superieur Villette, MM. les directeurs lazaristes, A
1'aspect si religieux, les clercs ordonnis, puis les families
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et tous les assistants se groupent devant le large perron
d'of Monseigneur, remarquable parmi les grands dignitaires dans I'ample et trainante cappa magna, orne an
col du pallium blanc, tachete de noir, va donner la solennelle b6endiction :
- Sit nomen Domini benedictum... chante la douce
et paisible voix de la Cote d'Or.
- Ex hoc nunc et usque in saeculum... rdpond avec
une vivacit, sonore, exuberante, la masse des s6minaristes et des alus du jour.
- Adjutorium nostrum in nomine Domini.
-

Qui fecit coelum et terram.

- Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et
Spiritus Sanctus.
Et dans ce pare radieux en plein &t6,on discretement
d6licieux sous les piles rayons de d&cembre, le Pontife
mitre et appuye sur sa crosse leve la main droite devant
lui, haut vers le ciel, 'incline au sol, pnis, en forme de
croix, dargit, prolonge, multiplie le geste rituel a gauche,
a droite, au loin, sur la foule agenouille...
- Amen !
Le spectacle est tout ensemble feerique, resplendissant, grandiose, dmouvant.
C'est fini! Un dernier chant d'action de grices:
Magnificat ! C'est de verset en verset, le retour au s6minaire. Qu'elle est belle la procession de ces privilggiis
du ciel qui, le long du chemin, proclament gloire et reconnaissance A Dieu :

- Quia fecit mihi magna qui potens est et sanctum
nomen ejus...

Les temoins, groupes de parents, cambrisiens, ,chelonnis sur la rue, ne se lassent pas de contempler le
ravissant tableau.
Ces jeunes gens que naguere ils ont connus garconnets, qu'ils voyaient passer en veston, en redingote, en
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casquette noire, dans les rangs du petit s6minaire en
promenade, voici que les habitants de la ville les retrouvent aujourd'hui, habillis en ctlibrants de la messe,
tels que, chaque jour, ils monteront A 1'autel. Et il y en
a de toutes les physionomies. Les uns ont garde Ids
lindaments essentiels de l'enfance, les autres, aux traits
plus dnergiquement sculptis, ont dedj le visage d'hommes faits. Les voilA maintenant, brisis de fatigue, mais
debordants de joie, rentris au grand s6minaire. Ayant
enlevi leurs ornements sacres pour reparaitre en soutane, les pr6tres sont tout de suite entoures, abordis
avec respect, avec affection. Jusqu'i la .nuit, jusqu'i
demain,ici on la, partout, dans la cour, les vestibules,
les escaliers, les corridors, le jardin, que de a premiere
bTnediction sacerdotale », ils ont A distribuer I
De prgtre a pretre, d'abord, a tour de r6te ils se bUnissent. Puis les abbes, les parents, les amis, 'un apres
1'autre on plusieurs ensemble, flchissent les genoux &
m6me le sol, et le nouvel ordonni fait descendre le large
signe de la croix sur les tetes inclinees :
- Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et
SpiritusSancti descendatsupervos etmaneatsemper.Amen.
Aprfs, c'est l'accolade, comme au baiser de paix de la
messe. Proficiat! Ad multos annos !
Le diner se passe sons une ascetique et cadencee
lecture faite par le a grand lecteur ~,car la retraite de
l'ordination n'est pas finie, le recueillement persevere.
Pendant la recreation, M. Villette rassemble ses pr4tres
et'les conduit a 1'archeveche pour le filial hommage
de gratitude a Monseigneur. Et A quelques-uns d'entre
eux, tout boulevers6s d'une si prompte nouvelle, ( Sa
Grandeur ) annoncera leur premiere nomination. a Rendez-vous le plus t6t possible au poste qui vous est assign6,
mon ami. Cette paroisse et son curd, bien vieux, vous
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attendent comme un sauveur. Ils vous feront un chaleureux accueil. o
En ces temps heureux, o6 foisonnent les vocations,
il y a des cures dans toutes les paroisses et des vicaires
pour tous les cures qui ont besoin d'etre aides. Done
ii faudra que le pr&tre d'aujourd'hui aille jeter tout de
suite, en pleine action, 1'ardeur de son jeune sacerdoce
et livrer a I'assidu ministare des sacrements des mains
encore tout impregnues de la sainte onction.
C'est la dernire journie vecue au grand seminaire.
Ce soir, 4 la chapelle tant aim6e, oi, dans I'oraison, dans
]a communion, la vocation a miri, un salut sera chantt
par 1'un des nouveaux ordonnes. Une dernimre fois pour
les partants, I'autel scintillera de lumieres. Une dernire
fois s'delvera, riche de prieres, le merveilleux chant gregorien, jeth au ciel par des centaines de voix graves et
harmopieusemient r.thmaes.
Musique du Paradis. diront les parents, qui emeut
les assistants jusqu'au trifonds de l'ime, et donne
rhime A la sensibilit6 physique le frisson qui tire les
cheveux aux tempes. Et demain, apres la premiere messe
dite, se fera, dans une impression d'indicible meiancolie,
mble au surnaturel bonheur du sacerdoce reu et d6j.
exerc6, l'adieu an seminaire, aux bons directeurs, A
tant d'amities exquises, que la vie, faute de revoirs,
ne pourra plus entretenir, ni m6me un jour renouer.
Adieu ces allegres et charmants entretiens d'amis,
en recreation, en promenade, dans le riant domaine de
la Maison de campagne ! Et quelles que soient, bien
entrecoupies de soucis et d'epreuves, les joies d'un
apostolat qui va commencer,janiais ceux qui s'envontne
retrouveront la suaviti unique de ces annees du grand
seminaire, annees, belas! trop vite 6coules et dont il ne
restpra que le passinnant, l'inoubliable souvenir.,.
(Les Semeurs d'Evangile, aofit 1935).

VII. -
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La premiere messe

Introibo ad altare Dei ; ad Deum qui laelificat juvestutem meam.
Je monterai a l'autel de Dieu, de Dieu qui r6jouit
ma jeunesse...
(Psaume XLII).

Cette premiere messe, avec quel soin, quel zMle, quelle
ardeur, quelle attention, quelle vigilance, on la pr6parait ! Double pr6paration : la celbrer avec saintete;
la celebrer avec une irreprochable fid6lite a ses rites de
precise et majestueuse grandeur. 11 y avait longtemps
que l'me se disposait. Que de miditations sur la
sainte messe, au cours des trois annies !
M. Villette et MM. les directeurs revenaient souvent
sur ce sujet privilegi6. ls insistaient a bien nous p6n&trer de cette grave pensje que la mission essentielle du
prktre, c'est d'offrir le sacrifice de la messe. Car par
elle, il realise la mediation de pardon et de paix entre

Dieu le Pre et les hommes p6cheurs, au moment ou,
ayant mis par les paroles de la consecration J6sus
dans l'hostie et dans le calice, il 6lMye I'auguste sacrifi,
bien haut vers le Ciel. Les autres bienfaits de son ministhre, operes par les sacrements, n'ont de valeur et d'efficacit6 que derivis, en eaux vives, jaillissantes, de cette
intpuisable fontaine de grices, qu'est la messe. Pas de
c6leste reconciliateur sur I'autel, dans les mains du pretre,
entre Dieu et I'homme :pas de faveurs divines tombant
des sources celestes, A profusion sur la terre. En outre,

c'est par la messe que le pretre, prestigieux artisan du
miracle de la transsubstantiation, 6tablit, maintient et

perp6tue la sainte Eucharistie parmi les hommes.
Pendant les mois qui amenaient tout doucement I'ordination et la premiere messe, on vivait en la permanence
de ces hautes et bienfaisantes reflexions. Et, dans une
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atmosphere de ferveur, of exquisement s'dpanouissait
1'Ame dedj sacerdotale, on exaltait A 1'avance le jour of
l'on entrerait en intimiti avec le divin, avec Dieu
m&me, surtout avec J6sus tant aimb parce qu'il e.t
homme en meme temps que Dieu.
La messe! Et ce n'itaient pas les seules exhortations
de MM. les directeurs qui inclinaient les futurs pretres
Ala r6v6rer, mais leur exemple. Tant ces religieux itaient
dignes, pieux et recueillis A ctlebrer la leur, devant les
seminaristes, chaque matin. Les dimanches,la grand'messe avec ses nombreux participants, depuis le pretre
qui officiait, jusqu'a l'humble cerof.raire, petit abbe
tonsure, et, dans la nef dont les bancs s'alignaient comme
stalles au chceur, ces interminables rangies de lIvites
et de directeurs en surplis - cette mes:e solennelle,
aux rites envelopp6s de la caressante et onduleuse
harmonie du chant gregorien, faisait une incomparable
fete liturgique, oi 1'esprit, l'ame, les hautes facultis,
comme lintelligence, les modestes, comme la sensibilit6
et l'imagination, le corps lui-meme, abandonni A une
reposante paix, jouissaient d'une beatitude pleine,
pressentiment du c6leste bonheur. Telle itait la preparation spirituelle.
Mais il fallait aussi l'autre preparation, celle que, peutetre, il serait profane d'appeler technique P,dans l'ordre
d'un ministere tellement sacr6, mais qui, toutefois, est
bien l'exercice materiel parlequel on se forme A dire la
messe. Ce qui n'est pas facile! Les mouvements, les
gestes, nombreux, varies et bien determines, accompagnent la lecture du missel, la parole-priere. La rectitude
de l'ensemble est indispensable A la digniti, bien plus,
Ala validitM du Saint-Sacrifice. Elle engage done la conscience et exige une persfverante application pour crier
une facilite, une aisance qui ne s'acquierent pas de prime
abord, mais petit A petit, lentement, une consuetude
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qui ne dpit jamais, par la suite, d6gindrer en une routine micanisee.
Done, d4s qu'on 6taitdiacre,onse mettait6 Aapprendre
la messe , seul, dans la petite cellu*l,

avec I'arnmoire

longue et basse pour autel, un gros missel au dos
cragu4, un calice d'itain bossel -

quelques-ufn

de ce

gepre erraenat a cet usage dans le grand seminaire - et
p g'asisouplissait aux rites avec patience et njiutie.
Tout livr4 qu'on 4tait A la pr6occupation de a bien
sayoir s, on assistait 4 la messe quotidienae en regirdaut
piwinept faisit le prttre a I'autel, et on traait dans le
vide, sur une hostie et un caliceimaginaires,lescrjix mul-

tipJ

4e,nindiction

et de consration. Pis, ntre

ai, A dep, on s'eatendait, aux jour

de conge, pour

ic elbrf - plusieurs fois, chacua 4 son tour, sons le
coQtr6le attentif de I'autre, C'htait la cordiale eptr'aide
por la ddlicate ipitiation au mystere sacr e
Intpovenait enfin M, le directeur, I* grap maitre de
liturgie. C'4tait, pour le cours de 'abbd Henri, Monsieur
C,.. iont it fut dejd parli en d'autres circonatances,
et qui, en ces andnesrla, exerca sur la formation ritelle

de

\uts spretres une action magistrale et d4ciiv-

Ces pages n'ont-elles pas annonce, ep un cetain
c-hpitre, que Mopsiper C..., rifprmateur maJheque
x

)oq*pvyer des traditions que le

miparWistes ne vou-

latent pas yoir mourir, preonrait up jour, sur un autre
domaine, uqe revygche de noble style ? La voila

Done, Mopsieur ýI. ,,A j ours fi

, rwas4enIit lesdiacres

4tel bien vieux, en bois dcolor, das une
11 donnait
4'gbord d'exqgliets avis de conve4~nce gnfrale. Poor
a4ppyer sop enfejgnement sur L'exe~ple,
1 soe
ttait,
pr-e 4'YAn

chapelle 4'pxg!irces ou d( a ariptitions.

au pr4alable, l|e ornements sacerdotaux de la messe;
a Ne gardez pas, 4is•t-il, l1 houppek.de sous I'auh,
Vois reaembIgrie, A•un trowc d'arbre reyvtu. Atteo-
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dez le grand age frileux pour vous preserver du froid au
detriment de la ligne. Veillez a bien serrer l'amict dans
le col de I'aube, afin d'viter autour du cou de disgra-

cieux bourrelets. Et que celle-ci ne reste pas en .'air
accrochee on ne sait od, mais descende regulihre •tsqu'au pourtour de la soutane. Quand vous avez passa
la chasuble, jetez un regardA droite et A gauche pour

voir si, aux

mpaules, le bord ne s'est pas retrouss, mon-

trant la doubku e. Ds lors que vous allez monterT 1autel, prenez souci de votre habillement sacri. Ne vous
le jetez pas an dos enzfbrile vitesse et ne vousencouez

pas sans contr6ler votre mise. I y a d'ailleurs une priee
- reciter, avec murespect pos 6 ,
la vtuwre de chaque
ornement. Votze parure exteneure doit etre mieux que
correcte, mais belle, agrdable voir. Done ne voas'pretez

pas A la :caricature. Ains. vous faut-l porter 6gale attention a l'attitude corporelle au cours ide ]a messe.

a 1 y a des pretres qui, an Domimns tobiscumn,
l'rate frat s se.retournenttrop vivement verse peuple,
i tel point que la soutane et l'aube souleves par le
tourbillonse gonflent en parasol aatour d'eux. D'autres,

se laissant charmer et bercer an rythmede la Prface ou
du Pat&- ce qui est bien - eprouvent toot A coup
'inconsciente fantaisie de se balancer A doiteet .agauche en chantant, ;ce qui est proprement ridicule. -1
faut laisser.ce travers tres dr6le aux chanteurs novices

qui font leur debut sur le thd6tre d'un patronage.
a Pendant le Canon,- ne vous penchez pas, plies de
c6te, en V ireiners sur le misseL:Si vousane vayez pas
le texte 1'eil nu, portez des lunettes. Evitezrla :g6mfiexiond'homme iatigu6, quis'appuiesi fort desespoings
fermns-au bord de 'autel que,,du mime coup, d'un geste

inlegant,il veun coude pointu ver lecieL
:Que vote .tenue, j'y insiste beaucoup, soit ~eempte
de lourdeur. de raideur, de tassement, mais degagee,
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drigie, et, par suite, noble, voire majestueuse ; je dirai,
sans crainte d'exagdration : hidratique, c'est-a-dire
sainte et sacr6e jusque dans ses lignes, comme celle des
saints qu'on voit en nos gglises, aux tableaux, aux vitraux d'art, aux statues religieusement sculptees
Pareils a ces saints, tenez les mains franchement jointes
devant la poitrine, quand elles doivent '&tre - paumes
et doigts bien unis, i plat, et non doigts enlac.s.
* Cet ensemble, cet aspect exterieur du pretre agit
plus qu'on ne Ie crcit sur les yeux et sur lime des fideles
et les dispose A honorer la messe, i estimer, A venirer

celui qui la celebre lui-mnxme avec tant de vendration. *
Alors, Monsieur C... pronongant, escort6es des gestes
rituels, les paroles de la messe, en venait a maints
preceptes precis et pertinents :
. Evitez, je vous en prie, disait-il, toute precipitation.
Quel temps gagnerez-vous a vous biter ? Deux minutes ?
C'est peu ! Si c'est plus, vraiment vous depasserez les
limites d'une toldrable rapidit6. Ce ne sera pas gain,
mais perte. Et vous miriterez le blame. La messe est
l'oeuvre tellement principale de pi6t6 et d'apostolat,
qu'un pretre doit s'imposer le temps delaconduire avec
une lente graviti. Cela ne veut pas dire qu'il doit la trainer en longueur. Vous connaissez cette regle de sagesse :
hora media ad minimum, ab amictu ad amictum ; une
demi-heure au moins, entre mettre et diposer l'amict quand on ne distribue pas la sainte Communion.
a Ne vous laissez pas f tuiler opar le servant de messe
et ne le a tuilez pas vous-meme. Vous comprenez ce
que je veux dire. Les tuiles, sur les toits, s'imbriquent
d'un tiers, I'une sur I'autre, comme des &cailles de poisson - et c'est fort beau... Ainsi, quelquefois certains
rdpons comme ceux du Kyrie eleison et du Deus tu conversus vivificabis nos et c'est fort laid. Defendez a l'enfant
de choeur de vous donner la repartie avant que vous
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n'ayez fini votre partie. Et retenez-vous energiquement
de prendre la suite tant qu'il n'a pas fini lui-m6me.
Rien n'est malfaisant comme le
I tuilage ,.II semble riv6lateur d'un empressement deplacd. On dirait qu'il joue
au concours de vitesse.
SAh ! pour l'honneur de la messe, ne u declamez c
pas votre messe ! Parce qu'on lit l'6pitre et 1'evangile,
on tend a prendre le ton du recit ou du drame qui s'y
trouvent indus. Parce qu'on recite d'6mouvantes prieres, on croif devoir s'Ilever an ton pathetique, ou traduire
ses sentiments par des 61ans et des soupirs. De grace,
ne bariolez pas, ne travestissez pas la messe des accents
varies d'une trop personnelle on trop fantaisiste inspiration. L'6motion de 1ine, loin de s'ext6rioriser de telle
fagon, sur un tel mode, doit rester tout intimement
cach6e.
SPrononcez distinctement chaque syllabe selon le
s recto tono o,le ton uni, d'une seule note, celui qu'onexige

de vous A la lecture publique. Lui seul est d'une solennelle grandeur. Et vous en eprouvez d'ailleurs la forte
sensation Ala messe collective, c6l1br6e par les nouveaux
pretres, avec Monseigneur, le jour de l'ordination,
of toutes les prieres, sans exception, se recitent lentement, syllabe par syllabe, A haute et uniforme voix.
Puissiez-vous, A la c6l6bration de votre messe priv6e,
garder, sans jamais vous en ddpartir, cette cadence et
ce ton... v
Au fait, le sens de cette majest6 de la priere est tellement associ6, dans l'me de l'abbe Henri, aux souvenirs
et sentiments'de I'Ordination, qu'il retient par coeur et
en indestructible m6moire les belles oraisons qu'en Ia
cathidrale de Cambrai, A la messe, avec Mgr Sonnois
et les vingt et un compagnons, nouveaux pretres, il
r6c'ta le samedi des Quatre-Temps de 1'Avent, le 19 d&cembre 1903.
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dlices, surtout celle de la
Elles lui sent restees
Sainte Vierge, la cinquieme 4 secrete a dite tout haat <e
jour-li, et dont a phrase enchaine si a oniese
la pensee, et dont le rythlmeest si agrablement balanc~
In mentibus nostris, quaesumus, Domime, mrae jidi
sacramenta confirma, .t qui conceptum de Vrgine Deum
rnm at -homiwem onfitemw, par ejus saluaiferae reswrectionis poiekiam, ad aeterm, .meaamwrperven _
lae*itiam.
Evidemment, la traduction brise quelque chose dn
charme. Mais tout de menae : K Dans nos ames, Seignem ,
confirnez, nous vous en prions, Jes effets -sacas de la
vrai foi, afin que nous qui reconnaissois vrai .Dieu at
Ahomme Ceiui :qui .est n6 d'une Vierge, nous .mxitions,
par la vectu de sa resurrection porteuse de saunt, dA
parvenir a la joie 6ternelle... 3
Et le court a verset-communion a qui s'applique aner-

veilleusement, comme a celle:de jesus, a la carere da
pr1tre : K Exsuslfwvi it gigas ad rweindam =omn, a
sunmo coeo egressio

-us
et socwsus ejus ma summuE

ejus. 11 a bondi comne un geant pour courir sa route;
son &lanse fait d'une hauteur dnu iel-et son asmivie A
one autre lhauteur. a

aA lagrand'messe, chantez bien, continuait Monsieur
C...,chantez vraiment. N'fteignez pas votrechant dans
une sorte de lectureavoix rapide,aigreetsche,ou froide,
a voix blanche P, comme on dit. D'autre part, ne crme
pas votre chant. Entendez-vous avec .lorganite et les
dcantres, pour le ton, les.notes initiales A prendre. Certaines discordances entre 1'autel et la tribune font an
effet affreux.
- Les oraisons, I'Evangile ont lear belle m6lodie. Cele
de la Preface, celle du Patersont exquises dans leur simplc t. .*
L'abb6 Henri se rappelait jusqu'a quel enmoi 1'enchan-

- 567 ta't, les dimanches des vacances, la preface deSon doyen,
le vendrable et bon M. Cateau, A tel point que, petit
garcon, il se disait; Je serai pr&tre pour chanter comme
Monsieur le Doyen
l.
Enfin, Monsieur C... exigeait le respect des gestes liturgiques: les bnedictions, les signes de croi. que la main
droite trace sur l'hostie etlecalice, avant,pendantet
a prs

la conscration. Hostiam + puram, Fostiam - st~tnAm,
hostiam + immaculatam, panem + sanctum vitas adetrfe et clicem +- salutis erpetuae..,
, Que ces gestes tracent vraiment des croix lentes,
nettes et distinctes, et ne rappellent en rien les mpowvients voluhiles et h.tifs de l• pttissire qui bat des
Cufs en neige...
( Et Surtout, avec queUe noblesse surhuMaine, qu
fa se dans le pretre ne plus voir l'brhm e, doit etre ria1isee l'aeure miraculeuse de la Conscratio: ; I'gtiqn l1
plus prodigieuse parmi toutes celles qui se font, 4#
4orn de Dieu, en ce monde ; 'acte oh, mot a mot, geste
par geste, phrase par phrase, le ministre , 1'autd re4urvelle en totale exactitude, 14 Cene dp Jeudi-Saint
Celle oh, pour la premijre foi,%J44s s'enseyelit sois)la
forme frele d'un morceau de pain et a4 Creux 4'ne
humble coupe
x Li, qui, la veille de sa passion, prit d painias s
mains saintes et vWndrabJes, et, ayant levO les yeux an
ciel, vers vous, Dieu, son Pere tout-puissnt, vois renT
dant grace, le bnit, le romppit,. Qui pridie y•~ pa4e•
retur.,.

Voyez-vous, conluait notre maitre, vou maintit-drez sur ja cpduite de votre messe une yigilance,
~naore en la
tinue, toujours en veil, et plus 6veille
nime
routine,
viei;esse, afia qe jamais ne 46choie en
exterieue, 1'acte 1 plus sacrd de votre jinistere divip,
II faut que les fidles&
pensent et ddclarent de .cbiacu do
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vous : Monsieur Untel, comme il dit bien la messe! x
Une fois, plusieurs fois donnCes ces magnifiques et
en meme temps familibres lemons, fni l'apprentissage de
la grande action sacerdotale, Monsieur C... appelait, 1'un
apres 1 autre, les pr6tres-ordinands et leur faisait
passer Kl'examen de la messe n.
Toute la messe d'un bout A I'autre recitie, et toute la

liturgie observde, ddvelopp6e strictement par chacun,
devant lui
On juge des heures accumulees que cet office lui devorait! Monsieur C..., pour cette preparation des ministres
du Saint-Sacrifice, n'epargnait ni sa peine, ni son temps.
Et, depuis trente-deux ans, pour ce bienfait, c'est A
lui, actuellement supirieur d'un grand s6minaire sur un
lointain rivage frangais, c'est A lui que Henri et ses coapagnons, dix-sept encore en 1936, sur les vingt-deux de

1903, rendent grace, chaque matin, avant de monter a
l'autel.
Sa premiere messe, le dimanche

o2 d6cembre 1903,

I'abb6 Henri la celbra au petit seminaire de Cambrai,
des Sceurs n, les relii
A sept heures, dans 'a Chapelle
gieuses ling&res, menageres, infirmieres.
Son frere Maurice, ag6 de treize ans, la lui servait.
M. Cateau, le nouveau superieur du grand seminaire,
succkdant A M. Villette, religixux .hass, , pendant ies
dernieres grandes vacances, par les odieuses lois contre
les congr6gations, assistait Henri A 1'autel, ainsi qu'il
est ordonn, par la sagesse de 1'iglise
Le papa, la maman, les tantes, la famille 6taient bien
pres, tout pres de leur pretre, dans la si petite chapelle.
Ils particip&rent intimement, tout boulevers&s de joie,
an premier sacrifice, et communierent.
Apres, Henri partit pour sa ville, avec ses parents,
afin d'y bUnir ceux des proches qui n'avaient pas pu se
rendre A Cambrai en ces jours d'kvinements. II revit
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et benit une cousine-sceur, avec lui, dans 1'enfance,
devie, qui venait d'achever l'aube brodte des Primices,
6tait bien malade et contemplerait bient6t d'autres
c6rdmonies que celles de la terre, les celestes, non plus
comme ((au reflet d'un miroir, et dans un tableau qu'imparfaitement on imagine, mais pros de Dieu, face A face,
avec Lui, tel qu'll est ,.
Le lendemain, au petit jour, afin que la population de
la paroisse ne le vit pas avant la f&te sacerdotale du
grand dimanche 27 dicembre, le jeune pretre dit sa seconde messe en la chapelle du aPensionnat de la Sagesse )
Journnes inoubliables et qui, pendant cette vie, resteront toujours presentes et ddicieuses en leur suavitC,
et meme pendant I'autre vie, dans ce bonheur encore
plus reel, divinement concret, oI l'on voit, of I'on touche de pros le J6sus de 1'Eucharistie et de la Messe, le
Bon Dieu de l'6ternit6...
Henri CRIPIN. (Les Semeurs d'Evangile, oct 1935).
P. S. - Apris avoir donni deux chapitres Fvocateurs,
mais ici omis, sur les promenades d'hiver par les villages
du Cambresis et les conges d'kti a la maison de Campagne (f/vrier et avril 935), M. le chanoine Henri Cripin
achive, avant leur reunion en volume,' ses souvenirs de
formation clricale par l'inoubliable debut d'un minist&re
sacerdotal

(decembre 1935).

A

cette resurrection de

jeunesse que viennent d'achever les Semeurs d'Evangile, d
ces pages captivantes, une note autorisie, quasi officielle,
donne cette heureuse conclusion qui parl d'elle-mime,
rappelantles profondes emotions de ces ginirations sacerdotales de Solesmes et de Cambrai. (Note des Annales).

I. Ce volume paraitra en septembre 1936 sous le titre: Nous, d'fglise..
La legendairejewusse d'n vieux clergY. 15 fr. Chez le chanoine Henri Cr6pin
aumn•nier des Lyc6es A Valenciennes.
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Envers le collaborateur,dont la verve et la plume finement taille ont ressusciti si gaiement et si joliment k
tassd des siminairesde Cambrai, Les Semeurs d'Evangile
s'acquitent bien volontiers de leur dette de reconnaissance.
En lindisant merci, ils son assurds d'interprdter Is
sentiments des centaines de pritres des dioceses de Cambmi
et de Lille, en I'dme desquels il a ivoqud de doux souvenirs
ct rajeuni de profondes emotions. Es particulier, es gindrations sacerdotales formies par ces MM. les Lazaristes
hIi sivent gri dair-sifiddement burine les traits de lers
anciens directeurs dent qudeques-uns font figure de personrages de lMgende.
Aussi espimets-nos; qqu'ecouragi par d'w~animes et
sympathiques flicitations, M. Tabbt Creiin aceweillera
a&vc bienveilance notre souhait qui est cedui des gourmandsr
Sencore . Ce n'est pas notre faute si ses viwaus recits
ont mis nos lecieurs en appetit de Ie lire. Qu'il fasse honnea
h sa rPtitatione continue d doner d relief d nwore bulle-

tin.

(DIcembre 1935).
TURQUIE
M. FRANIOIS-XAVIER

LOBRY

Visiteur de Turquie (1891-1931)
CHAPITRE

SECOND'

LE FILS DE SAINT VINCENT

Quand la voix de Dieu sefait eatendre a ute ame pour
lui iatimer ses desseins providentiels, ele exige d'abord
le recueillement et la reflexion sarieuse, elle sollicite la
volont6, puis elle presente les sacrifices A faire. Appel
g. (Ewnre coHeetie de quelques confrbes d'stanboul ce chapitre second
a 6t6 cependant mis au point et ridig6 par M. Arthur Dodez.
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mystriemux et imprieux qui force les affections natumelles. de la famille et de la patrie
o ceder aux injonctioxsm
souveraines du Dieu d'Amnour ! Ce qu'insinuait l'EspritSaint dans un psaume (Ps 44, versets Izet 12) prophtique, Jesus-Christ l'a precise en termes tranchants.:
SCelui qui aime son pare et sa mere plus que moi n'est
pas digne de moi.. (Saint Mathieu, X, 37), et d'autre
part KQuiconque aura quittd pour moan no sa maison.
ses freres, ses saeurs ou son. pre, sa mbre, son 6pou.se,
ses. fils. on ses. champs receva. le centuple et possidera
la vie 6ternellU . (Saint Mathieu XIX, 29•. Les derni&es
vacances de I'abb6 Franjis.
Ghissignie verraient
des combats doulaureux. JU devait sonmettre 4 son pere

sa demande d'entrer dans. a Congregatio, de la Mission.
Ses lettres avaient pr6pare les voies. Maisle pere objecta

avec. raisoa les dfaiUalaces de sant6 qui avaient interrompu les 6tudes et les b6sitations de Franois liiu
mmee. U voulat avoir 'avis d'un medecia et se rendre
compte du serieux de la, dcision. Le futur missioniaire
dut revenir A la charge et fournir les garanties exigees
par l'autorite paternelle.
I'autre part, Louis comptait sur son aind pour flchir
le pere au sujet de sa vocation. Un an auparavant, il avait
manifest6 le dssir d'entrer a la Trappe, il se tournait
maintenant vers le petit s6minaire et se beurtait au
refus d'un pore disireux d'eprouver le serieux et Ia fermet6 de ces saintes aspirations. Fran9ois p'obtint pas
davantage le consentement d4sird. 11 reitrases instances.
La bonne mere, tout 6mue de ces debats et des sacrifices pressentis, se confinait dans le silence et la priere.

Les cinq seurs, qui sentaient grandir en elles le germe
de leur vocat-on religieuse, suivaient avec anxidt6 ee
drame oil se jouait tout l'avenir des membres de la fa-

mile Aussi, la piWtd, le travail, les sacrifices 6taientils plus que jamais A l'ordre du jour en ces vacances.
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L'abbe Francois, plein d'un saint zele, avait pris a
direction de la communaut6 : il s'6tait mis A faire 1'oraison A haute voix le matin A ses sceurs r6unies. La nre
elle-meme y assista et depuis lors, jusqu'a la fin desa
vie, elle continua ce pieux exercice matinal.
Enfin, Francois r&solut d'emporter de haute lutte le
consentement paternel. II profita d'un repas de famille
oi assistait le bon cure, M. Hannoire, pour poser d6finitivement la question. Comme la r6ponse tardait : < Vous
avez beau faire, dit-il (i) au pere, Louis sera prktre, c'est
sa vocation. Dieu saura le conduire au sacerdoce. Vous
aimez vos enfants et vous en Rtes aim6, vous les avez
Bleves chr6tiennement ; sans doute ils sont a vous, mais
ils sont A Dieu avant d'etre A vous et ils iront oi Dieu les
appellera. Les ressources pour Louis ne vous manqueront
pas, car je sais que c'est lA un de vos l1gitimes soucis.
La Providence y pourvoira. Deja plusieurs de vos filles
pensent A la vie religieuse ; leur tour viendra de vous
demander pour partir et un jour vos sacrifices feront
votre joie. )
Les larmes avaient jailli de tous les yeux. Le cure ne
disait rien. Le pere se taisait, quoique 6branli et fier
au fond du langage ferme et respectueux de son fils
ain.
Louis obtint I'autorisation dont il n'usa que l'ann6e
suivante. Quelques jours apres, c'etait le d6part de
Francois pour Paris. Peu de visites d'adieu. Le 30 septembre, apres la messe matinale of assiste la famille,
il embrasse ses freres et sceurs, en retenant ses larmes. Le
pere et la m&re accompagnent leur fils A la gare du Quesnoy, tandis que les cinq sceurs, rentrant A la maison, ont
le courage de chanter un Magnificat arrose de pleurs.
Anxieux, les parents se demandent s'ils reverront jamais
I. Un Phe chrdien, page 115,
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ce futur missionnaire, objet de tant de sacrifices et de
si belles esperances. Mais l'abbe ne part pas seul. 11 a
deux compagnons; im petit blond de Somain, dans sa
premiere soutane et dans la fleur de ses dix-huit ans, qui
a nom Emile Villette; et un autre cachant un cceur
ardent sous un front soucieux, I'abb Ieon Dequene,
de Sars-Poteries. S'ils savaient oh le train de la destinde
va les porter : A Constantinople, en Ainrique, A la tfte
de la Congregation ! Le train siffle, il s'ebranle, les bons
parents saluent en essuyant furtivement leurs larmes.
Les trois compagnons s'en vont joyeux. Ils s'arrfteront
au grand seminaire d'Amiens oi les recevra un Cambr&sien, M. Dauverchain, l'un des directeurs ; is visiteront
a Saint-Acheul un autre compatriote, Albert Payen, qui
est novice chez les J.suites. Arrives A Paris, Frangois
qui a deji visit6 la Capitale avec sa sceur Marie, guide
ses deux amis et leur fait admirer les principaux monuments. C'est bien fatigues que le 3 octobre, sept heures
du soir, ils entrent au no 95 de la rue de Sevres. A la
porte, un groupe de missionnaires est en partance pour
1'Amirique: ce sent des prktres chasses d'Allemagne
par le Kulkurkampl. On embrasse les partants et I'on
accueille cordialement les entrants. Apres un jour de
retraite, ils sont recus au seminaire par M. Jules Chinchon qui est troisieme assistant, en meme temps que
directeur du s6minaire. Le lendemain, ils feront ensemble leur plerinage ANotre-Dame des Victoires. Francois
n'oublie pas les siens. II fait inscrire tons leurs noms
dans la celebre Archiconfrdrie. II1commande deux statues pour la nouvelle 4glise de Ghissignies. c Quand
je pense A tous, ecrit-il, I'emotion me gagne, mais j'ai
soin de deposer bien vite mon sacrifice aux pieds de
Notre-Seigneui. o La grande retraite qui commence le
8 au soir lui ouvrira les sources abondantes de la piet6
ou pendant un an se plongent les sdminaristes,
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M. Jules Chinchon etait de cette race d'honunes
que l'ap6tre appele des esprits enracia6s dans la foi,
quk oat leur conversation dans les cieux et vont chercher
lena mot d'ordre ea Dieu. Mais aussi iAetait tout coeur,
deberdant d'amour de Dieu et plein de bieaveiltce.
pour le prochais. Son ime fervente 6tait a l'image de
soe PriSwritw : grace, parfums, cire, miel s'y offraient
en abondance aux diligentes abeilles du seminaire
interne. En y puisant, les jeunes missionnaires s'emplissaimt non pas d'ardeurs 6phbimies, mais de saintes
emulationi et de vertus simplement hGroiques Comment I'homme da Noed si positif qu'ltait FrangoiXavier Lobry gotta-t-il ce dimecteur a la Frangois de
Sales ? 1I lui djna toute sa cofiance; ces deux ames.
si dierses mais si tendres an fond, se comprirent et
moantreat easemble les voles abruptes de la saink
dicechiCw. Les lettres en narquent les etapes jusqu'ea
1896, derniere aanee de M. Chinchon; fi~ e amiti6 de
plus de vingt as qui honore le directeu et le dirie.
Le ss-directeur du s6minaire, M. Eugee Guillaume,
n~avait que 8 ans. Aimable et distingue, il dennait des
Confirences slides qui devaient plaie i M. Lebry,
autant par leur fond doctinal que par leur foime
simple et naturelle. It alait apres deux ans, fonmir
toute sa caxrimre de professeur, de sup6rieur et de visiteur & Carcassonne.

M. Antoine Fiat, alors assistant de l Maison-Mere.
avait aussi des rapports avec les sminaaristes. 11 faisait
lire an r~fectoire les anciennes circulaires des suprieurs
ginraux et contribuait ainsi & la formation de la jeunesse.

Das sa circulaire de Ie jaanvier r8742, le T. H. P&re
Etienne, superieur g6ndral, se felicitait du bon esprit
r. Voir Anales, tome 98, pages 446, 447.
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qui rtgnait A Saint-Lazare. u Je dirai que Dieu en multipliant la famille y augmente en mnme temps la joie
et le bonheur. Ce beau spectacle que je contemple
tous les jours avec amour estla source de bien des jouissances repandues sur mes derniers jours.
Parmi les 52 stminaristes qui etaient cette annie-li
l'espoir de la Congregation, M. Lobry connut M. Louis
Planson, M. Achille Dive, M. Marc Doreau qui seront
plus tard ses coll6gues en maisons; M. Ernest Huet,
M. Louis Tubeuf, le futur Mgr Casimir Vie', le futur
Mgr Reynaud et d'autres, appeles A de hauts emplois
dans la Compagnie. La plupart etaient des jeunes gens
de 18 A 20 ans. 11 y avait quelques pretres comme
M. Isidore Vavasseur, M. Frangois Dibou, M. Emile
Cabart, M. Frangois Dellerba. -On distinguait aussi
M. Henri Jung, age de 27 ans, ex-sergent du genie, bless9
et prisonnier de la dernire guerre ; il
Atait venu du s&minaire de Reims, et allait dans 1'annie recevoir les
saints ordres ; ses talents, sa jovialiti en faisaient an
centre d'attraction ; il sera bient6t te professeur d'h6breu
de ses condisciples 6tudiants, puis oficiellement charg
du cours A la Maison-Mere.
Au s6minaire interne, on prie et on travaille. M. Lobry
s'acquitte allegrement de ce double devoir. I1 icrit a sa
bonne m&re : i Toutes les fois que vous penserez A moi,
allez au Cceur de Jisus, j'y serai, c'est le rendez-vous
que je vous donne A tout instant du jour. 2 Et it indique
precistment les heures ol, a la chapelle, il s'unit a sa
mere et prie pour sa famille, Mais ce siminariste de
25 ans est surtout un travailleur acharn6 et m6thodique.
D)s le t2 octobre an cours de la retraite, M. Lobty
commence A ridiger son Journal spiriiuel. n Ie continue
fiddlement jusqu'aprbs sa retraite de sous-diaconat,
i. Voir Annales iela Cotgrdgation de ta ission,tome 94, page 318.
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20 d6cembre 1874. I1y en a ainsi 5 cahiers, soit 530 pages
d'une ecriture fine et serree, souvent en tableaux avec
des subdivisions, embrassees d'accolades. Ce sont des
m&ditations ou elevations d'ame, des risolutions nombreuses et detaill6es, des etudes pratiques sur les vertus
du missionnaire, la petite m6thode, les exercices des
missions. Des examens de conscience forment un cahier
supplementaire sous le titre bizarre de Journal a Philopsychothermaom,•rique ),

mot

que l'Acadimie

ignore

encore. 1 y a un rusum6 de la Vie de saint Vincent, par
Abeliy et parfois de longs passages copies, puis des
canevas de conferences donn6es soit au s6minaire, soit
a toute la Communaute, une table de 1'mitation de
J3sus-Christ par ordre de matieres. Le Traitj de l'Amour
de Dieu de saint Fran.ois de Sales y est analyse. Le
tout est entremble de ses reflexions et de, resolutions
personnelles. II faut en citer quelque chose : r La chore
maxime de saint Francois de Sales etait qu'il ne faut
rien demander, rien refuser, mais ktre entierement indifferent entre les mains de Dieu pour la sante ou la maladie, la vie ou la mort, la bonne ou la mauvaise fortune,
la vari6te des positions, des lieux, des occupations.
a Le coeur est un jardin ferm6 avec la clef de la croix :
a'ouvrir qu'a Celui A qui il appartient, Notre-Seigneur
Jesus-Christ.
uFaire chaque chose le mieux possible par pur amour
de Jesus. II en r6sultera la connaissance de l'6conomie
de 1'ame et de cette clarte une grande delicatesse de
conscience.

Il insiste particulikrement sur la douceur, la patience,
l'6galit6 d'ime. On dirait qu'il prepare son personnage
de plus tard, mais ce n'est que le programme de la maitrise de soi et de la saintet6 qu'il veut acquirir et d6velopper. Voici quelques principes :
( Ne parler de soi ni en bien ni en mal, des autres
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toujours en bien. - Ne jamais faire de commandements
sinon par forme de pribre et d'insinuation. - Ne reprendre que par manikre de douce remontrance ou un
silence plus significatif que les paroles. - Condescendre
toujours volontiers au d6sir de chacun quand on le peut.
- Etre doux dans le gouvernement des hommes.
L'esprit humain se cabre contre la rigueur ; la rudesse
perd tout, aigrit les cceurs, engendre la haine. - Aux
bonnes salades, il faut plus d'huile que de vinaigre. Bienheureux les coeurs pliables, ils ne rompront pas D.Sous le titre de patience, il note a Mettre son bonheur
dans la souffrance. Souffrir est presque le seul bien que
nous puissions faire en ce monde, car rarement faisonsnous quelque bien que nous n'y m6lions quelque mal.
Et puis Notre-Seigneur n'est jamais si proche de nous,
quand nous souffrons avec patience ,.
II y a trois esplces de croix incomparablement meilleures que les autres : Io celles qui nous importunent
et nous diplaisent davantage. Les croix qu'on rencontre
dans la rue sent excellentes, mais celles qu'on trouve a
la maison valent beaucoup mieux parce qu'elles pesent
plus. - 20 Les secondes sont celes qui se pr6sentent
d'elles-memes. Dieu nous les donne de sa main, recevons-les, baisons-les. La oi il n'y a pas de notre choix,
il y a plus du bon plaisir de Dieu. - 30 La troisieme
sorte de croix est l'injuste pers6cution. Heureux ceux
qui souffrent persecution pour la justice. Par lI on ressemble a Jesus-Christ.
Le crucifix est le vrai livre du chritien. Porter souvent
la croix sur soi, la baiser souvent avec amour, la regarder
avec respect et tendresse en lui disant :a 0 Jesus, le
bien-aim4 de mon ame, souffrez que je vous serre sur
mon coeur comme un bouquet de myrrhe. Je vous promets que ma bowche, qui est heureuse de baiser votre
sainte croix,rs'abstiendra disormais de'mddisances, de
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murmures, de toute parole qui pourrait vous dpplaire;
que mes yeux, qui voient couler votre sang et vos larmes
pour mes plches, ne regarderont plus les vanitds du
monde ni rien de ce qui expose A vous offenser ; que mts
oreies, qui 4coutent avec tant de consolation les sept
paroles prononces- par vous sur la croix, ne prendront
plus plaisir aux vaines louanges, aux conversations inutiles, aux paroles qui blessent le prochain ; que mon
esprit, apres avoir &tudid avec tant de joie le mystere
de la croix, ne s'ouvrira plus aux pensees et imagina, sonmise aux
tions vaines et mauvaises ; que ma voloni
lois d& la croix et A l'amour de Jesus crucifii, n'aura
plus que charitW pour mes frires; qu'enfin, rien n'entrera dans mon coeur ni n'en sortira qu'avec la permision de la sainte croix a.
Tandis que les seminaristes priaient ainsi et travaillaient en silence . leur perfection de graves &v6nements
se pr6paraient dans la Communautd m8me. Le tres
honori P&re, M. Etienne (l plus beau vieillard queiaie
jamais vu, disait M. Lobry), le second fondateur de la
Congregation 6tait souffrant et la mort paraissait imminerite. Neuf ans auparavant, un assistant et ami di
PNre Etienne avait offert sa vik en kchange de celle du
Prid et Dieu avait accept, son sacrifice. Le s9minaire
priait, les Filles de la Charite multipliaient le6 neuvaines.
M. Lobry lisait la notice 6difiante de M. Aladel N'y
aurait-il pas un second Aladel pour sauver une vie si
precieuse ? Cependant M. Etienne expirait le ri mars
et les seminaristes priaient pour le repos de son mrne.
M. Jean-Louis Mellier, assistant depuis le 2t octobre
1873, devenait vicaire gdzidral C'6tait uin homme de
grande valeur. Jadis archiprttre de Pithiviets di, depuis
son entlfe a 44 ans dans la Congregationh, supirieur de
l& Mission d'Angers, brillant oratenu, itplaisait beaucoup
aux 6tudiants dd Saint-Lazare,
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DI.s le meis-de juillet, on voyait arriver a Paris de
venrables missionnaires a longues barbes venant de
Perse, de Syrie, d'Airique et plus tard de Chine. C'dtaient
des diputes a lAssemble gnerale qui devait lire 16
succsemur. da P&re Etienne. Quoique envoyes A Ib
campagne de Gentilly d&s les-vacances du iaoit;
5
les
sminaristes suivaient ces mouvements, Le 6 septembre, ils assistaient au sacre de Mgt Cluzel archevique
titulaire d'Heracle et d&lgiid apostolique enPerse. Le
cardinal Gumbert, archeveque de Paris, oons&rateur,
avait autoiu de. li une couronne d'6vqques barbus de
Chine et d'Abyssinie. L'Assemble generale onverte le
8 septembre .isait le ix le T. H. Pore Eng&ne Bord,
suphrieur gnuraLa Vous ne sauriez croire, ecritM. LobEy,
avec quneL lan toat filiaL.on s'est precipit6 autaur de
P'EIu poar Ini baiser es.mains ., Mais il ne dit pas avee
queli moi le siminaristes apprirent que leur bien-aimn
directeur n!'tait plus assistant et que M. Mellier, 6cart6
des honners.allait retronver la rue du Silence, sa chbre
mission d'Angers. Sans doute, ils ne comprireat pas.et
ador rent leacnduites do la divine Providence a ldgard
de la petite. Compagnie.
Qualques jours apres,,M. Lobry eut l'agreable surprise
de: la visite de sa mere. Le directeur du seminaire lui
permifde longs entretiens au parloir et mime des count
ses dans Paris; R en est- beeux.. a Paris,. 6cit-il le
30 septbfnb.ei1~7 4 me parait maintenant moins: dsagniable et moins ennuyeux depuis que je rai parcouru
en tons sen. avec ma m oeet je me plais au contraire A
revair les endoitsn par oi nous sommes passes ou les
imnuments que nous avons visitds ensemble, surtout
Iese gisesV.
Ainsi s'aheiait cette annie d4icieusement. fconde
du-s6minaire intemee.. Ot neafait les voqux qo'apts deux
anrs rIolus, mais il st d'usage de s'y orienter par le bon
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Propos A la fin de la premiere annie de Saint-Lazare.
Le dimanche 6 octobre, en la fete du Saint Rosaire,
A la messe de 6 heures, MM. Francois-Xavier Lobry,
LUon Dequene et Emile Villette pronongaient leur bos
Propos. Quelques jours apres ils avaient la joie de recevoir un nouveau cambrdsien, M. Clestin Duez, de SaintAubert. M. Lobry fut son c ange » charg6 d'initier le
novice et d'adoucir l'amertumed'un d6part oper6 contre
le gre d'un pere obstin6.
Apres la retraite annuelle, M. Lobry allait continuer
ses 6tudes theologiques et se preparer aux saints ordres.
Avant d'inaugurer les cours, les itudiants firent par
anticipation la fete de Saint Eugene. Le T. H. Pre Bore
avait pour patron saint Eugene de Tolede, qui fut disciple de saint Denys l'ar~opagite et consomma son martyre
au territoire de Paris. Ainsi s'exprime le Martyrologe
romain au 15 novembre. * A cette occasion, 6crit M.
Lobry, nous avons eu une soiree des plus intiressantes.
On a lu a notre T. H. Pere des compliments dans une
partie des langues qu'il connait. I y en avait en franaais, en allemand, espagnol, anglais, italien, portugais,
arabe, turc, grec, latin et enfin en h6bren. Le compliment en h6breu a 4t, suivi d'un vivat, chante par une
douzaine d'6tudiants, comme chantent les Juifs dans
leurs synagogues. C'6tait. fort dr6le. Deux &v6quesqui
se trouvaient justement a Saint-Lazare nous ont fait
l'honneur d'assister a cette seance donnie an T. H. Pare .
Comme il n'y a pas de fete sans lendemain, 40 6tudiants s'en allUrent en pllerinage a Notre-Dame de
Chartres. M. Lobry eut la bonne fortune d'en etre et
il le raconte A ses parents, en octobre 1874 : a Partis A
8 heures par le chemin de fer de 1'Ouest, nous arrivames
A Chartres A 1o h. /2. Un de nos missionnaires cel1bra
la messe dans la crypte oi I'ozi honore une Vierge
Miraculeuse qu'on dit la plus ancienne du monde. La,
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j'ai prie de tout mon coeur pour vous tous. A midi nous
dinimes dans 1'une des salles de 1'evhch6 avec les provisions qu'en bons p1lerins nous avions apportses et qu'une
sceur de chariti nous avait disposies. Apres le diner,
nous allions visiter la cathidrale elle-meme, oi I'on
venere une seconde Vierge miraculeuse et un vetement
qui a appartenu a la Sainte Vierge. A deux heures nous
avons eu les V6pres & 1I'glise souterraine et A 3 heures
nous revenions a Paris en chantant des cantiques. J'eus
vraiment du bonlieur A v6ener Marie Immaculke dans
ce sanctuaire si ancien et si celebre. *
Apres avoir implore les b6nedictions mariales sur ses
itudes, M. Lobry suivit les cours de theologie, d'6criture

sainte, de droit canon, d'histoire, etc. Le 13 decembre,
appel au sous-diaconat, il passait 1'examen reglemen-

taire; le Ig, samedi des Quatre-Temps, il faisait le pas
et se consacrait A Dieu, couch6 sur la dalle du sanctuaire. II recevait le saint breviaire et commengait I'office de la priere publique. KJe dis le br6viaire wvec
bonheur, kcrira-t-il a sa mere. Celui dont je me seys. a
ddjA pass6 par des mains v6nerables qui y ont laiss6 de

respectables traces. C'est vraiment une consolation que
cette r6citation. ) Le temps lui manque pour exprimer
ses sentiments et remercier sa famille et ses amis qui lui
ont •crit. II prie son fr6re Louis d'en aviser M. Goris,
professeur an petit s6minaire et ancien professeur de
BavaL I1 exerce d&s lors ses fonctions sacries soit a SaintLazare, soit la chapelle de la rue du Bac. La semaine
sainte lui parait p6nible et il 6crit : a Je n'ai jamais et6
homme de cedrmonies ; pourtant j'en sors assez bien,
car saint Vincent tenait beaucoup aux c6remonies
bien faites ).
Cependant A ses cours ordinaires, M. Lobry avait
ajout6 l1'tude de l'h6breu et sous la direction de M. . ung,
il y apportait une ardeur incroyable. Le professeur mee-
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rite composait pour.ses elIves une grammaie rtdigie
tiset
en latin d'apres les maitres Buxterf et. GýCs
dediee, comme il convient, au. savaat. iogiste qu'itait
le ;T. H. P&re.Bore. Les tudiaats I'avaient mnagnifiqement lithographiie. On Jrouvait de plus surles quais
de la Seine, et d'occasion, des hibles. mb~aiques et des
petits dictionnaires de GCesai. ,Ces instruments de
travail co•taient gros a la pauvre bourse de nos itudiats
M. Lobry ,talait .sa pauvret6. et .emandait un pea
d'argeat Gbissignies ! MM. Villetta et.Dequine ei tieat
ses 6mules. II ecrit : a Nous vivwns.ensesnaie ejp-ai'

frtres, rnos faisons les memes etudes, easerle nous
.d'e
.chose
avons commence 1'hbreu... Powr parler
dificile on dit < c'est de l'jibreru ; poutr woi,, cette
angue est bien plus facile qee
~
e apa•ais, le, lin
t

le grec. Et cet enthousiaste asiepr Ines'teijtdra.E
s
tout de suite. Elle persevrerra mime .Mantpeller o9
M. Lobry retrouvera quelques-uns des bWbraisats de
eat jl
,Sait-Lazare. On se demande quand Ct :c.
a eu le temps d'Ccrire les gros cahiers qu'il ajaisses :
is et •sompiune grammaire hWbrxaque redigee en frxa
tee par des notes; une histoire des mceunrs ef1eja litturature h6braique; des traductios : des PsaWmes, le
On
livre de Ruth, Isaie, chap. I a XIII i"aPr.tc~~.

comprend des lors I'intirut scientifique autant que jeligieax qu'il apporta plus tard a.sa viWte desLijSgAints
et quelle comptence il avait pour ncotrAeer et. corger
son Baedeker. L'ihbra'sant se rev*ie, dns
gon
gand
ouvrage de la Palestine ; il pouvait en faire ho mnage a

M. Jung.
En fin d'annwe (les examens avaient' lieu ers, le
15 aoiit) M. Lobry pouvait se rendre ce t6woignage :
jJamais je n'ai autant travaill; que. cette annie. t ce,endant, grAce.A Dieu, je me porte bien.apieux qu'il,y
a 4dux ans * (Lettre.dq 24 juin 1875).
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Les vacances A Gentilly n'6taient pas oisives. Les cours

d'hebreu ou du moms 1'Itude de la Sainte Ecriture ne
ch6maient pas. M. Lobry aimait les travaux corporels,
comme le jardinage et avec les Cambresiens, i jouait
volontiers aux quilles qu'il avait fait venir de Ghissignies. II allait de temps A autre a Ivry, A 1'hopital des
Incurables, ou la Suplrieure, ma Soeur Malpel, lui portait de 1'intiret. C'est IA queM. Ambroise Guillaume, son
bon directeur de Cambrai, 6tait mort saintement le
i"e aoit. M. Lobry en heritat de substantielles coi4rences et des notes intimes tris 6difiaptes. a Hlas!.

dit-il, c'est un mni, un pere spirituel bien prkcieux que
j'ai perdu. J'en ai une peine bien grande. o

La correspondance occupait aussi les loisirs de Gentilly. Les lettres de Francois consolaient les parents du
depart de Marie, partie le 26 juin chez les Petites Sceurs

des Pauvres. Elles donnaint de bons conseils a Lquis
qui etait .Reve du petit s6minaire. Elles lui disient:
,Au milieu de tes etudes, sois humble, humble vis-avis 4e tes maitres, humble vis-A-vis de tes condisciples,

ne faisant jamais parade de savoir, humble aussi visa-vis de toi-meme pour ne pas te nourrir de penstes de
vanitW. Travaille bien,,cher ifrre, etudie toujours sous
les yeux de Dieu. Aime A avoir A c6td de toi un petit
crucifix pour te rappeer la presence de Dieu. Je suis
content de tes places, quand tu m'6criras, dis-moi
celles que tu yar obt~ules entre Pquis etles compositions secretes.
C'est ainsi, en dirigeant son fr re, que M. Lobry se
pr6parait A faire les saints vceux. II Ccrit A sa famille:
« Je ferai les vceux le 6 octobre. Je vous en informe afin
4
la communion pour moi.
que vous fassiez ce jour-l
D'ici lI je me recommande a vos prieres afin que Dieu
fasse de moi un veritable enfant de saint Vincent.
En effet, le 6 octobre, avec MM. Villette, Dequene et

- 584 neuf autres ', M. Francois-Xavier Lobry s'engageait
pour toujours au service de Dieu et des Pauvres dans la
Congregation de la Mission. Une si nombreuse profession,
de 12 ap6tres, 6tait touchante, plusieurs en 6taient emus
jusqu'aux larmes. Les 6tudiants seuls ayant fait les vceux
composaient I'assistance. M. Lobry regrette l'absence
de ses petits freres du s6minaire et de ses parents. 11
ccrit a ceux-ci - (( Le PNre gindral m'a remis la croix du
missionnaire de sorte qu'avec mon briviaire et ma croix
des voeux je suis tout a fait consacrd a Dieu parmi les
enfants de saint Vincent. Les voeux donnent les memes
graces que le bapttme et c'est de tout mon coeur reconnaissant qu'en ce jour, bien beau pour moi, j'ai pri6
pour mon plre, ma mere, mes freres et seurs, mes
parrain et marraine, et pour tous ceux qui m'ont fait du
bien avant d'entrer dans la Compagnie. i
II comptait alors achever ses 6tudes theologiques a
la Maison-MWre. La Providence en allait disposer autrement en lui ouvrant sans dilai la carrinre du professorat.

(A suivre).

GRICE
SALONIQUE

LES 25 ANS DE RECTORAT DE M. JOSEPH GABOLDE
(1910-14 DECEMBRE 1935)
11 y a vingt-cinq ans aujourd'hui, notre vindrc
superieur, M. Gabolde7'Joseph, arrivait dans notre paroisse de Salonique en qualitd de Cur6, accompagn6 de
M. Lobry,. visiteur de la Province de Constantinople
et de M. Planson, procureur g6ndral de la Congregation
x. Lettre du 6 octobre 875.
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de la Mission. Notre jubilaire quittait la paisible re-

traite de B6bek sur le Bosphore ou il avait s6journ6
huit ans pour devenir, parmi nous, notre pere, notre
pasteur. 11 convenait done que cet anniversaire ne passit pas inaperWu dans la paroisse. DIjA depuis huit jours,
il avait W6tappos6 A la porte principale de notre 6glise

paroissiale et de nos chapelles annexes une afliche annoncant le jubitl de notre vinird cur6 et tous les paroissiens 6taient invites A s'unir A ses confreres pour le ftter
par I'assistance A la grand'messe qu'il c•lbrerait le
dimanche 15.
Des le samedi 14, notre iglise revktait ses ornements
de fete. Le bon fi re Michel, que toute la paroisse connait
depuis si longtemps, car il est aussi un v6teran puisqu'il
compte 44 ans de presence A Salonique, le bon Frere donc,
comme aux jours de nos plus grandes solennit6s, orna
chaque pilier de sa banni6re 6carlate, le sanctuaire de
son d6me majestueux, l'autel de ses plus belles fleurs
sur un fond de verdure; tout enfin dansla Maison de
Dieu annongait un grand jour. Les petits enfants du
patronage s'ttaient mis eux-m6mes de la partie en aidant
le Pere Freris dans l'ornementation du sanctuaire. La
salle d'oeuvres fut completement transfornme par les
soins des chbres Soeurs qui eurent, en cette circonstance
exceptionnelle, carte blanche pour parer l'autel de
la Sainte Vierge, disposer plantes vertes et fleurs et en
toute dexterit6 surent en faire un viritable cnacle des
plus accueillants.
Dans I'apres-midi du 14 d6cembre, A 16 heures, ce
sont tout d'abord toutes les Filles de la Charit6 de Salonique et des environs, Zeitenlik, Kalamari, Y6nitsa,
qui viennent les premieres offrir leurs voeux a M. le
Supdrieur. Sur une grande table avait &t6 plac6 leur cadeau de fete. Elles sont bien renseignees sur les besoins
de notre Mission A en. juger par ce don si pratique et
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service de lingerie qui est ital : mouchoirs, serviettes
de toilette, couvre-lits, draps, sans oublier les taes
d'oreiller, etc... Efmn, voici M. le Supdrieur, tout heu:reux du spectacle qui se prsente A ses yeux: sale
joyeuseipent decoree, illuminee, et surtout cette belle
couronne de Filles de la Chariti doat es blanches ailes
s'inclinent doucement A son passage. Accompagn~ de
ses confr&res et de M. Je Superieur de Cavalla, Mi. Froy,
qu'une coincidence imprivue nous amene,ilvas'-a;seao
,dans le fauteuil qui lui etait prepare. La bo•ne Soeur
Guillon, dela part de ses compagne et au nrm de toutes
les maisonsde Salonique et de Yeaitsa, offre au Yenýir
jubilaire ses vceux les plus sincres A Voccasion de ses
vingt-cinq annes pass9es A la tte de notie paroisse,
en qualiti de cur. -Elle le remercie de tout.son d4vouemaent et des bons services qu'il a rendus aux Filles de

la Chariti durant taut d'annes, I'assure,du souvenir
Addle de leurs prieres et compte que le .bon Dieu du
.haut du Ciel, les exaucera et qu'll lui permttra
encore durant de longues annies de se d~vouer A
Salonique. M. le.Sup~rieur r6pond en quelques oots
et bien simplement rappeile que, en .cowsultant les
archives de Ja Paroisse, il a dt6ouvert .qu'il est,
en effet, le premier curi qui ait atteint Js vjigt-cinq
ann6es de,pastorat depuis cent cinquaute ans. 1 rappelle
le souvenir de ses pridecesseurs et lIon est beureux
d'entendre des poms biens conaus .dans Ja paroisse de
Salonique, tels que ceux de AJgr Bonetti, d'abord yicaire Aix-huit ans et cure neuf ans, de M. Ieudre,
aujourd'hui visiteur de la Province de Syrie, cure durant
six ans, mais six annees bien xemplies certes (car c'est
a lui que nous devons notre eglise actuelle qui fait lWiiratign de taos ceux qui la Yoiept pour la preipre fpis,
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sont les plus belles des Balkans, son joyeux carillo
rappelant les Flandres et la Belgique, la Madone.de
Buglose). Et peut-on dvoquer ces noms ai es sanspro-

noncer aussi,, t avec quel respect, delui que toute la
paroisse ne nomme quele bon PreDenoy (1842-,915)!
p laiss en effet parmi nous I
Quel souvenir n' t-il pas
Son h~mit6, son ~~pur des pauvres, mais surtoat sa
profoode pidtd si conyaincue et si penetrante out fait
qu'aujoqrd'vi, n seul@mpat Ups paroissiens paIrent de
lui, mais encre des mains pieuses yvt touiours flerir
sa tombe comme cele A'un saint. Apres avoir aisi rappel le pas, A. le Suprieur demade aux cheres scers
de,vQoilirin coatinuer A toujoours tre ses meilleures

collaboratrces dans lesdiverses euvres de la parisse
et de prier Notre-Sigpeur qu'Ilvenlle bien user de sa
grande mis6ficonde le jour, o6 devant paraitre devantlii,
il aura.a lui rendre compte de ses nombreuses anns de
pastorat. a Salonique. Toutes les chkres Scurs a genoux
reoiveat Pesuite la bn4diction du vy6nr jubilaire et
se retirent appes avojr reu de sa main une naeou-

venir.
Vejs six-eu.es, vieieamPt Ies chers Freres, ,cdcg.ge
-de SaiJt-JeaEaaptaie de.laate Euxaussi tinaatA
,
eison iSl
l'occaslios
ii;.
ir.Sperjer,.
W
i
1
4 et .ouliaits.
Aeisasapeet
mo
: frirO Iaws
ajc
ls e.pauiBt ouNier ,d;aills quesi anjqouwr4'u J s
de
bieQ griceaux pres
seot partut. en, jieqtt,
la Mission. 2arisW-e x qAi, en cel
ir du .i 4 , sqnt, vens
inpk
r
wresaeter leu4is oeux§e troegqyeepcqre, uinFre
quiu .4tait le 1afo1ation e nqtre cole piroissjle,-dopt
dee pariss.
.taitalorlecur
le ,directeur
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-588valla remplacer M. Proy present parmi nous, mais
les sentiments de chacun n'en sont pas moins sincres
pour cela. M. Kats, notre assistant, se fait notre interpr6te pour lui redire notre attachement, et avec qud
bonheur nous remercierons Notre-Seigneur le lendemain
a la messe de nous l'avoir donne pour Pere. II peut d'ailleurs constater lui-meme que chacun d'entre nous s'est
efforc6, dans sa petite sphere, de concourir a la solennit~
de son jubilk. Lui-meme, M. Kats a pris 1'initiative de
tout organiser : invitations, s6ances, cerimonies religieuses. Notre 6conome, M. Fr6ris, s'est occup6 de fleurir
le sanctuaire de notre 6glise avec ses petits du patronage, sans parler du r6fectoire ! Nos chers freres coadjuteurs eux aussi ont fait de leur mieux : le bon frre
Michel, malgr le travail que lui impose l'ornementation
de l'6glise n'a pas reculk devant la peine a son age, et le
cher frere Jean s'est charge de faire le nettoyage
dans la maison comme aux grands jours. M. Kats
ensuite, au nom de la Communaute, offre ; M. le Sup&rieur, un beau portrait de notre Saint-Pare le Pape avec
la benediction accordee au vener6 jubilaire pour ses
vingt-cinq ans de pastorat & Salonique. M. Proy, sup6rieur de notre maison de Cavalla, a son tour, dit son
attachement an vin6r6 cure de cette paroisse, qui fut la
sienne et il dit son bonheur de cette heureuse coincidence
de se trouver & Salonique pour la fMter, lui qui est renfant de cette paroisse, ofi il a 6te 61ev6, cathchis6 et dont
il garde toujours le plus profond souvenir. M. le Sup6rieur
repond aux voeux que sa Communaute lui adresse, en
nous remerciant de I'aide pr6cieuse, dit-il, quenous lui
apportons dans le ministere aupres de ses paroissiens et
s'il a dur6 si longtemps a Salonique, c'est parce que
jamais cette aide ne lui a manqu6. II nous encourage i
la lui continuer, nous donne ensuite une image-souvenir
et nous annonce qu'il vient de recevoir un t61gramme
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voeux personnels et ceux de la Province.
Apres le souper, a 8 heures, ce sont les conflrenciers de
saint Vincent de Paul qui viennent. Ils sont tous r6unis
au complet autour de leur president, M. Charnaud. M. le
Superieur regoit leurs vceux et leur dit combien ils lui
vont au coeur car il sait combien ils sont sinceres ! II
les engage a rester toujours fideles Aleur ideal de charite
et d'apostolat aupres de ses paroissiens qui bn~ficient
de leurs visites et de leurs aum6nes ! Ensuite le president
offre A M. le cure le cadeau des confIrenciers, un beau
livre d'oraisons pour les saluts du Saint-Sacrement,
richement reli6. M. le Sup6rieur remercie M. le President
et tous se retirent apres avoir regu sa ben6diction.
Dimanche 15. - C'est done en ce jour que notre paroisse doit fater son cher pasteur. Depuis huit jours dejA
les fideles le savent car A toutesles messes le dimanche
pricdent, ils ont Wt6 invites A venir, nombreux, offrir
leurs voeux au vWnfre jubilaire. Les premiers seront
ceux des dames de la CharitA ; leur groupe nombreux et
si devou6 aux pauvres de la vile sait reconnaitre l'assiduit6 de leur pasteur A leur reunion mensuelle et plus
personnellement elles revoient en lui, le pretre de leur
premiere communion, celui de leur mariage, celui qui
versa 'eau sainte sur les fronts de leurs chers enfants. A
tant de titres, il m6rite veneration et I'enveloppe qu'elles
lui offrent en est le timoignage puisque cette somme doit
etre destine a l'achat d'un bel ornement.
A io heures moins un quart, le joyeux carillon qui fait
1'admirationdeSaloniqueannonce que l'heurede lagrandmesse- approche. Et de fait, pen A peu, les bancs de
l'6glise se garnissent et a io heures precises, aprs la
longue serie des enfants de chceur vetus de la soutane
et collet rouges, vient M. le Cure entoure du diacre et
du sous-diacre. Bientot la sainte messe commence. Ala
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tribune, la chorale chante lai mase de Stek•im,. trt
pieuse et solennelle. Apris Vvangile, M. Kats monte
en chaire et au nom des paroissiens offre an jubiiaire
les vceux de la paroisse tout entire. Commeantant, l
paroles de l'Inroit enoe troisitme dimanche de l'A.ve
il nous invite a nous rejouir car Thessalonique f&te an
jourd'hui un vrai disciple do grandisaiht Paul; il nee
rappelle les qualit&s de notre v6nrk pasteur, sa profond

pi*tt, son amour des pauvres qui i souvent solliiteat
ses aumones, son culte de Ia-maison de Dieua, son attae
chement aui cr6monies qu'ilveut imposanteset recueiw
lies, Pintdrkt paternel qu'il porte A chacun de ses fidds
et par dessus tout r'exemple de cette vie de pretre in

tegre qui en impose nmane a.eux qui ne partagent pas
nsW croyanoes.
La. sainte mes sesepoursuit pieasemeati A> l'Offe

totre, un magnifique T2

sacerdos a quatre voix et

chanti par la chorale. Aussit6t apres le saint du SaintSacrement est doneD.De rhostie sainte, Jesus ~1evi
par notre vWn6* pasteur nous b6nit et nous lui demandons de le bhnir avec nous. Enfin, dans la salle paroissiale, ddlicatement orn6e par des mains pienses, les
paroissiens sont' invites a monter poor offrir personnel
lement leurs voex & M. le Cr6. Danm raistaue neus
reMiarqnousM. le ViceaConsul de France ave..saz dame,
Mi le Consul d'Espagne, M. le Directeur de FOffice
commercial frangais, tous les notables de la, paroisse
et un grand nombre de paroissiens, entre antres les anciesnes familles qui, il y a ingt-cinq ans, se trouvaient
aSalonique lors de l'arrive de notre vnh6r jnbilaire.
11 arrive dans la' salle au milieuw des applaudissements
dtde sa place, remercienos chersparoissienadeleur d'lidate attention quiiles a port6Is venir en ce jour semerier

No~te-Seigneur de lai avoir permis d'arrivel sai vingt
dinquienie annee de pastorat Salonique. I niespce pas
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les doubler, dit-il, car ce jubilk semble comme un son
de glas, lui annoncant que bient6t sk course va finir,
comme s'exprime saint Paul. Voila pourqioi, aux actions
de grices qu'ils adressent a Dieu pour lui, il leurdemande
de vouloir ajouter la priere de passer les derniers jours
de sa vie dans une pieuse priparation a la mort. Chacun
se retire heureux d'avoir rendu A son Pasteur ce timoignage de reconnaissance et emporte la petite image, souvenir de ce grand jour.
II tait midi lorsque la cour de la mission se retrInva
calme et solitaire. Mais voici l'heure du repas :bien quie
notre maison n'ait rien d'un palais et le refectoire d'une
salle de festin, cependant ce jour-IA, il convenait que la
mission groupit autour de la table duivin6ft jubilaire,
ses principaux auxiliaires. Les invites etaient nombreux:
ce furent M. Saliba, superieur de notre maison de Zeitenlik avec le fr&re Mitzo; Mgr Mouradian, cure des
Arminiens catholiques, A Salonique ; M. le directeuir
du College avec trois de ses religieux, 1'atunnier de
l'h6pital italien, un Pre conventuel, le president des
Conferenciers de Saint-Vincent de Paul, le Prisident de
1'Association des Hellenes catholiques et des Amis die

rEglise. La table, delicatement orn6d de fleurs par les
soins de notre 6conome, M. Fr6ris, avait bel aspect
Appendu an mur au-dessus de la place riservie au
plac6 le portrait de S. S. le Pape Pie XI,
jubilaire
xtait
benissant celui que fious ftions. Le repas,-simple comme
un repas de Communaut,, fut empreint de cette meme
simplicit;; dans les rapports entre invites l'on Y 6voqua d'anciens souvenirs, entre autres celui des anciens
cur6s de la paroisse, des 6vinements heureux on malheureux surgis durant ces vingt-cinq ans. Au dessert, le
President des Hellenes catholiques adressa en langue
grecque'quelques mots de felicitations au vendr6 jubilaire et le remercia de son saint ministare et du d&voue-
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ment inlassable prodigu6 durant ce quart de siecle pass6
dans la paroisse de Salonique.
L'apres-midi, A 15 heures, tous les enfants des ecoles
des Freres et-des Soeurs et les petits orphelins de Zeitenlik offrirent leurs voeux a M. le Cure dans une aimable
seance r6criative qui eut lieu dans la salle des fetes des
Seurs de la ville. La varidtd ne manqua pas certes.
Des sentiments bien delicats furent exprimes en vers,
en prose, en musique et cette soir6e charmante se termina
par l'offrande des Enfants de Marie d'un superbe dessus
d'autel grenat.
Des sachets de bonbons furent ensuite distribues a
chaque enfant avec une image-souvenir et tous se retirnrent heureux d'avoir a leur tour et A leur maniie
exprime an v6ncr6 jubilaire leur amour et leur reconnaisance.
Le cripuscule enveloppait notre clocher de ses teintes
d'Attique; apres les roses et les violets, le bleu fonco
annoncait la fin de ce 15 decembre. Comme toute fete
de la terre, elle s'achevait, mais il y avait eu en celletrop de piete, trop de divin pour qu'elle ne soit pas embaumee d'un parfum tres consolant pour le cceur de celui

qui en avait 6t6 l'objet. II avait pu sentir en ce jour la
reconnaissance de ses nombreux enfants. Et ces vingtcinq ans surwle sol de Thessalonique m6ritaient bien
d'etre loues par les Ames nombreuses auquel il s'etait
prodigucdans un si grand esprit d'apostolat.
Saloniques

Edouard BAUTRHAN

AFRIQUE
MADAGASCAR '
Sur les bords de 'Onilahy
I. -

L'ONILAHY.

Tant qu'il n'est que ruisseau, de sa source a Betroka,
et encore rivibre sans affluefits importants, de Betroka
&Bennitra, ce cours d'eau est appeld Mangoky par les
Baras de la region.
Recevant ensuite de gros et nombreux affluents, il
prend un nom en rapport avec son importance, peutktre par similitude avec les mceurs des tribus riveraines :
Baras, Tanosy, Mahafaly, Masikoros, VWzos, qui, eux
aussi, changent de nom dans certaines circonstances
importantes de leur vie sociale.
Chez eux aussi, les riches sont facilement polygames.
Voila done le Mangoky pourvu de nombreuses rivikres,
qui, comme les femmes du polygame, sont A la fois la
source et le signe de sa richesse, de sa force, et de sa puisx

VUE IFENSEMBLE SUR MADAGASCAR
ET SES HABITANTS

Madagascar, colonie franvaise depuis x896, s'6tend sur 609.800 kilomktres
carrls, done superficie 6gale a celle de la France, de la Belgique et de la
Hollande r6unies. C'est la troisieme fle do monde, venant apris Sumatra
et Bcraeo.
Situ6edansl'OcanIndienentreles z et 26degr6s delatitudesudet les4oet
48 degtes de longitude est, elle mesure prs de x.50o kilokmtres du nord au
sud et a une largeur moyenne de 40o kilometres. Le canal du Mozambique
la s6pare de 'Afrique.
Autour d'elle, comme autour d'une reine, d'autres Iles de moindre importance torment sa garde d'honneur: Maurice, La RBunion, Rodrigue. SainteMarie, Nassi-B6, les Comores, etc...

-

594-

sance. A droite, lui arrivent le Sakamar&-kWly, la Sakavato, la Sakamar&-b, la Sakamadio, la Teheza et la
Sakondry ; Agauche, la Savazy, la Sakoa, la Sakamuna,
la MWnarandrohy.
Mangoky n'est plus un nom digne d'un fleuve puissant
qui porte AI'Ocean le tribu liquide d'une immense region;
il suit donc 1'usage des hommes riverains et prend le
nom d'Onilahy : < Le fleuve mile a ou grand fleuve. Cela
signifie tout de meme quelque chose, n'est-ce pas ?
De BWndnitra A Saint-Augustin, ofi il se d6verse dans
la mer, l'Onilahy elargit graduellement son lit, charrie
des millions de metres cubes de sable, grignotte les collines ctayeuses qui genent sa course et quelquefois,
i ses heures de fureut causee par les orages qui le gonflerit outre mnsure, balaie comme f6tus de paille les vilToutes ces ties, an relief escarp6, sont vraisemblablement les restes d'un
ancien continent qui, A 1'6poque prehistorique, s'est affaiss6 dans l'Ocean

Indief.
Madagascar a conserv6 des 6chantillons de flore et de faune qu'an ne retrouve nulle part ailleurs sur la terre.
La situation de Madagascat, isole dans 1'Ocan, loin des grandes <sppinires s humaines que sont 1'Europe, l'Inde et la0 Chine, lui valut de recevoir
seg premiers habitiats tardivement, vers le x i ou ainx siCaled, peu-4tre
m6me plus tard.
Des migrations luivinrent, a des dates difficiles a determiner, de la MalaisiePolynsie, de l'Arabie, de la Perseet de lAfrique.
Dans un manuscrit arabico-malgache, du d6but du treizieme siicle, le nom
de Madagascar, d'origine malgache, se trouve dejA sous la fonre Madangasikara = Madana, hasi, kara (pays riche en nacre sacrie). Primitive appelation du sud-est de File, la premiae eh contact avec les etrangers, Madangasikara a 6t0 nornalement etendu A toute l'ile. [Etymologie contestke.]
L'criture 6tant d'introduction recente parmi lesMalgaches, leur histoire
est faite de traditions ; aussi, ignorent-ils tout du passe lointain.
La colonie malaise fat probablement la premiene, o u u moins la plus importante, et elle s'est assimile les autres, coine le demontrent l'unit6 de
langue dans toute F'ile et le type dominant qui se rattache A a race negre
malayo-polynesienne, sans 6tre profondement alt&r6e par les m6tissages
d'apport 6tranger.
Ces premiers colons eurent A lutter longtemps contre un sol ingrat bt an
climat meurtrier. On peut dire que la population malgache a letgtImps
yv6g6t, dcim6e d'ailleurs par les maladies tropicales (syphilis, paluaisme,
tuberculose, lpre, etc...) et par les guerres incessanes entre tribus avabt que
la conqu&te frangaise ne sait venue faire rigner in paix.
Cela suffit pour expliquer qu'un pays qui pourrait, sous un climat tempr6,
thoutrr o5millions d'habitants, n'en compte que 3.772.569 d'apres le derier
recensement officiel publiM en mai 1934.
Cette population est loin d'etre homognih, skrtout dans les grans centres
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lages imprudemment installs sur ses bords; c'est ainsi
qu'au d6but de 1933, des navires passant A4o et 5o kilometres de la c6te purent remarquer des cadavres
d'animaux domestiques, victimes de l'Onilahy.
En temps normal, il va plut6t paresseusement, 6talk
sur 500, 8oo, I.ooo metres, et plus, n'offrant qu'unchenal
navigable aux ledgres pirogues et de rares repaires
profonds pour ses milliers de a locataires a pen gracieux,
les crocodiles, que la gent humaine appelle avec respect

ales mattres de l'eau o. On les saluait jadis par cette
formule : Salut, maitre ! Ce n'est pas qu'on t'aime,
mais on te redoute P.
L'Onilahy a une longueur de 400 kilometres. Ce n'est
pas le plus important des fleuves malgaches, c'en est
un des principaux et des plus pittoresques.
oi I'on voit des visages de toutes les couleurs et ou l'on entend un nambre
consid6rable de langages differents : Babel et Casnopolis r6unies.
Un premier groupe comprend les 6trangers, venus pour la plupart apris la
colqukte frangaise:

1o.zx4
Franais venus de France .....................
Frangais nds a Madagascar on venus de la RCunion.
12.799
Europ6ens divers, Americains et Africains ........
3.89Indous ....................................
:.
.387
2.246
4...
Chinis ................................
2.273
Metis de Franais..............................
M6tis d'autresatrangers........................
787
Le second groupe comprend les Malgacies que le recensement a r4partis
enJ22 tribus, fort differentes en nombre de sujets comme A bien d'autres
points de vue
873.941 ames
Les Havaatteignent le nombre de.............
58-.520
LesBetsilos.............................
472.400 chacun
Les Beasnisaraka ............................
Les Tanala, Antaimoro, Antaisaka, Sakalava,
150.0ooo chacun
............................
Atandroy ..
.....
LesCoorniens d6passent ...............
LesAntanosy, Makoa, Sihanaka, Mahafaly .......

oo00oo0
6o.ooe chacun

20.000 chaen
LesBezanosano, Antakarana, Masikoro, Vezo....
Les habitants de Madagascar soet trs inigalement r6partis dans les diverses r~giok d&4Ile.
Le plateau ceatral est occup6 par deux tribus : les Hovas, an Notd et It
Betsil6os an sud.
Les autres tribus se partagett le pourtour de 1'lle, assez inogalek*M
chacume occupant im teritoire proportioneU A son importance, et tenat
d'aillers A se comp6aetzer de plus an plus, grAce A la facilit6 des communications et A la slrWit& qti rgne d6eormais partout.
Sur les c6tes, on ne rencontre guere d'agglok ratioos importantes qup 4ans
les valdes et aux eibouchures des fleuves: Majunga, Meorodava, Tular
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Les fleuves ont toujours attir6 l'homme sur leurs rives
fertiles. Ici, comme partout, des agglomerations se sont
formtes sur le bord de l'eau qui coule limpide tandis

que le Mahafaly, le Bara et le Sakalava, vivant dans
1'interieur de la brousse, vont se ravitailler aux marigots
bourbeux situes quelquefois A un et deux jours de marche. Quatre tribus principales sont campees sur les
bords de l'Onilahy: A l'embouchure, les V6zos qui vivent dans la navigation sur leurs pirogues, lI6gres comme
des mouettes. En remontant le cours du fleuve on traverse le pays des Masikoro, puis celui des Tanosy et
enfin celui des Bara, vivant tous de l'agriculture et de
1'6levage: gens simples, sobres, pacifiques, dociles A
1'autorit6, n'ayant du sauvage que la misere, 1'ignorance,
et 1'apathie, ce qui est d'ailleurs sufflsant pour en faire
de bien pauvres diables !
Dans 1'immensit6 de notre Mission, on n'a encore pose
sur la c6te ouest ; Mahanoro, Mananjary, Farafangana, Vohipeno et Vangaindrano, sur la c6te est ; quelques cites se sont aussi formnes dans les golfes
ou baies naturellement abrities de la haute mer ; Diego, Vohlmar, Tamatave,
Manakara et Fort-Dauphin.
Dans l'interieur, quelques centres populeux se sent d6velopp6s au caeur
des regions les plus fertiles : Tananarve, Ambatolampy, Antsirab6, Ambositra, Ambohimahasoa, Fianarantsoa.
L'Evang~isation des tribus malgaches a commenc6 srieusement vers le
milieu du xIx* siicle, mais les etapes du d6but oat 6t6 longues et dures.
La religion a eu besoin, pour s'4panouir, de la protection du drapean
francais. Mais des r6sultats brillants ont eti obtenus depuis cinquante ans
et permettent de presager un avenir radieux pour le cathoalcisme.
Madagascar est divis6e en 6 vicariats apostoliques, prifecture et x mission..
L'lle est 6vangelis6e par plus de 220 missionnaires; pr6s de 2oo frres et
de 4oo sceurs s'occupent des 6Coles et des ceuvres diverses.
Le chiffre des catholiques atteint 550.000 et celui des catdchum&nes
75.ooo.
Faire de nos primitifs des chr6tiens et des civilis6s, c'est un programme en
voie d'ex6cution, mais dont la realisation parfaite mettra du temps a sortir
des bxmnes de I'avenir, brumes encore si 6paisses, que les Malgaches, ennemis
e towt effort, disent que l'avenir est obscur, noa pas une fois, mais sept
fois!
SLLaVWrite vous dMlivrera a a dit Jesus-Christ.
Que viennent done des ouvriers nombreux faire briller aux yeux de ce
peuple encore sons 1'emprise du paganisme, la lumire qui doit 6clairer tout
homme et le conduire vers le s6jour des clart&s 6terneles.
c lie et aosiu vmiaea mesm a.
L.YIN.
Ambroise ENS
Tular, le z5 juin x934.
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que de rares jalons le long des voies de communications. La population est clairsemie et les villages souvent
trop petits pour y faire ceuvre interessante. Je vois cependant 5 clochers se mirer dans les eaux de I'Onilahy.
Autour de I'eglise, les boutiques des commergants, les
paillottes des autochtones et le parc A boeufs des propri&taires. Le troupeau est le capital des indigenes, la vue
de leurs boeufs gras leur rejouit le cceur durant toute la
vie et la chair du z6bu fera le regal des parents et amis
au jour de leurs fundrailles, dont la solennit6 et la splendeur seront rgglies en proportion du nombre des animaux
destin6s au festin funeraire.
II. -

DAPART.

Depuis longtemps j'avais promis une visite aux chr6tiens qui vivent sur les bords de I'Onilahy et qui me connaissent presque. tous.
Comme les indigenes aiment les r6unions ou le nombre
donne du coeur aux timides, on d6cida d'un commun
accord de se rtunir des quatre coins de l'horizon ABenenitra dont je dois b6nir l'dglise.
Me voilA done parti en filanzane, c'est-A-dire port6
par huit negres aux 6paules robustes qui se remplacent
quatre par quatre sous les longs bras qui supportent
mon fauteuil ou plut6t mon Aperchoir » oh je suis baJanc6 par les secousses qu'ils donnent A I'appareil,
comme rarement ii arrive A un prunier d'6tre secou6.
Derriere mon filanzane, mon cuisinier doit veiller A la
marche des 8 porteurs de bagages: chapelle, lit de camp,
cantine, etc. Pour se donner tm air d'autorit6, il prend un
chapeau de paille (marque d'6elgance et de richesse) et
une lance A la main (insigne de commandement).
Pour voyager, dans notre mission, il est bon de mettre
dans son sac : une tartine de bonne philosophie A l'6cole

?WfLT4RsT 7Th~
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, Faut pas s'en faire n un flacon, plut6t grand que petit
d'huile de a patience ) qui a la propriedt de camher les
nerfs, une provision aussi considerable que possible de
connaissances du pays et de ses habitants, et puis des
vivres en proportion de son app6tit et de la longueur du
voyage, car ici, comme A Pibrac de Toulouse ou A SaintRoch de la Margeride, il ne faut pas compter sur les restaurants. Le c6t6 materiel, logement et nourriture, est
presque toujours lamentable; c'est ce qui nous dpuise
avant I'age A Madagascar. On se butte Atant de difficultes inherentes au pays et a l'indigene insouciant que le
mieux est d'etre dans la disposition permanente de
faire contre mauvaise fortune bon coeur. Que ne peut-on
vivre comme les purs esprits. H6las! la moiti6 de
l'homme tient de la bete ! Assez bien approvisionn4 des
articles indispensables ci-dessus 6numfr6s, je quitte
Tuliar dans I'aprbs-midi du ier dimanche apres Paques.
Cette premiere Otape est courte : 15 kilom6tres et me
voila au pied de la colline appelke la Table, haute de
I50 metres, qui domine toute la vaste plaine de Tulaar
et sert de point de "repere pour les navires, car an nord
comme au sud de Tulear, la c6te est indifiniment plate.
Arrive de bonne heure au pied de la colline, j'ai la curiosite de l'escalader, ce qui n'est pas long et permet de
respirer quelques « bouff6es d'air frais et de jouir d'un
horizon un pen plus 6tendu que dans la plaine. Je contemple d'un c6te la plage du canal de Mozambique avec
la silhouette de Tulkar plant6e en avant du delta mardcageux du Fiherenana, et de l'autre c6te un pays lEgrement onduld qui s'en va en s'elevant graduellement vers
r'intrieur de file: triste maquis rocailleux et broussailleux dans lequel nul animal ne trouverait un brin de
gazon a brouter ou un 6pi de grain Abecqueter. Je dois a
l'hospitalitd d'un chritien 6tabli •lomentand4ent Ij
pour des travaux de la route, le plisir de passer pue
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bonne nuit sur un matelas qui tempcre la duretW du sol
sur lequel je repose.
Mardi matin, je chemine durant trois heures a travers
ce pays couvert de rocailles et de broussailles. Une partie
de l'etape se fait avant le jour afin d'6viter que le soleil
ne nous surprenne en ce d6sert oi 1'on chercherait vainement une goutte d'eau.
Je dine A

.'ombre

d'un grand kily, touffu comme un

chene, sur le bord de l'Onilahy. Une fois ragaillardi, je
vais, en compagnie d'un chr6tien de la localit6 voisine,
Ambohimahavelo, reconnaitre 1'emplacement d'une future 6glise qu'il serait bon d'edifier dans ce village pour
permettre aux quelques chr6tiens de 1'endroit de se
reunir le dimanche et apprivoiser peu A pen les autochtones de la tribu Machicores qui sentent la sauvagie.
C'est un lieu de passage oh le missionnaire ambulant
serait heureux de trouver un pied a terre.
Durant un jour et demi il n'y a plus qu'A suivre la
route qui longe le fleuve et conduit d'6tape enatape aux
villages qui portent les noms pittoresques de Ambohimahavelo (la montagne qui fait vivre), Marovoay (nom-

breux camanus), Maropiha (nombreux poux), Ankotofotsy, Mahaleotsy (qui donne des demangeaisons,dues
ses legions de moustiques), quelques autres encore, et
enfin Tongobory qui est un port fluvial percWh sur un
mamelon contre lequel l'Onilahy vient se butter : point
stratigique militaire jadis, occup6 par 1'infanterie et
I'artillerie coloniales et qui restera un centre administratif et une citi pittoresque.
III. -

TONGOBORY.

Lorsque j'arrive & Tongobory, la nuit commence a
voiler les details des ftres et des choses, cependant la
voix de mes porteurs remplace le fouet du cocher on le
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siffiet de la locomotive : ils veulent aussi qu'on les yeie
passer et montrer que je ne leur pese guere plus qu'ua
sac de plumes: de IA leur rire sonore, des eclats de
voix, des appels, etc. Je suis vite reconnu et de tous c6tes
m'arrivent des a Bonjour, mon Pre a qui me donnent la
sensation d'etre enfin parmi des amis. En haut de la
colline, I'administrateur,chef de poste, me xreoit aimablement. On se connait un peu pour s'_tre entrevu lors
de mon passage, en octobre dernier.
Dej quelques chrktiens des p;virons sent arrivis
et toujours prompts A manifester leur zae, me demandent . se confesser pour communier demain matin.
Hd 1 les amis, laissez-moi deteler, d'abord.
D'aillers ,pour la confession, comme pour le reste,
void lordre du jour, auquel Aifaut que chacun se tienne,
afin ,e je puise arriver a faire le plus gros de l'ouvrage.
Leyer au .chant du coq, puisu'il n'y a pas de cloche
pour sonner rAngelus. Les plus presses peuvent se presenter Aconfesse avant la messe qu4 sera dite vers .7 heures, af!n que tout le monde,puisse y assister, car tous ne
selevent pasau chant.dioq :selon le proverbe malgache,
«un troupeau de bleufs ne se lIve pas avec ensemble.*
La messe pernettra de se r'veiller completement, meme
aux plus fatigues, car eUe comporte des ,chants et tout
le monde chante.
Ellesera suive d'un sei;mon qui jettera quelques iddes
substantielles de morale chrXti• •e dans ces esprits bien
disposs, mais trop souvent conduits par un coeur
encore enclin aux faiblesses humaines. Dans la matinee,
reunion generale, qui commence et se termine par des
.cantiques. C'est indispensable pour les malgaches, amis
du bruit ,arrangi ) qu'il.est convenu d'appeler musique.
Instruction sur ,le catichisme, dont il faut rappeler la
(lettre , et bien expliquer . l'esprit a .ces brave~,gens
dont 1'instruction est fort rudimentaire, pouriaiplupart.
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Comme cela est A la fois utile et agriable, on recommence dans l'aprss-midi.
Le soleil couchant: 4 maty masoandro, 'ail du jour
s'iteint , est une heure que chacun replre facilement,
au grand cadran du firmament : c'est le moment de la
priere du soir, d'un bon sermon et de la bnddiction du
Saint-Sacrement.
Je passe quelques petits details, qui servent d'entractes.
Ils ont cependant leur importance, car c'est dans ces
entr'actes que se reglent les questions particulieres
relatives au bapteme, au mariage, etc... et comme tout
malgache est beau parleur, ce sont des palabres sur cent
sujets divers qui m'occupent sans discontinuit6. II
faut se a gendarmer a pour trouver le temps de manger et
de dire le breviaire, meme en empidtant sur la nuit.
II y a une dizaine d'annees que la Mission s'est installde &Tongobory,modestement d'abord par la construction d'une chapelle en briques crues; puis, les fideles
augmentant, on a pu ouvrir une 6cole ; enfin, le moment
est venu de dilater les murs de la maison de Dieu.
Les chritiens se sont mis au travail, diligents comme
des fourmis, chacun contribuant selon ses forces et ses
aptitudes Al1'dification de la demeure commune qu'est
la maison de la priere.
Les femmes sont chargies de monter le sable de l'Onilahy pour faire le mortier. Comme la Samaritaine
revenant du puits des ancttres avec la cruche sur la
tete, les Tongoboriennes montent la berge escarp6e du
fleuve avec un sac de sable sur la tete et elles vont ind6finiment comme les chenilles processionnelles. Elles me
disaient tant6t: ( Mon Pere, nous serons chauves, les
cheveux souffrant quelque peu du fardeau, lorsque
1'glise sera finie ». Je leur ai conseillk d'huiler copieusement leur chevelure, leur assurant que les Blancs 6vi-
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tent et meme gudrissent la calvitie avec des onguents.
Piques dans leur amour-propre par I'ardeur des femmes, les hommes ont pris la pelle, la pioche et la truelle,
etc... tout comme les frelons, voyant les abeilles devor6es
d'activit4, se d&cident A diployer leurs ailes, voulant
avoir au moins l'air de faire quelque ch- se. Ils sont A
peine 25, et voila qu'en quelques mois 1'eglise est sortie
de terre et a pouss6 avec une celerit6 qui tbahit les clans
protestants et paiens.
La Mission leur a aid6 en payant quelques ouvriers
d'art, macons et charpentiers, en envoyant du ciment de
Tuliar, etc... 11 y a encore un morceau qui sera dur
A digrer ; c'est la charpente et la couverture du toit.
J'ai peur que mes gens s'assoient un moment pour
contempler le travail fait et remettent A un demain
lointain la reprise de I'ouvrage.
Pour tacher de conjurer une lassitude peut-etre raisonnable, mais qui serait disastreuse, je viens de leur
dire: a Mes petits agneaux, votre laine est courte, mais
je vais d'abord tondre vos peres et meres ,. Les peuples
primitifs aiment le langage imag6 et les paraboles; ils
ont compris que j'allais faire un appel de fonds aux ames
genereuses d'an-dafy, de l'Etranger.
Ils vont travailler, un peu plus lentement peut-etre,
me demandant AI'arrivie de chaque bateau : c Eh bien !
P&re, les moutons d'an-dafy ont-ils envoy6 une belle
toison ? n Pourrai-je leur annoncer bient6t l'arriv6e
d'une toison d'or ?
Sans mitaphore, il y a la un joli placement de quelques
billets bleus A faire et d'une siretM absolue, puisque
c'est de l'argent A verser cdans le sein des pauvres »
desquels Dieu se porte garant.
Je passe cinq jours A Tongobory pour stimuler les
progres spirituels, redresser les a boiteries ,, contriler
la gestion financiere, etc., etc.
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La grand'messe du dimanche est pricde6e de 7 baptames, ce qui porte 20zo le nombre des baptis6s A Tongobory depuis dix ans. I1y a eu 26 mariages. Bon nombre de ces gens ne sont plus 1i, 6tant partis A la poursuite... delafortune, pouss6s par 1'amour du changement,
maladie morale dont tout malgache a le microbe plus
ou moins actif.
IV. - BEZAHA.
SBe i beaucoup, zaha, baobabs s, c'est aussi le pays
du riz, des oignons, des bteufs et de quelques braves gens.
Dans la region, les catholiques sont au nombre d'environ
I50, repartis en 6 ou 7 villages. Le dimanche les reunit

S1l'6glise de Bezaha. Elle est bien modeste, mais je les
felicite cependant des ameliorations qu'ils y ont apport6es : un autel neuf en briques, la table de communion,
le toit refait ; ii ne manque guere que des bancs. Je
vais emprunter ceux de l6cole du village. Je ne sdjourne
que lundi soir et mardi. Tous mes gens ont quitt6 le
travail et du mardi font un dimanche ou du moms un
jour de fete. Jo fais quatre baptemes et regois l'abjuration d'un protestant dont le mariage se fera A Fanjahith
pour plus de solennitd. Je distribue de bonnes paroles
aux grandes personnes, des images et des bonbons aux
enfants... de quoi satisfaire tout le monde. Et quand its
sont en bonne humeur, me rappelant qu'il faut battre
le fer quand il est chaud, j'attaque le «taureau par
les comes ) je veux dire que je passe an chapitre des
reproches : Bezaha n'a pas de cloche, c'est une honte !
Bezaha n'a pas de confr6rie de femmes z~16es, c'est
inadmissible ! Bezaha n'a qu'une paillotte comme un
bazar pour 6glise : ni le PNre, ni le bon ieu ne sont contents de cela... Avant de quitter la chrktienti de Bezaha,
j'avais 6oo francs pour acheter leur cloche, la liste de la
confrerie des zilatrices et l'assurance (combien sre ?)
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qu'au 15 aout de I'an prochain je pourrais venir faire la
b6nidiction de i'Nglise de Bezaha : grande, propre et
complktement am6nag6e.
Nous nous s6parons bons amis.
Unt fait divers local : i y a un mois qu'un vieux Tanosy
de Bezaha rendit A Dieu son a'me toute paienne, emberlificotie dans ce que le Dieu des Juifs appelait a la graisse
de la terre ) et que je suppose Wtre les biens de ce monde,
en g6ndral.
Le vieux Tanosy laissait en heritage A ses trois fils
de vastes rizieres et 400 boeufs, ils sont done tous
ampanarivo: qui possede des mille et des mille ,
comme disent les Tanosy. En h6ritiers intelligents, les
enfants se sont partag6s les biens de leur defunt pere,
mais ont voulu goiter la chair des bceufs ; ils en etaient
les maitres et les coutumes de la tribu leur en faisaient
un devoir. Done, depuis un mois, le troupeau de 4oo
bceufs vient coucher pros du village et le boucher n'a que
l'embarras du choix. 30 A 40 bMtes vont ainsi accompagner leur ancien maitre dans un funeste tripas; on ne
sait quand finira la tuerie; le ventre des festoyeurs est
seul juge en cette matiere nullement litigieuse.
Tous les aprbs-midi, le tam-tam convoque de son appel
saccad6 les femmes et les enfants Tanosy au spectacle
de deux danseurs. Les chants de la foule, scandes
par le battement des mains, excitent les jarrets trepidants des deux comidiens. En passant, j'admire qn
instant leur gesticulation drdlatique, leurs sauts prodigieux et les banderolles de colifichets les plus ht6roclites
qu'ils portent autour du corps et en bandoulitre. Ils
amusent le peuple et le grugent de leur mieux. Le peuple
n'est dupe que parce que cela lui plait.
V. -

FANJAHIRA.

Je fals une visite d'encouragement aux chritiens de

-6o8Fanjahira qui est la citadelle protestante de la province
de Tulaar. Son docteur americain, qui est un charmant

homme a, depuis trente ans, rendu d'immenses services
aux negres comme aux blancs.
L'arme redoutable pour le catholicisme, ce n'est pas
ledit docteur qui est d'un liberalisme rare, c'est 1'6cole
qui a 150 garcons et filles internes et pr6pare une lite
pour la conquete morale de la population.
Un chritien, anim6 d'une foi A transporter les montagnes, a entrepris la construction d'une 4glise & Fanjahira, afin de retenir les chretiens sollicitis par la propagande protestante et de ramener mýme ceux qui ont
deji &t6 enr6lis. Deux autres ont consenti . l'aider
cofite que cofte; tous les autres les regardent faire. Eh
bien ! ces trois hommes ont bAti une 6glise en trois mois,
modeste il est vrai, 13 metres de long et 6 metres de
large. Mais c'est un travail soignI, digne de la cause.
Mon homme qui vit du commerce, a fermi sa boutique
jusqu'A f'achevement de 1'6glise et il me declare hWroiquement: a Si je me ruine matiriellement, j'espere que
Dieu me recompensera au centuple dans l'ordre spirituel f. Je lui souhaite cette r4compense et par surcroit
le sort de Job qui, ayant tout sacrifi. a Dieu, recut en
fin de compte dix fois plus qu'il n'avait perdu. Un secours aussi genereux que me le permettent mes moyens
lui est accordS.
* Encore une journie de marche A travers un pays d6sertique, diner sur le bord d'un fleuve, et .je couche A
Mahabo, chez une famille chritienne qui r6unit dans sa
maison quelques chretiens disperses dans le pays.
Le lendemain, je dejeune a Andranomanitsy (es
eaux fraiches) of quelques fideles vont 6difier une chapelle.
En attendant que le culte puisse se faire chez eux, ils
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me suivent A Benenitra qui n'est plus qu'A une dizaine
de kilometres.
VI. -

BENENITRA.

SBeaucoup de d6mangeaisons occasionnies par la
piqire des guipes ,. C'est le point < terminus n de mon
voyage, A 200 kilometres de Tulkar. A mon arrivee, a
Benenitra, pros de 200 chretiens sont reunis ; j'coute
des chants et des discours de bienvenue, les uns en malgache, les autres en francais : ils ne manquent pas d'intdrkt par la fantaisie de la pensee et la trouvaille de mots
plus on moins justes pour l'exprimer.
Avant que je quitte Benenitra, les femmes se sont cotisees pour acheter une cloche, car on se reunit encore
au son de la conque marine, ce qui a fait mal i nos
oreilles », disent-elles, et puis, les protestants en ont
une, nous en avons honte !
J'ai signald qu'au d&part, mon filanzane 6taitaccompagn4 de mes bagages : chapelle de voyage, lit de camp et
cantine, le tout porte par 8 hommes suivis de mon cuisinier dont rart es casseroles m'a sauve la sante, le
courage, presque la vie !
A Benenitra, je trouve une chambre propre et une
table servie avec tout l'art que savent y mettre les deux
bons compatriotes, M. le chef du Poste administratif et
sa dame qui me regoivent avec une cordialit6 aussi exquise que simple.
Je baptise leur fillette en grande solennit:, le lendemain.
J'en viens au but de mon voyage : le travail spirituel,
l'administration des sacrements et les predications i
mes braves chr6tiens, puis enfin, la b6nediction de l'6glise
de Benenitra.
Vous pensez s'il y a de serieux coups de brosse A
passer sur ces Ames, bonnes au fond mais vivant an

niiliei des paiens idolitres ei fi'ayahl pas Vu Ye iiiiisioinaire depuis un on deux ans, quelquefois davai•age.
Sermons, catichismes, confessions, palabres pour prdparer les mariages, etc... Je n'arrite pas diimatin au soir
durant deux jours.
Aussi, au matin du troisimne, la c6rimdnie commenci
par 15 baptemes et 65 nariages, et Se continine pa 1h
grand-messe avec communion gndirate. Chants et pri~res
sont d'un reciefllement parfait dns cette ptiti glis4
parse comm le e reine; oh ne vdi plus les ulrs tant li
peinture a Wttversee a profiisioh ipou li faire n p
pisr r'e
parfaite. Dans ia charpente die a toiture leg ori-Aaiihie
et les guirlandes arrktent le regard qui ne piut remarqtiei le toit eh paille.
La bnfiediction est 'faite au milleu de la ciiorisitt
recueillie des assistants.
Le soir, la demonstration bruyante indispensable
se passe en deux actes : le premier est relgieux, c'est
une procession dans les rues de la locaiite, sans oublier
de passer devant la porte du temple protestant -;queiles
envolees de notes aigues et nazillardes dans i'execution
des cantiques ! Mais en fin de compte, jaais Benenitra
n'avait vu un pareil spectacle et les voix parissaent
encore trop faibles pour exprimer la jole qui d bordait des coeurs.
Le deuxieme acte se passe au theatre mont6par la
jeunesse sur la place publique ou chacin est chez soi
et s'assied par terre, face A la scene.
Les dignitaires seuls ont un banc. J'en bineflcie,
ainsi que du discours d'ouverture dont voici un extrhit:
Mon PWre,
aDepuis deux jours, Benenitra est en f6t&, dE6 5patoit
on est accourni lA
'anorice de vdtre ajrive ; bii 6t heuituk, bri est content; voils tes ibiinme le iryofi dii

-

iI

-

soleil qui jette une note gaie sur tout ce qu'il dclaire
et donne a l'imt une force invincible.
SNapoleon premier, ce g6nie dont nul homme n'a
6gale la valeur, demandait un jour A ses ofliciers superieurs quel a6 t6 le plus beau jour de sa vie ; on lui citait
une bataille qu'il avait remportee sur les Russes; non,
dit-il, e'ett le jour de ma premiere communion.
« Le6 enfants auxquels vous avez donn6 hier la premiire communion se souviendront toujours du plus
beau jour de leur existence et votre nom restera grave
dans leur mnmoire en souvenir de ce jour divin.
i Nous vous remercions, mon pore, d'etre venu et
d'avoir biii l'dglise dont la patronne est cdlebfe, Jeanne
d'Atc, nom qui rappelle ~i Frajce uh passi glorieuk:.
plaisit i ces braves geni qui je quitterai
Podi faii

ieste IA,an clair de lune, jusqu'a une heuir
'deiaiii, jbe
apres mihuit.
qtie
At depart, on m'accompagne jiusqu'a l'Onilahi
j'ai ddcide de descendre en pirogue. Pen s'en faut qu'il
n'y ait 'des larmes; ii y a certainement des regrets sinceres, car ces braves chretiens se revoient comme des
brebis sain pasteur et aii milieu des loups, pour un temps
plus long qu'ils he desireiaiexit.
Is nie comblent de provisions de route, m'assourdissent de souhaits de bon voyage : Veloma ! Velomsa ! et
me suivent du regard jusqu'au moment ofi ma pirogue,
filant A vivie allure, toure la colline et dchappe a leurS
iega~ds.
VIL -

REiour.

Oli ! ce voyage de i2o kilorinetres que j'ai r&~ de-

pui qitelque temps.
Je ine suis plus eil £ge de voi, tout ei po6se ou en
roses!
Pour commencer, je passais 'deux jours bien pleiis,

-

612 -

et mrme un peu de la nuit, grace a un splendide clair
de lune, d'autant plus clair que la lumiere se reflite sur
1'eau comme sur un miroir, A zigzaguer d'un bord a
1'autre de l'Onilahy, large en moyenne de 200oo metres,
mais d'une profondeur insignifiante, de telle sorte que
constamment la pirogue se butte aux banes de sable.
C'est alors la manoeuvre a machine en arrire , qui
s'impose et mes , matelots a mettent pied A terre, dans
I'eau, pour haler I'embarcation. Moi aussi quelquefois
par sympathie et pour activer la marche.
On se fatigue vite a cette manoeuvre. Mes Vizos, qui
sont gens aussi habiles A la manoeuvre d'une pirogue
que paresseux devant un effort de longue durie, deviennent des pilotes d'une perspicacit6 qui m'6tonne:
aux rides de l'eau, ils reconnaissent de fort loin oil
commence et oui finit un bane de sable, et gouvernent en
consdquence. Un gamin de z2ans qui dirigelemouvement
assis sur la pointe avant de la pirogue, ne s'y trompe pas.
Le i<capitaine ,, un garSon de 18 ans, A I'arriere, lui
r6pond par un grognement sourd et toure le gouvernail.
C'est toujours les memes renseignements qui se repetent : ( an-joro, le coin a du banc de sable oi il faut faire
A droite ou A gauche ; puis < an-molotse, aux 16vres , !
c'est-A-dire vers les a bords ou lvres a du fleuve qu'il
faut se diriger.
J'ai appris, au cours de ces deux jours, pas mal de
choses: que la patience est une bien bonne chose et
qu'il est sage d'en avoir une bonne provision ; que la
r6verb6ration du soleil sur la nappe d'eau arrive A vous
cuire le nez et les joues malgr6 toutes les pr6cautions
possibles; qu'on se fatigue meme de la position assise
lorsqu'elle dure du matin au soir sur une pirogue, etc...
Encore un mot sur mes gites de nuit : le premier soir,
un vent glacial se lkve qui m'engage A chercher un refuge si je veux goiter un peu de sommeil. Je gagne un
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village habit6 par les u Baras », tout pros de la rive.
Quelques sous distribuds aux enfants m'assurent un
bon accueil chez ces primitifs naturellement hospitaliers:
une paillotte de 2 metres sur 3 metres au milieu de laquelle flambe un bon feu m'est offerte. Avec mon matelot
gate-sauce nous faisons a cercle ) autour du feu, nous
cuisinons et passons une nuit aussi chaude que tranquille.
Le deuxieme jour, le temps est plus serein, I'air agrdable : on campe sur le sable, A 4 metres de l'eau, oh les
matelots ont dresstune tente avec leur voile. C'est parfait, cependant avant de fermer definitivement 1'oeil,
j'interroge:(et le caiman, ne viendra-t-il pas nous visiter?
- Non, me disent-ils, l'eau est trop basse, le caiman
est loin d'ici v. Ainsi soit-il ! et je dors comme un bienheureux diablement fatigu6 !
Au passage, je m'arrkte une journ6e a Tongobory
pour voir les fideles et les stimuler au travail. Lorsque
je regagne la pirogue, comme A Benenitra, toute la
paroisse m'accompagne et j'emploie mes deux mains
pour avoir plus t6t fait de serrer toutes celles qui se
tendent: 'amiti6 vraie est simple et ne s'embarrasse pas
de 1'6tiquette !
Durant deux jours encore, je navigue en pirovaguant
sur l'Onilahy, je dine A l'ombre des arbres du rivage et
couche sous la tente. Je continue de griller au soleil, de
patauger pour 6viter les bancs de sable, de hurler avec
mes matelots pour riveiller les canmans endormis sur le
sable .chaud, et de ramer pourtacherd'accel1rerla marche.
Quel soupir de satisfaction en revoyant la mer ! Je
voulais passer la nuif au village de Saint-Augustin, A
l'embouchure du fleuve, o6 quelques chritiens desirent
se grouper et ont besoin d'y ktre aid6s. Mais le vent du
large et la maree s'engouffrent avec une telle ardeur
dans la vallie de I'Onilahy, ici resserr6 et domini par
des collines taillkes a pic que je dois atterrir dans un
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ilot, au milieu du fleuve. La teute se dresse sar
ýin Vuanion de sable qui n'a pas o1metres de tour, a l'heure de
la marie haute; je me demande s'il n'y a pas lieu d1e
chercher un refuge sur la pirogue ? Meg mat.lots, qu

s'y connaissent, me rassurent, et, suT leur. prole, i
dors tranquille. Au'petit jour, l'eau baisse, !e vent
souffle lIgerement du c6te de la terre, on-largue la voile
et la pirogue entre en mer pour me porter rapidement
au port de Tul6ar. Coup d'oeil splendide durant ces,
quelques heures en mer calme C'est toute une flotte
d'ume trentaine de pirogues qui, devant et derriere
nous, diploient leurs voiles et voguent de cqnserve.
A l'an prochain le plaisir de faire une ouYell• tournie

en brousse, s'il plait A Dieu. Le plaisir pour la carcasse
est plut6t minime, car la fatigue .t le
u de tt
le diminuent singulierement. Mais reste inmcm esurable la joie morale de faire du biei par I'ad~ nitration
des sacrements et I'instruction ; voi po~pirquoi tout
missionnaire a broussard a ne s'a,cclimatera janais plus
en pays trop civilis6. Un enfant bien n~ aimera toujours

sa mere d'un amour de prwdilection, de prrene a
toute autre femme, iors meme que celle-ci aurit des
avantages physiques plus attray4ans,
Moi, 'ai la vile de Tulia, c'est Ja •rinces
I et la

campagne jusu' a op.
d4'4en ue aye.
enitruie
demi-dozaine d'4glises, c'est 1i pauvress& Ette les
deux mon cceur ne bFalaice _mge ps,_ sesa.yant toues
les deux, je 1, ai-e
W 'un a._o.ur gal, car Ace•
copn.e cpez l'.Itre, c'est toujours 4 vie 4e mi~Zi

ui
ar e

qui nm'est qfferte, sous des aspcts quelque peu 4ijj
rents seulement.
Dieu veuill•que cela dure et me dp.np
les rxoyeas et
les vertus de leur faire tout le bjen dont elWes out beson.
Ambroise ENGELVIN.
(Tulear, janvier 1935)

ASIE
CHINE
M. JOSrPH-EUGINE KIEEER
(1888-19 3 6)
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Saint-Mihel de Paris, le ? mars 1936,
aipnent M. JgsWh Kieffer, procureur de

'de Pkin, revenu six mtois aqparavant de
coqpn~ aýuprs de's vieille mere
•Ch
ggy jouir d'

et e s paqggeres deTrance.
Ries ne faiisat presager une 1fi si rapide. Doue d'une
solide coatoutioe, M. Kieffer semlrlait devoir fournir
une ongue carrigre. Le r6 janyier lui-m~me crivait A
son ancin confrere de Chin :
" YVgs vops demandez sans doute qe qu'est devenu
l missionnaire de Chine qui est venu vous voir en juin

me trouve a lak taipon-Mere depuis
1935. Y)tila,
quelq~ps ~Iqs, et j'attend.s I•moment oi je devrai me
yendre a Marseille pour m'embarquer. Le paquebot Arafmss partira le 2z fivrier. je A pourrai pas allervous
rendre une visite d'adieu, n evoif la fame de ma Soeur
Ghatognoh. En qe temps d'hiver le voyage jusqu'a Valfletury 'est pas fac&e A faire. Et puis, je dois aujourd'hui
passer par 1'h6pital pou0 une petite operation, pas dana qui 4e me perneottra pas de me diplacer
p.
fs
be~acoup avant le depart pour la Chine... n
le croyais donc emýaque e_ yoguant A toute yapFur vers 'Extrime-Orint, quand, dans les premigrs
lo•s 4cmars, nous liumes en tOte de la liste des defunts
"i
ar le journal L4 Croix:
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£ M. Joseph Kieffer, Lazariste, m'iss~naire de Pkia,
ddcde A Paris, a 1'age de 47 a.
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pieux et d'un commerce aimable. Apres son ordination
il fut plac6 comme professeur a Wernhout. II y souffrit
de son exces de timiditi : ses anciens eleves se rappellent
que, quand il prechait, il donnait l'impression d'avoir
peur. Ce lger defaut lui porta prejudice en lui enlevant
une partie de son autorit6 aupres de cet age sans pitid.
En 1916, il fut appel6 sous les armes par l'autorit6
militaire allemande. Mais il ne semble pas qu'il ait &t6
effectivement incorpor6, car I'armistice le trouva
faisant office de vicaire paroissial en Alsace, a SaintPierre-aux-Mines.
Employd a Belletanche, en mai 1919, il s'y depensa
jusqu'en septembre 1919 et partit alors pour la Chine.
DIbarqut i Shanghai le 24 novembre suivant, ii arrivait
A PMkin le 30 janvier 192o, faisait un court sejour au

siminaire de Chala et etait definitivement place dans le
vicariat de Pekin. I1 commenca par enseigner les el6ments du latin au seminaire du PNtang, en meme temps
qu'il s'initiait I 1'itude de la langue chinoise.
En quittant le seminaire, il fut mis A la t6te de la
paroisse de Chaolinkow et se trouva de suite dans son
el6ment : il aima ses chiritiens, et ceux-ci le lui rendirent
et le regrettarent, lorsque en 1925, il fut inopinrment
rappel a Pdkin, pour y remplir les fonctions intirimaires
de procureur du vicariat, pendant un cong6 du titulaire.
Au retour du.procureur, M. Kieffer se vit confier une
paroisse situde aux portes de Pekin, la paroisse de Nioufang qu'il administra jusqu'A la mort de notre confrdre
chinois, M. Kang Barnabe, 4conome de la maison du
PMtang. Ce poste fut alors confie

.

M. Kieffer; et il

s'acquitta de ces fonctions avec tant de bonheur que
1'on songea a lui pour remplacer definitivement le procureur du vicariat que les circonstances obligeaient de
quitter la Chine.
Comme procureur, M. Kieffer ne laissa certainement
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pas pcricliter les int6rets de la Mission de P6kin, et il
n'y m6nagea pas sa peine. Oblige de d6fendre la caisse
contre de nombreux et indiscrets assauts, il sut remplir
son devoir en y mettant la maniere et 6viter les froissements, chose qui n'est pas toujours facile.
Mais, en dehors des occupations de la procure, M.
Kieffer trouvait encore le temps d'exercer le mmistere,
soit a la cath6drale, soit dans les 6tablissements des
Filles de la Chariti et des Jos6phines. I1y remplit tant6t
l'office d'aum6nier, tant6t celui de confesseur et de
directeur des Enfants de Marie. L'hOpital Saint-Vincent,
en particulier, lui doit et lui a t6moigntune grande
reconnaissance: ce fut en grande partie A la sage et
bienveillante direction de M. Kieffer que fut op6ree la
merveilleuse transformation morale de l'important
ouvroir de cet 6tablissement, en un moment on y r6gnait le mauvais esprit.
A tout cela, il faut ajouter que M. Kieffer a toujours
6tW un excellent confrere, foncierement pieux, r6gulier,
serviable, de bonne compagnie et laborieux. Sa mort
cause certainement un grand vide a P6kin et prive cette
mission d'un bon ouvrier qui semblait appelk A servir
Dieu et les ames pendant de nombreuses ann6es encore.
Dieu en a dispos6 autrement et a jug6 bon de l'appeler
A recevoir la recompense avant la onzieme heure.
Jean-Marie PLANCHET.

De par ailleurs, le Bulletin Catholique de Pekin
(avril 1936, p. 169-173) donne, avec le portrait de M,
Joseph-Eugene Kieffer, le timoignage de la gratitude de
ses con/frres de Peiping:
Sa mort laisse un grand vide A P6kin. Comme on I'a
bien 6crit, u homme toujours affable et discret, d'un
caractere fonci6rement loyal, le cher disparu 6tait d'une
activit6 qui n'avait gure d' gales que sa serviabilitd
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Kieffer, cela est facile: et, malgr6 la grande peine de
l'avoir perdu, il nous reste le souvenir de ses bont6s, de
sa charite et de son dtvouement pour nos ceuvres;
puisque depuis 1928, il faisait fonction de directeur des
Enfants de Marie, car M. K'ang, notre aum6nier d'alors,
toujours malade, ne pouvait s'en occuper.
( Ce fut A la mort de M. K'ang que M. Kieffer nous fut
donn6 comme aum6nier. Le bien qu'il fit Anos enfants ne
peut se mesurer. II fut pour nos ceuvres d'un devouement
sans limites. D'une grande exactitude pour venir chaque
matin dire la messe ; portant souvent la sainte communion A nos malades ; ne se plaignant jamais de la surcharge ; de plus, chaque samedi et la veille des fetes, il
se faisait un devoir de venir A la chapelle pour les confessions de nos enfants. Et le bien fait A toutes ces enfants
est bien grand. Comme directeur des Enfants de Marie,
il faisait chaque mois une conf6rence bien pratique.
Aussi plusieurs lui doivent le bonheur de la vocation
religieuse. Et combien sa chariti6 tait grande pour aider
les families pauvres, cherchant lui-m6me A procurerdu travail. M. Kieffer aimait beaucoup les enfants, aussi nos enfants de l'ouvroir et de l'asile le comprenaient et se faisaient une joie de l'entourer, car son bon coeur savait les
attirer. De plus, il fut pour beaucoup dans la conversion
de MneTcheng,riche 6tudiante protestante,qu'ilbaptisa,
A qui ii fit faire la premiere communion et qui mourut
quelques semaines plus tard en v6ritable pridestinee.
a Lorsque M. Kieffer partit pour la France, ce fut une
grande peine pour la maison. Les lettres qu'il nous 6crivit nous disaient son bonheur de revenir en Chine
car il aimait les Ames et les Chinois. Le Bon Dieu en a
dispose autrement. Et maintenant, nous comptons sur
ses prires et sur sa protection, afinr que le bien qu'il a
realis6 continue par le souvenir de ses beaux exemples
de charite et de devouement.
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M. GUSTAVE THERON (1878-1936)

Vere Israelitain quo dolus non est. L'6loge n'&tait pas
banal, que Jesus adressa, au jour des premiers appels,
A celui qu'il reservait pour les gloires de l'apostolat.
J'imagine que le Maitre, accueillant le P. Gustave Th6ron, au soir de sa vie, aura repris la meme formule, qui,
au simple rappel de son nom, revient spontaniment sur
les l6vres de ceux qui l'ont connu, et qui peuvent se fier
A ces souvenirs d'antan, avec la certitude que le moindre
souffle n'est pas venu les ternir. Au grand smminaire de
Saint-Flour, oI le bon Dieu a voulu qu'il revint pour
mourir, son Ame n'a pas dfi se trouver depaysde, car
c'6tait la meme, celle de ses vingt ans, restie 4tonnamment jeune, conservie dans sa limpidit6 de cristal, enrichie de plus de trente ans d'activit6 missionnaire, encore
6puree par de longs mois de souffrances, providentiellement preparee A recevoir la r6compense promise au
bon et loyal serviteur...
II naquit A Aurillac le 2 juin 1878, d'une famille profopdiment chritienne, aind de quatre enfants, dont la
lourde charge ne tarderait pas A peser tout entiere sur
une mere admirable de devouement et de foi, qui.s'en
remit A Dieu avec confiance, et dont le geste fut agre6
et bUni, puisqu'll devait appeler A Lui trois d'entre eux
et riserver le quatrieme A cette autre belle vocation
de professeur dans l'enseignement secondaire libre.
Avant que de mourir accidentellement, en 1898, Ie plre
eut d'ailleurs la grande joie de voir Gustave rev&tu de
la soutane.: au terme de ses etudes, commencses A
I'dcole presbyterale d'Aurillac, continudes.au petit seminaire de Pieaux, il 6tait entrd, en effet, au grand s6minaire de Saint-Flour, en octobre 1897 LA, au contact
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des fils de saint Vincent, sa vocation acheva de se priciser, et le 3 f6vrier 1902, quelques semaines apres son
ordination au diaconat, il partait pour Saint-Lazare
laissant A tous le souvenir d'un s6minariste exemplaire
de regularit6 et de pidt6, A ses confreres celui d'une Ame
loyale et droite autant qu'elle 6tait bonne et d'une delicatesse exquise : Vere Israelita. Que ses contemporains
remuent ici les cendres du passe. Ah ! ils peuvent bien
se souvenir, car le P. Gustave, lui, ne les avait pas
oublies ! Sur son lit de mort, il disait encore avec un
bon sourire leurs noms et leurs prenoms, dvoquait leurs
figures, rappelait tous les postes qu'ils avaient successivement occupls dans le ministere, ayant pour tous
les mots d'affectueuse indulgence qui n'avait retenu
que les qualitis et les m6rites de chacun d'eux. Car
c'6tait I'ami fiddle, et qui avait la r6moire du coeur.
Le 9 aoit.1go3, deux mois apres son ordination sacerdotale (Paris, 6 juin 1903) il s'embarquait pour la Chine
lointaine. L'imposant d6part ! et la belle 6poque dans
les Annales missionnaires du diocese ! A c6td de lui et
du P. Chanet, son confrere lazariste, prenaient place
les P. P. Cambourieu, Meyniel, Bayle, Alf. Fabre, des
Missions Etrangeres. LA-bas, au Kiang-Si septentrional
(Nan-chang), le P. Gustave Th6ron allait retrouver son
ancien condisciple de la Matirise, le P. Salavert, et, A
la tate du vicariat apostolique, Mgr Bray, Wgalement
originaire de Siran. C'etait un prcieux rtconfort que
lui reservait la Providence ; bient6t i'amitirtoute fraternelle du P. Paul Monteil viendrait remplacer celle des
disparus.
Apres quelques mois passes a San-Kiao, oil il emit
ses vceux le 4 mars 1904, il fut affect6 A la mission de
Chang-Kao. Ce fut vers cette ppoque qui'Mclata la revolution chinoise qui devait se terminer pat la chute de
l'Empire. Heures tragiques, of son intervention coura-
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geuse obtint pour la ville qu'elle ne fit pas bombardee.
Nous aimerions avoir plus de d6tails ; sa modestie a
voulu emporter ce secret, et beaucoup d'autres, dans la
tombe et dans le ciel. En r91x, il etait nomme directeur
du district de Siu-Chow-Fu, ol son activite trouva largement A s'exercer: activite du constructeur qui fit
lever de terre une residence, des 6coles, des orphelinats ;
activiti du missionnaire qui, au cours de ses vingt
annies de sejour, porta de 8oo A 8.ooo le nombre de
chretiens du district. Aussi de quelle affectueuse veneration, de quelle popularite il y jouissait! Ce sont ses
confreres qui aiment A en timoigner et Mgr Constantini,
actuellement secretaire de la Propagande, qui fut, A
cette 6poque, visiteur apostolique en Chine, s'en faisait
I'&cho, il y a quelques jours Apeine, aupres du T. H. P.
Souvay, en voyage A Rome: (L'admirable missionnaire ! Et comme il a fait du bien, A sa manikre, tout
empreinte de simplicit6 et de bonte ! » L'apostolat ne
tarda pas a y devenir tres diflicile ; en 1929, se dessina,
dans la region, le mouvement bolcheviste, dirig6 par
Borodine, dont Siu-Chow-Fu 6tait prkcis6ment le quartier general. Ici, encore, un c6ne d'ombre et de silence...
Ne fut-il pas emprisonn6 ? En tout cas, au cours d'une
6pid6mie de cholera, il contracta lui-meme la terrible
maladie, dont il attribuait la guerison A sainte Thirese
de Lisieux, devenue, d&s ce jour, a sa petite reine n et
dont il voulut que les reliques fussent deposdes pros de
lui, sur son lit de mort.
En 1931, la mission, rigulierement organisde fut confie au clerg6 indigene, cependant que le P. Gustave reprenait du service dans la brousse. Mais l'etat de sa santd,
A jamais 6branlIe, ne tardait pas A le ramener A Tdianki, comme directeur d'une mission de 400 chritiens oi
son ministere allait encore etre entrav6, au cours de
ces dernikres annkes, par le voisinage des bandes rouges,
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livr&es au pillage, et dressies en face de tout ce qui re.
presente l'ordre, comme une menace perp6tuelle. L'heure
6tait venue d'ailleurs, oi il faudrait bien s'arreter,
et apres trois mois de dbuloureuse maladie passes a
l'h6pital de Nan-Chang, il s'embarquait pour la France,
qu'il n'avait pas revue depuis 1920 et oil il rentrait, dcj~
mourant, au debut de juin 1935.

Avons-nous rIalise suffisamment, en esprit, la somme
de pr6occupations, de sacrifices, d'obscurs mais fructueux travaux que representent ces trente annies d'apostolat, en pays paiens, en pleine atmosphere de r6volutions ? Et voici que la Providence rnservait encore au
bon P. Gustave l'occasion de nouvelles souffrances,
dont je ne suis pas sir qu'elles n'aient Wetles plus dures
de sa vie... Du moins, au grand s6minaire oil on l'adopta
en toute cordialit6, elles furent un peu adoucies par les
soins si affectueux et si empresses de son frbre, son
a cadet ,,comme il aimait A l'appeler, avec une pointe
d'humour oil se melait une viritable v6n6ration. I1y
recevait quelquefois la visite de sa chkre maman et de
sa jeune sceur qui ne quitta guere son chevet pendant les
derniers jours; de l'autre, de la grande, de sa filleule,
le nom revenait souvent sur ses lkvres et la cornette
blanche passait dans ses rvves. Il y avait aussi sa Chine,
son boy, ses chers chritiens. Ah ! il ne fallait pas en
dire de mal, meme en plaisantant, si on ne voulait pas
voir se dresser son poing indign6 et menagant... si
on peut dire ?... Esp6rait-il les revoir ? L'ardent d&sir

qu'il en avait a certaines heures, put bien lui en laisser
que, pour
I'illusion ; mais il restait tellement abandonnl
eux, il offrit g6nireusement et renouvela le sacrifice de
sa vie. Le bon Dieu voulut bien l'agreer et il s'6teignit
doucement le mercredi matin 19 f6vrier 1936, A9 heures,
apres une dernire communion, tenant en main le crucifix de ses vceux qu'il avait fait placer dans sa chambre,
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bien a portie de son regard, et que ses levres deja froides,
pressaient encore avec amour.
Tour A tour, les 6lves du grand siminaire devaient
assurer la veillee funebre ; des cornettes s'y attarderent
plus longuement, pendant la premiere nuit, pour representer sa famille spirituelle et remplacer la chlre absente.
Puis, ce furent les obseques c6l1bries le vendredi suivant
dans la chapelle du grand s6minaire au milieu d'une
assistance nombreuse composie de pretres venus de tous
les coins du diocese, de Filles de la Charit6 accourues de
plus loin encore, d'une imposante dedlgation de Marmanhac, de nombreux paroissiens de Saint-Flour, oh
sa personne 6tait, sans doute, peu connue, mais ou son
nom
r tait si populaire. M. Monteil, notaire A Ally, y
representait, en meme temps que son meilleur ami,
l'Association des anciens eleves Pleaux Saint-Eugene.
Mgr 1'Mveque avait tenu a presider lui-meme la cdrimonie. La messe fut chantee par le T. R. P. Souvay, supSrieur g4ndral des Lazaristes et des Filles de la Charit6,
rentr6 de Rome seulement de la veille, et qui, A la nouvelle du d&ces, n'hlsita pas A se remettre presque imm-n
diatement en route pour timoigner de son attachement A
la personne et A la famille du disparu. En termes tres
simples, mais si cordiaux, il lui rendit le plus bel hommage de reconnaissance et d'admiration, assurant que le
diocese de Saint-Flour qui avait donnrtant d'excellents missionnaires 1'Eglise, n'en avait pas eu de meilleur.
Le soir meme des obseques, le P. Chanet, qui avait Wte
A l'arriv&e, le compagnon de route du P. Gustave,
repartait pour Marseille of il a df, maintenant, s'embarquer pour la Chine, cependant que notre ami etait deja
parti lui-meme, comme disait saint Vincent, pour
( la mission du ciel

!

A sa mere vindrie, A M. le Chanoine E. Th6ron,
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professeur au grand seminaire, a sa sceur, fille de la Charit6 h Constantine, AMademoiselle M. Thlron, professeur
a Saint-Eugene, la Semaine catholique renouvelle ses
condol6ances les plus cordiales.
(La Semaine catholique de Saint-Flour,27 fivrier 1936)

S(EUR GILBERT
UNE

FILLE

DE

LA

CHARIIT

MISSIONNAIRE

(1848-1936)
Le 14 fevrier 1936, Soeur Gilbert est retournee & Dieu.

Sceur Gilbert, c'est un nom qui fut bien connu dans le
temps, souvent cite dans le monde des Missions, qui
parut bien des fois au bas d'appels touchants, en tWte
de listes de dons en faveur des petits enfants chinois
ou des pauvres vieux recueillis par elle. Car elle ecrivit
beaucoup, la bonne sceur, elle ecrivit longtemps et partout, et les Missions catholiques de Lyon et les Annales de
la Sainte-Enfance et les Catholic missions d'Amtrique, et
le Good Work et le Field Afar et l'Irish Catholic ont fait
connaitre, au loin, Ningpo et la Maison de saint Vincent.
Avait-elle du style, du moins ce qu'on est convenu
d'appeler de ce nom ? Mon Dieu I non, ou du moins pas
beaucoup, mais l'accent de ses lettres etait si touchant
dans la simpliciti de la phrase on la seule narration des
faits; on y sentait tellement briler l'ardente flamme
de la charite, de celle qui s'alimente au foyer divin du
Cceur de J6sus, que du coup elle excitait, en faveur de
ses pauvres, des sympathies ardentes qui se traduisaient
en g6n1reuses aumbnes. Qui dira ce qu'elle a regu au
cours de sa longue existence ? Dieu seul le sait a qui elle
redit lA-haut le nom de ses bienfaiteurs.
Sceur Gilbert avait 31 ans, lorsqu'en 1879, elle abor-
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dait en Chine apres douze ans pass6s a Biskra, en Algerie.
Ele meurt- I'Age de 88 ans avec 69 de vocation et
51 de Chine, car vers 19oo, elle rentra en France o&
elle resta six ans : six ans d'exil et de tristesse, loin de
cette Chino ou son coeur itait avec sa vie.
Durant toute sa longue existence missionnaire de
Chine, elle travailla en notre Mission. A Chusan d'abord,
ou pour se former elle eut ma Soeur Foubert, une apotre
aussi, ptris A I'h6pital de Ningpo, qu'elle devait si
longtemps diriger, si merveilleusement d6velopper.
Les pauvres disormais, tous les pauvres, les plus miwrables, ce fat la sa vie, sa joie chretienne, mais aussi
son poids, son.tourment. Jamais personne ne fit on vain

appal a sa charitO ; les portes de sa maison 6taient Chaque jour grand ouvertes et tous y 6taient reQus qui
6taient dans 1 besoin, regus sans compter, recus sans
payer. C'tait un monde, une arche de No6 que cet etablissement : 400, 500 et plus encore, bibis, enfants,
vieillards, infirmes, malades, incurables, hospitalises,
nourris, vWtus, soignis, gratuitement toujours. Et quatd
tout itait plein, elle recevait encore, et quand sa caisse
etait vide, do meme, et quand ses compagnes dobordies.
protestaient parfois : %Je n'ai plus une place a donner,
plus ut lit, plus une couVerture, - Allez, disait-elle4
receves-les, arrangez-vous ; oi voulez-vous qu'ils aillent
par ce temps, malades comme ils Bont ?... Et pais je
vous le promets, c'est le deinier. a Bast ! ce dernier .tait
bient6t suivi d'un autre.,, et puis d'xin autre encore,
On la volait patfois, trop souvet. Elle trouvait une
excuse: a Pauvres gens I s'ils volent c'est qu'ils ont
faim. wa Mais, lui disait un visiteur, A qui elle montrait
dans son h6pital, un pauvre hommue, la poitrine transpercee d'uae balle, etes-vous bien sfire que ce n'est pas
un voleti qui a eu maille A partir avec lea soldats ? - Je
ne' sais, repondait-elle, et je ne veux pas savoir Cart
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apres tout, je ne suis pas gendarme, je suis Fille de la
Charit6. »
Fille de la Charite, voila ce qu'elle voulait Atre, ce
qu'elle fut toujours dans la plenitude du mot. A y aller
de ce train, lui disait un missionnaire a qui elle exposait
i la fois ses projets et sa ditresse, vous serez bien vite
sans le sou : que ferez-vous alors ? - Le Bon Dieu y
pourvoiera.
Et de fait, s'il lui arriva maintes fois
de n'avoir plus rien en caisse, jamais en fin d'exercice,
elle ne se trouvait en dettes ; la bonne Providence s'&tait
faite sa pourvoyeuse. Ce n'est pas qu'il n'y ait eu des
jours penibles, angoissants. II fallait d'urgence, a 1'6poque de la moisson, acheter le riz pour l'annie, zo.ooo
dollars, au moins... il fallait reparer les ruines que lui
causaient les typhons, les fourmis blanches, trouver du
travail a ses orphelins, pourvoir a l'6tablissement des
aines, les mettre en m6nage, puis a eux aussi fournir du
travail, en assurer I'6coulement, done chercher des
debouches. Il y en avait qui faisaient fausse route, il
fallait les repecher.
Elle essaya de tout... et naturellement il y eut des
experiences malheureuses, des insucces, des deboires de
toutes sortes. N'importe ! sans jamais perdre courage,
puisqu'apres tout, pensait-elle, cette ceuvre est l'ceuvre
de Dieu, elle recommencait, allant droit son chemin, le
chemin de la Charite.
Elle fut discutie, Soeur Gilbert, c'est inevitable en ce
monde, ses methodes sv&rement jugees, parfois meme
condamn6es d'avance. Elle eut A souffrir ; mais elle sut
se taire, elle se montra d'une discretion, d'une charit6
exemplaire.
Elle connut aussi les honneurs. L'amiral Frochot
eut I'occasion de la voir a l'oeuvre ; il demanda pour elle
et obtint la Croix de la Legion d'Honneur qu'il voulut
lui conferer lui-m6me, en grande solennit6, le 25 mai
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1925, accompagnant son geste d'un discours aussi
honorable pour le marin et chritien qu'il dtait, que pour
l'Eglise et la religion qu'il decorait en la personne de
cette humble sceur. Mais Sceur Gilbert resta toujours
Sceur Gilbert.
Cependant a la fin, apres bien des anntes, apres bien
des essais, grace surtout A un concours devoud, persiv&rant qui lui vint d'Angleterre (au nom de Soeur Gilbert,
mon Dieu, ricompensez-le cet ami charitable, ce religieux si z616 !) la bonne supdrieure, vieillie dans la lutte;
vit qu'enfin elle allait aboutir, les choses s'arrangeaient,
des jours meilleurs commengaient A poindre. Elle pouvait confiante regarder en avant. Et c'est alors, pour
couronner cette vie si pleine, que Dieu demandait A sa
servante le plus douloureux des sacrifices: le sacrifice
de sa chore maison, de ses pauvres qu'elle aimait plus
qu'elle-m4me, on pourrait dire le sacrifice de sa vie.
Elle avait 82 ans; les supdrieurs la rappelaient AShanghai. Ce fut pour tous une surprise, pour beaucoup une
douloureuse emotion... quelques-uns peut-4tre s'indignerent. Sceur Gilbert, elle, ne dit rien, pas un mot,
pas un regret exprime, pas un semblant de plainte. HWroiquement, car c'etait hiroique, elle acquiesga totalement
ala volont6 des superieurs, elle partit, elle disparut pour
s'ensevelir dans le silence et I'ombre de la maison de
retraite Saint-Vincent, A Shanghai. On vit alors quelle
Ame c'etait, quelle sainte religieuse ! Au debut, tant que
ses forces le lui permirent, elle allait simplement aider
A la cuisine en ipluchant les 16gumes. Le reste du jour,
elle passait des heures entieres devant le Saint-Sacrement : « Au moins, disait-elle, maintenant je puis prier. )
Et si avec elle on dvoquait le passe, elle n'exprimait qu'un
desir : Pourvu que les pauvres soient bien soignis, ca
suffitt.

Elle vicut six ans cette retraite, donnant l'exemple
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de la pidti, de l'obeissance, de l'humble simplicite, de la
chariti surtout qui console, qui supporte, qui conseille,
et durant les six derniers mois, 1'exemple de la patience ;
car riduite a l'immobiliti du lit par une chute qui lui
brisa le fMmur, elle n'ouvrit jamais les levres pour s
plaindre. a Vous souffres, lui demandait-on, quand la
douleur contractait son visage ? - Ne faites pas attention, ripondait-elle; ce sont des grimaces a. Apr~s
1'apostolat du zae, 1'apostolat de la prixre et du boa
exemple, ce fut l'apostolat silencieux de la souffrace.
Bonne et sainte Smeur Gilbert, auprs de Dieu, principe alors et maintenant recompense de votre chariti,
n'oublies pas vos pauvres de Ningpo.
(LO PdUi Messager dt NingPd, mars-avdi 1936).

AMERIQUE
ETATS-U N IS
MONSIEUR THOMAS LEVAN (1877-1936)
M. Levan, qui mourut le 9 fIvrier 1936, A Los-Angeles
(Californie) merite mieux qu'une mentiop en passant
dans nos colonnes.
Pendant plus de dix ans, d'avril 192o, jusqu'd la fin
d'aott 1930, il a travaillM panni nous, a Chicago, eb
1'glise Saint-Vincent et A 1'Universite De Pau
d , respectivement comme curd et comnue president.
N6 le 22 octobre 1877, il passa ses premieres ann6es A
Peru et A La Salle. De cette dernire localitd, fconde en
vocations pour la Congregation de la Mission, le jeuae
Thomas Levan s'en alia au Sgminaire Sainte-Marie
de Perryville (Missouri). Ces pretniees 4tudes finies, il
entra en 1893 au noviciat, et fit les saints voeux deut
anuies apr., A 1'age de x8 ans.
Dou" d'une intelligence vive et brillante, il avait uP
gott marqu6 pQur Its 6tud*e srieuses. II les prifArait
aux sports et aux agriments de la vie de soc~it~, qui,
bien souvent, ne menent qu'A dissiper les forces intellectuelles et A laisser improductives les facults, Ausai,
le jeune itudiant se distingua-t-il bient&t en philosophi
et en theologie, Son aptitude pour les 4dbats acadimi
ques et I'argunentation ainsi que d'autres qualitts narquantes d'un homme de communautt et d'glise, firent
choisir M. Levan pout aller prendre ses grades i Romne.
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11 passa deux ans dans la ville ternelle, de l'automne
1899 A 1'Fte de 1901. Mais auparavant M. Levan avait
fait partie du groupe qui quitta, au mois d'aoit 1898,
le seminaire Sainte-Marie pour aller fonder a Chicago
le College Saint-Vincent qui fut comme le berceau
de l'Universite De Paul. Durant cette annie si importante, il eut une part marquie dans la redaction des programmes, dans l'enseignerxent et dans la direction.
C'est pendant son sdjour en Europe, le 15 juillet 1900,
que M. Levan fut ordonn4 pretre A la maison-mnre des
Lazaristes, A Paris. A la fin de sa seconde annee, il
passa avec grande distinction les doctorats en philosophie et en th~ologie.
A l'autonme de 19go, M. Levan 6tait de retour au
s6minaire Sainte-Marie (Missouri), et y enseigna la th-ologie dogmatique. En 1908, neus le trouvons comme suplrieur A Denver (Colorado), oi il prit part a l'erection
des premiers batiments du Siminaire Saint-Thomas.
Dans la suite nous le voyons devenir president de 1'Universite de Dallas et directeur du Collge Saint-Vincent,
A Cap-Girardeau (Missouri). C'est du sdminaire pr6paratoire de Saint-Louis que M. Levan vint A Chicago,
en avril 1920.

Apres s'ktre rendu compte de la situation pendant
quelques mois, M. Levan se jeta lui-meme en plein dans
le travail que r6clamaient la paroisse Saint-Vincent
et 1'Universit6 De Paul, et cela avec une ardeur et une
constance dont peu d'hommes auraient 6t6 capables.
Peu nombreux sont ceux qui, comme le fit M. Levan,
se resignent A consacrer de longues heures et A donner
toute leur attention personnelle A de nombreux details,
en m&me temps qu'A des projets de grande envergure.
C'est ainsi que M. Levan prit sur lui de refaire l'installation Ilectrique de l'dglise, de la dicorer et de la meubler,
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en vue de compl6ter l'ceuvre splendide accomplie par

ses pridicesseurs.
L'Universitd De Paid doit grande reconnaissance A
M. Levan pour les dix ans d'infatigables efforts, de
laborieux soucis et d'importantes realisations. L'edifice Olev6 en 1923 pour abriter les Arts Libdraux fut un
grand bienfait pour l'Universit6, car il fut ainsi possible
de s6parer le College et l'Acadimie ; et les voies pour la
reconnaissance officielle de 1'Association centrale du Nord
furent ainsi pr6pardes. Depuis quelques annies, on avait
d6sird un local permanent pour les sections de Droit,
de Commerce et des Arts liberaux dans la ville basse,
auxquelles on joindrait plus tard la Musique et 1'Art
dramatique. Un heureux concours de circonstances mit
A meme de faire la proposition. Quelques hommes
de loi, des courtiers et des hommes d'affaires, formant
une corporation laique connue sous le nom de Societe
de secours pour 1'6ducation cDe Paul ,, rendit possible
1'drection du bAtiment connu maintenant comme Universit6 De Paul, 64, East Lake Street.
Gardons la m6moire de M. Levan qui se dcvoua si
complitement A cette oeuvre. Qui ne se rappelle ce qu'il
fit durant l'Annee eucharistique en 1926, quand il
agrandit I'6cole Saint-Vincent, modernisa la residence,
decora l'6glise et prit une part distinguee dans les. discussions theologiques au Congres eucharistique.

Pendant ce s6jour de plus de dix ans, M. Levan
s'absenta rarement pour plus de vingt-quatre heures
a la fois. Sa fonction de consulteur provincial, qu'il
occupa de 1912 jusqu'A sa mort, 1'appelait frdquemment
A Saint-Louis. G&n6ralement il en revenait par le premier
train. II 6tait extremement rare qu'il fiut absent de la
prikre du matin dans la chapelle de la communaute.
Prions pour que le divouement montr6 par M. Levan
aux int6rets de Dieu et des hommes, lui soit compt6
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comme ample compensation de quelques faiblesses et
fautes qui ne peuvent manquer de se glisser dans des
oeuvres si difficiles et si diverses qu'il avait entreprises
avec tant d'ilan et d'intr6pidit6.
Que son ame repose en paix.
(The Vincentian Weekly, Chicago, 16 fev. 1936.).

COSTA-RICA
I
NOTES D'HISTOIRE POLITIQUE
Les devoirs de sa charge de Visiteur ont ricemment conduit
M. Guilaunne Stienen en Ambrique centrate (xi ociobre 193523 f/lier 1936). Eu marge de ss visites et au cowrs de ces trois moss
de sdjour, M. Stienen a, comme il convient, ouvert les yeux, patiemment observe el note, il a misme dtdii un peu de 'histoire du

pays ; tout cela pour toujouts 1en mieux saisi et comprendre I'ljm
et la vie actuelle. De ces notes pertinentes, de son diaire de route,
M. Stienen a bien voulu extraire et coinfie aimablement aux
Annales quelues observations : on les trouvers iti rddig#es, revues
at ckoisies pwrmi quantite d'autres heureuses notations. (Note de
11 Redaction).

Avec son personnel restreint distribud sur le monde
ancien et nouveau, la singuliere situation de la Province
d'Allemagne faisait dire A un de mes prd&cdesseurs
qu'il ressemblait i Charles-Quint dans le royaume duquel
le soleil ne se couchait jamais. Les devoirs de la visite
canonique m'amenerent a la fi de 935-dans nos maisons
et nos station? de mission en Amerique Centrale.
A mon d6part de Hambourg, le 12 octobre, jour annix. Aunsoettmne oNLM. Stienen noustontit ces notes, paraissait chez
Armand Coli (103, boulevard Saint-Michel, Paris), dans la colection
Chss
a
d'A~nri*te. Un interessant ouvrage d'ensemble de Hugo D. Barbagelat et fruit de dix annes d'honate labeur: Hstoire d I'As•s.squ
asP~oie (1936, 324 pages : 14 sur 23 centimitres).
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versaire de la decouverte de 1'Amerique et fete de la
race dans les pays espagnols, je partageais encore,
avec beaucoup de mes contemporains du reste, le prdjuge,
qu'en m'embarquant pour ces pays du nouveau monde,
j'allais, somme toute, au-devant de peuples sinon sans
histoires, au pluriel, du moins sans histoire tout court
Apres avoir done laissi les c6tes d'Europe, passd une
hultaine de jours entre le ciel et la mer, je touchais les
diverses ties des Indes Occidentales : Barbades, Trinidad, la c6te de Vendzuela, file de Curacao et les ports
atlantiques de la Colombie. Apris avoir goWth quelques
heures de bonne et cordiale hospitalit6 chez nos confreres
am6ricains de Cristobal, j'abordais enfin le lendemain a
Limon, la porte atlantique de la Rdpublique Costa4
Ricaine. Le voyageur qui franchit le canal de Panama,
entre alors dans la rdpublique de Costa-Rica, diu co6t
de 1'Ocan Pacifique, par le port et la station balneaire
de Puntarenas.
En compagnie de S. E. Mgr Wollgarten, notre nouveau
vicaire apostolique de Limon, et de quelques confreres
venus A ma rencontre, je partis par une des plus belles
routes de chemin de fer qu'on puisse imaginer :la voie
court d'abord le long du littoral corailleux i travers des
plantations de bananiers, de cocotiers et de cacao,
puis en des courbes audacieuses, ouvrant des vues en
largeur et en profondeur sur la pittoresque vallde du
terrible Raventazon avet son exuberante vegetation
tropicale. Nous atteignimes ainsi 1.566 metres de hauteur
pour descendre ensuite sur le versant pacifique
± t1.15 metres. LA, dans un des plus vastes hauts plateaux du monde, est situde la capitale de Costa-Rica,
la vile de San Jose, entouree comme d'un diademe de
magnifiques montagnes, dont les fameut volcanS Turrialba,trazu,Barbaet Peas. Avec les deuk ports d'entr~e,
Limon et Puntarenas, la capitale de Costa-Rica se trouve
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A peu pros au 1oe degr6 de latitude Nord, done a la
mWme hauteur qu'A4dis-AbIba ou Ceylan.
En cours de route, A Turrialba,j'eus le plaisir de saluer
rapidement les confreres de cette station. On s'en consola
facilement puisque nous devions nous revoir plus tard
et plus au long. A Turrialba, disparaissent les n6gres de
toutes couleurs, car le noir aussi a ses nuances ! Turrialba
est, en effet, A la limite de penetration des noirs venus
de la Jamaique, de Haiti, de la Martinique et autres iles
des Indes occidentales. Plus loin, Cartago, ville situde
sur le flanc de I'Irazu, dont le r6le fut autrefois important
dans l'histoire du pays. Cette ancienne capitale, c~6bbre
par le sanctuaire national de Nostra Setiora de LosAngeles, est presque entierement de construction r6cente, 'ancienne ville ayant 6td dltruite lors du grand
tremblement de terre, 4 mai 1910. Nous y e6mes.
I'heureuse surprise de voirmonter S. Exc. le NonceApostolique, Mgr Chiarlo, venu A notre rencontre. A El
Alto, comme son nom l'indique, nous nous trouvons an
point le plus dlevd de la voie dechemin de fer. Tout y est
remarquable : et la technique de la construction et
la merveille des panoramas que ne surpassent guere en
beaut6 les paysages rdputes et classiques de la Suisse.
Tres Rios ou' nous passons ensuite, cultive le meilleur
cafe du monde. Enfin, apres huit heures de ce voyage,_
nous arrivons A San Jos6 oi nous attendent Mgr l'archev6que et, au complet, les confreres du s6minaire.
Apres les premiers jours passes A faire et A recevoir
des visites, le pays, d&s son premier contact, m'avait
captive par ses beaut&s naturelles ; pour en donner une
idWe, il suffit de mentionner ses 836 esp&ces d'oiseaux differents, sa soixantaine de colibris diversement moires,
ses 4o00vari6tis d'orchidees, ses 5oo A 600 fougeres dissemblablement panachies, sa gamme de bois pricieux,
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et la prodigieuse quantitN d'insectes, pas tous innocents.
Tout cela, d&s le d6but, m'intdressa vivement, tout
comme 1'histoire du pays; car peut-on comprendre un
pays sans connaitre son pass6 ?
Pour m'orienter, je fis une attentive visite au Musie
national de San Jose.
Elle m'ouvrit des apercus sur un c6te de l'histoire du
pays qui m'dtait absolument rest6 inconnu, malgrd tout
ce que j'en avais dejA entendu. Comme tout honnete
Europien, j'avais bien quelques iddes gdndrales sur les
grandes civilisations precolombiennes : Incas du Pdrou,
Mayas du Guat6mala, Azteques du Mexique, mais j'ignorais qu'il y efit aussi une question archdologique de CostaRica. Elle n'est memenisans interet, ni sans importance.
C'est pourquoi, je crois utile d'en fixer ici les principaux
traits.
Cinq races se divisaient le territoire de la Republique
actuelle. De ces.primitifs, quelques tribus, comme les

Talamancas'divisis enrCabecares, Bribiis et Chiripos,
au sud du pays; les Terrabas et Borucas ou Bruncas
sur le versant du Pacifique ; les indiens de Tucurrique
et d'Orosi, deja bien peu nombreux, dans la province
de Cartago ; les Guatusos au nord-ouest du lac de Nicaragua, encore aujourd'hui reprisentis, interessent vivement les curieux d'ethnographie, de linguistique et
d'histoire. Quelques-uns de nos nissionnaires ayant
passe un long espace de leur vie parmi les Indiens dc
Cbsta-Rica et ayant pu les approcher de bien plus pris
que certains savants Europeens, ont eux aussi temoign6
de quelque intiret scientifique par rapport a. ces tribus
auxquelles ils venaient avant tout apporter la Bonne
Nouvelle. C'est en particulier un titre de gloire spiciale
pour notre confrere, plus tard dvqque de San Josd, Mgr
Bernard-Auguste Thiel, une des figures imposantes
dans l'histoire du diocese, comme dans celle de !a Congrd-
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gation de la Mission dans les pays de l'Amerique Centrale ; A c6te de ses nombreux travaux d'6vangdlisation

et d'organisation,il a su menerde conserve des recherches
sur les peuples primitifs du Costa-Rica. II 6tait en cela
un pr6curseur des m6thodes si fortement encouragees
de nos jours par l'int6rft que t6moigne aux questions
scientifiques mis ionnaires Sa Saintet6 Pie XI et que
pr6cisent les directives de la S. C. de la Propagande,
les travaux d'Instituts, les Congres et les Mus6es missiologiques. Plus d'une fois, pendant mon sijour en Amnrique Centrale, prenant des notes d'histoire, je trouvais
cit6s les travaux de Mgr Thiel, dent quelques-uns
gardent encore leur valeur.'
L'intr6pide ap6tre que fut Mgr Augustin Blessing,
premier vicaire apostolique de Limon, decouvrit lui
aussi dans ses hardies expiditions missionnaires une
tribu indienne qu'onrmettait jusque-lI en doute et i
laquelle il consacra un important travail.2
Malheureusement d'autres matiriaux collectionnes
x. 11n'est sarement pas inu ile de donner ici les indications bibliographi,
ques des publications de Mgr Thiel a ce sujet. C'est d'abord les : Aprutos
lexigraficos deias linguas y diaectos de las Indios de Costa-Rica (San Jos6
1884). L'ouvrage porte la date de 1884, mais ce semble une erreur, un
exemplaire de la bibliotheque du D' Walter Lehmann, pourvu d'une d6dicace de la main de Mgr Thiel lui-m4me porte, corrig6eedesapropre main, la
date de 1882. Cet opuscule est qualifi6 'e fondamental dans le grand ouvrage
en deux volumes in-4* du DUWalter Lehmans : Zenhraj Ameri*
Tei: Di

Sprache*ZentralAmerikas (Berlin, Dietrich Reimer, 1920). Mgr Thiel traite
dans ce travail: ro) des tribus Talamancas (Bribri, Cabeear, Estrella, Chirripo, Tuceurrique, Orosi, p. 1-67); des verbes (Bribri, Tuccurrique), p. 69-72;
des noms propres de personnes, d'hymnes en partie dans la langue secrete
des pretze, r. 73-74. 20) des tribus Bruca etTerraba,p. 79-lz3.L'ouvrago
fut traduit en allemand et pourvu d'annotationspar I. Polakowsky,Archiv
IAr Anthropologie, V. 16 (1886), p. 591-622.
Puis, 20 de la plume de Mgr Thiel : La ligende de la crationdes Indiens
Chirropos de Costa-Rica,dans Petermann Geographische Mitteilungen, x883,
p. 303. Enfin, 3* les Viajes a vriaspartesde lasRepSULica de Cosa-Rica, x8Si1896, dansles Anales del Instituto Fisico-Geografico Nacional, T. VII. Sa.
Jo06 x896, p. 71-76. II existe une d&ition s6par6e, txes rare, de ces articles, 99
pages in-8o.
2. Son rapport important mais quasi inconnu El descubrimiento y la
catequisasion de 6lsrdios de las Cabeceras del Rio Telri se trouve dans
, El Mensajero del Clero, Ano XII, Num. 143. S. Jos6 de Costa-Rica, t9oo
(31 de Julio), p. 382-384.
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par lui, ainsique par d'autres confreres, sont quasi tota
lement inutilisables, soit par manque de mitthoda
dan&les recherches, soit a cause d'un individualiame ear
gerd dans la rddaction. U faut esperer qu'on acrivera
cependant A en sauver quelques debris predieu
pour 1'histoire de nos missions. Quelques wcoaUr
veulent s'en charger. las contrihuezont aisi & SEparx
une faute du pass6. II faut en effet savoir regardw a~s d4 ~
d'un intirit personnel quand il s'agit de servir la cause
du bien commun.
Dans mes voyages, comme aussi dans nos maisons, an
rininaire de San Josdet A la casa cural de Turrialba,
'eus 'occasion de voir quelques representants de ces
indiens. Peut-etre heureusement pour eux, mais malheureusement pour moi, ils taient ddjg in peu tropinfluences par la eivilisation moderne. Quand ils viennent dans
les villes, ASan Jos.,-A Turrialba, ALimon, is se rendent
chez les confreres et y restent A demeure. Profitant de
leur presence, j'dtais curieux de les entendre parler leurs
langues. Les quelques mots que je savais leur dire
moi-m6me en chirripo les amusaient conmme des enfants,
Les femmes, en partieulier, en riaient d'un rire aign
qui faisait voir leurs dents blanehes et mettait en plis
leur petit nez aplati.
Quelle difficult6 pcur les missionnaires de se nettre
au courant de ces langues indiennes. II faut 6couter et
saisir des 1~vres de ces gens, peu loquaees d'ailleurs, un
mot apr s rautre, il faut le comparer avec le meme mot
prononce par d'autres ef percevoir, ici et A,leg nuances
de prononciation. C'est un travail de patience. Souvent
r. Je ne piis avoir la pr6tention de donner ici un aperae sur lAge, Priigie,
les 4istribitiens deces trilus primitives. Cependant A.ceu que ce questiops,
intmresseraient, je leur indique un petit livre Los aborigees de Costa-Rica
2a6 pages. Tip. IejsB Hian S. Joa6 19417.
Cprias GagiMi, di-ectegw dA I1
Biblioth.que nationale de S. Jos6; il fournit A ce sujet des renseigqemets

trts autles.
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on croit avoir fix6 un terme et en rdalit4 on est en possession d'une difficult6 nouvelle. Montrant A un indien,
je suppose, une cuillkre, en lui demandant : ( Qu'est-ce
que cela ? » il vous r6pondra, par exemple : < c'est blanc *
Au lieu du mot qu'on voulait avoir, impuniment 'interlocuteur se sert d'un autre. On peut d&s lors s'imaginer
le temps qu'il faut pour arriver peu A peu a rentrer en
possession du vocabulaire pour mettre sur pied quelques
elkments de grammaire ; elle n'est certes pas aussi compliquie que la grecque, l'arabe ou l'allemande :mais
avant d'etre A m&me d'enseigner les v6rites 6l6mentaires
de notre foi,s'impose une connaissance assez 6tendue de
la langue. Nos jeunes missionnaires doivent done de la
reconnaissance A leurs pred6cesseurs qui leur ont livri
des 6kments utiles pour continuer ce p6nible travail.

g A mes demandes sur leur age, les jeunes indiennes me
repondaient qu'elles ignoraient le nombre de leurs
ann6es. Quand je les interrogeais sur le nom de leurs
enfants, elles me r6pondaient :c C'est le Pýre Enrique
(M. Staschek) qui les sait. » C'est une habitude quasi
gendrale, surtout parmi les femmes, de ne pas reveler
leurs noms. Tres timides et meme peureux, les indiens
6vitent les blancs. Ils fuient devant eux lorsque ceux-ci
plnetrent dans leur pays et les missionnaires sont oblig6s
de kes rejoindre dans leurs montagnes trLs difficilement
accessibles. Ce que ces pauvres gens ont eu a souffrir
des blancs A l'6poque de la conqufte se transmet chez
eux de gdndrations en generations et explique ais6ment
leur fagon d'agir. On m'avait dit qu'ils 6taient tres
friands de bonbons. Je m'apercus, en les distribuant,
qu'ils l'dtaient bien plus de la boite en fer blanc qui les
contenait. Pour entrer en sa possession, cela faillit plusieurs fois d&chainer des batailles. Une des choses curieuses est de les voir marcher au milieu du trafic de la
circulation de la ville : hommes, femmes, enfants, toute
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la kyrielle, se suivent les uns derriere les autres, A la
file indienne, tout comme iUs font dans les forets vierges.
Pauvres gens dont la race dig6nere et se meurt ! A
part les baptemes et les sacrements que, de temps en
temps, ils recoivent, il est si difficile de les instruire !
Nous souffrons vaiment du manque de missionnaires
sachant leurs langues et se r6signant A r6sider auprbs
d'eux.
Mon intirft pour ces peuples primitifs de CostaRica grandit encore lorsqu'il me fut donn6 de jeter un
coup d'oeil sur les vestiges de leur- civilisation. Ils se
rattachent A trois centres: les Huetars, les Bruncas,
les Chirotegas 1.

Quant aux restes eux-memes de ces civilisations antiques, les Etats-Unis conservent, au musee de la American Indian Hye Foundation, New-York, la plus belle
collection, plus de 7.000 objets representant toutes les
civilisations anciennes de Costa-Rica. La seconde
collection est probablement le Carnegie Museum de
Pittsburg. En troisieme lieu vient celle du Mus6e royal
d'Ethnographie, A Stockholm. En dehors de ces trois
collections, il enexiste d'autresplus ou moins importantes
a New-York, A Washington, A Londres, A Vienne, A
Breme, A Berlin, A Dresden, A Nurenberg, A Madrid,
au Louvre et au Trocad6ro, A Paris. Au mus6e national
de San Jose ainsi que dans les collections de particuliers
de cette capitale on conserve avec une jalousie bien
comprise une tres grande part d'objets qui me permirent
de satisfaire sur place ma curiosit6. Grace A l'extreme
z. Deux ouvrages capitaux en la matiere m'introduisirent dans les arcanes de ces civilisations ancienne. Je les cite toujours pour cenx qui s'int6reseraient a ces questions : Pottery of Costa-Rica and Nicaragua,de Samuel
Kirkland Lothrop, New-York, Museum of the American Indian Heye
Foundation 19a6, 2 vol. Archaeologicalresearches in Costa-Rica, de C. V.
Hartmann, publi6 par le Muse royal d'Ethnographie de Stockholm, Ivar
Haggstroms Boktrykeri A. B., 9gox. Deux ouvrages de prix que j'eus a ma
disposition, grace al'amabilit6 de la Librairie allemande Lehmann et Cie

de S. Jo6.
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obligenice de lI direction di Musde National, j'et~
riem
la fofuiie de voir les objets ei or pur qu'on cin-

serve dAns mn coffre fort sp6cial, objets d'un travail
e*quis, restes bieri moins frequents que les poteris,
provenant surtout de la irgion Brunca de El Geneil.
Ei kchangge de cette SF•'eur on me demanda, avec I'axia-

bilite qui distingue les gens de ce pays, de kignr dis te
registre de personnes plus ou moins illustres. Un Visi
tViif venant d'Allemagie pour admirer et tiudier ces
jdyatk d'Art aihciei du pays in'st 6videmment pas le
Tait de toun les jours. J'y allai ionE de ia signaturi.
u11e peut etre le but de ces notes de dicire ces produits
d'art primitif. La ceramique fournit naturellement 1a
iijeitif pait. Art simple e i-etant cependant de fagon
etraiordinaire
'expressioi individuelle codnme
m

nmoigneht le toil de la matikre et les formes trs varies
WlMoi la destination des objets, ornms soivent d6 dessidts
geOmetriques, d'animaux, de figures liunmines. La pierfe
aille foii-nit ine autre part dans les a nietates i,
le6 statues d'aniiaux, d'homme~ et d;idojes, les rci-

pints de tbute sortl
t les airnes diverse. Enfili,
l)f6rvteti s lihite quasi 'clusit· ment ati jbyat~
personiiels et A Ia trniseniftion d'idoles. Cetrte, trs
hieuriuse fut l'iiitiAtive de Hrunir, en i9r34, A Sati Jo,

das imie bxposition aich•ologiq4, les pits beaiix sp•inihs ab 6 t rai cehttfie de civfilisation, eh disposaht
et effet dIe objets du Muse1National et d&e coleti)iis
priitcidlires. Les callections ad siniiait• e y '6taient Ye~rsenites aussi par qui~eques objetd. Oi y eoserve 'ef
particulier de tres rares reprisentations de divinit6s
taillees en pierres, dont qthelqtu
spt1cmetjs itique
hireit ~pim6s a 1exposition de Madrid en I8^. C'est

ncbi•roMgr Thiel qui, au pcii

de grandes fatigues, les

ayant trainve, les fit transporter du nbrd dt di sud iu

pays, A la capitale et les logea au s6minaire. La cirie
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archiepiscopale conserve encore aujourd'hui une tres
belle collection d'objets de ces centres de civilisation
primitive. Mgr le vicaire g6ndral, en me les faisant admirer, exprimait le d6sir et l'espoir de la voir un jour
exposee avec ordre, dans un lieu digne et de la collection
et de celui qui la r6unit. Que de problemes n'entrevoiton pas en passant en revue tous ces objets, en particuler, celui de l'influence et de la d6pendance des civilisations des Incas, des Mayas, des Azteques, qui existent
tres probablement dans les idiomes de certaines tribus,
dans l'art, comme dans la religion ? Dans cette derniere,
qui consistait dans une divinisation des lekments de la
nature, quelque importation mexicaine, en particulier
cele qui semble certaine du dieu de la guerre RHuitzilopochtli ,i dieu cruel comme son nom, A qui I'on sacrifiait des victimes humaines.
Des rapports archdologiques entre pays tres distants
les uns des autres sur le territoire de la Ripublique
actuelle de Costa-Rica et meme au delA de ses frontieres,
nous revdlent de meme dans l'art primitif des differents
centres de civilisations, par la presence on l'absence
de la couleur blanche fondamentale, par la polychromie,
par les tons de couleurs brune, jaune, rougeAtre, rouge
sang, orange, par des d6cors varies, des d6tails tres fins
de certains pointills, des lignes et dessins geomttriques.
De ces interd6pendances entre les centres de coordination indienne du Costa-Rica"et 'surtout des ddpendances avec les grandes civilisations du Mexique, du
Guatemala, du PWrou, les premiers mots sont A peine
6
dits aujourd'hui; maisle problkme est pos et les
points de repere sont ktablis. Goologiquement si tourmenti, le pays, au point de vue de sa gdographie physique, 6tait d'ailleurs bien apte, dans ses montagnes
isoldes et ses profondes vallies, A conserver d'une part
les tribus'anciennes et A fusionnet de par ailleurs les
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civilisations aborigines et Otrangeres, grice A cette
6troite bande de terre qui relie les deux parties de
I'immense continent du nouveau monde.
De l'histoire de Costa-Rica depuis le temps de Colomb, des temps terribles de la conqukte, de la periode
de la colonisation, des boucaniers et flibustiers anglais,
franais et hollandais, de la lutte pour I'indipendance

sous la forme fedirale de I'Amirique Centrale, de lind&pendance des divers Etats, quelques mots seulement;
ces choses sont d'ailleurs plus connues que ce qui prcede.
Dans toutes les capitales du Centre Ambrique, quelque
monument rappelle le souvenir de Christophe Colomb.
A San Jos6, c'est la magnifique avenue a paseo Colon ,
avec I'bblisque portant l'image de Colomb et ses trois
citavelles Pinta, Nina et Santa Maria.Le grand exploratefr ne se doutait certes pas de 1'int6r6t qu'aurait un
jour ce nouveau monde au point de vue arch6ologique,
pes plus du reste des problemes historiques que devaient
Woulever son oeuvre et sa propre personne. Peut-4tre
en sait-on davantage depuis mon d6part d'Europe.
Les feuilles publiques d'alors parlaient de la pretendue
d&iouverte, dans les archives de PNtrograd, d'un journal de Colomb ecrit de sa main A I'intention de son fils.
En tous cas, pour Costa-Rica, il existe aussi un problkme
historique A propos des voyages de Colomb. A-t-il
out ou non touche les rivages de cette terre ? On sait
qut, Ibor du premier voyage, Colomb decouvrit, le 12
octobre 1492... a 2 heures du matin, disent les historiens
pi~cis..; sinon 1'Amxrique, du moins la premire terre
ainmricaine, l'ile que les naturels appelaient a Guanahani , et que Colomb baptisa San Salvador. Lors de
son deuxieme voyage, en 1493, ce fut le tour de la Jamaique, Porto-Rico et les diverses Antilles. Au troisieme
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byage, t498, eh dicbuvr~it 1'etribouchuie de l'Ofibqtib,
il toiicha s6unim toiite pur la premiere fois te
Acoihtinent a~iricaini -.
Selbii paikok d'un illustre &crivai : Si 'Amtiique
ti'vait pas bxistd, Dieu I'aurait fait sortif du fond dLe
1'Oc(i, pour r&ompenser la Peti6vraib• tt I• fti
de ce grand homme i. Dix ans, riches de decouvertes,
s'VtaiLht pass loi-qu*i Cblomb entieprit sn 41 vbyage,
i~rtant de Cadik le ii mai 1ao0. I1tut totijdtrs I'id'e
Hqes terrs sftan&ires qu'il venait de d&voutrif titiait
le6 sefitifieds avancies db IAsie. L'intention db tirouer
nk aiiinic~~ioii supposte quelque part asre' 1'Ocba
Iiidiet el ta perSuasii6 qti'ell devait ie tituvtr ers
I'isthifi6 d&Panama alors aeoebr inc4onnu, fit Picasion
df c ~er-nir voyage. Cest pendiit ce voyage que
ColinmB aurait toichW la c6t d& Ctta-Rica, le viage
ite t•riy mtntibhni par Diego Porras, cbmpaghoh
ide
kiral, Ai~yat 6tM situ~ ssfiaitcun dtute, piiir les
irtbyenis
Costa-Rica, sur &Iterritoiir id leir irpu6t~ dihontr6, dit Raiadrd Ferhandez
bliqit. i II
Guardia, dans soi Htistky of thk discoiweY 61f CosM Rid,
New-York, Thomas Y. Crowell, Conim. 1913, p. 2§, qde
t dA bet endtbit cdrieipoild ave6 cielmu du
l'~mipladieOit
port de LihoiiA i-Sa.a Vouloir nous pionoilcei suir I' eXite*e ifforniation, il h'est pas Sifi tifirt
titu&i
hoou de eiter Ia *ouro*A hqulle Giiiirdia s ififi,
p ir
ell nfi'~ autir qu : B keard-Aiigust_ Thid, ~viube
&

iCsta-Rica » dbaiis b supplemeht A li Gacia, t# ri8,

MI A nbveinbre 190o. L'in-al riesta A CriHay dik1 pt jours jiou rt parer se bai4iies 4e founiiir A is
gmes linrines (6t extii~ia,un pen de i6po-. Lui-mnibe
oueur rhumiatismales. CG
gAidhit Itlit a cau de du
dtails btni de 1'histiite Guadia t ilnous est iitpoAi-

fi •4iif s'il res tieht aussi de Mgr Thil.
bli
ua c6te d

rfAnmriqui Centrafl

Aecourit

lofi Adu
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quatrieme voyage de Colomb recut le nom de o Veragua ». Plus tard seulement les Espagnols de Panama

et de Nicaragua diff4rencierent le territoire de CostaRica de celui de Veragua r4clame par les hMritiers de
Colomb. En 1539 seulement, pour la premiere fois,
le nom de Costa-Rica se trouve dans des pikces officielles.
Une fois resolu le problkme de l'ceuf de Colomb, les
autres d6couvertes suivaient sinon sans difficultis, du
moins assez rapidement. Vasco Nuilez traverse l'isthme
de Panama et decouvre l'Ocdan Pacifique, le 25 septembre 1513. II faut avoir devant les yeux ce que signifient, en ces temps-lA, les simples mots traverser l'isthme
de Panama : marches A pieds, A travers montagnes et

forkts vierges, transport des caisses A dos d'hommes,
perils de toutes sortes, le long du chemin. Pedrarias
Davola, le successeur de Vasco Nunez, fonde la ville de
Panama; ses lieutenants, Herman Ponce de Leon et
Juan de Castaneda, decouvrent sur les c6tes du Pacifique le golfe Duke et celui de Nicoya. Une d6couverte
en entraine une autre ; la voie est ouverte A la conqukte,
A la colonisation.
4
Au milieu des noms des conquistadors et des expeditions par terre et par mer, il n'est pas ais6 de donner un
apercu gineral de l'enchainement des faits qui constituent cetteepoquedel'histoiredeCosta-Rica. Celarequiert
une etude suivie et des cartes ad hoc. J'en vis des exemplaires magnifiques, cartes allemandes, dans le college
des P&res Salesiens A Cartago. II n'est pas plus facile de
se faire sur cette pIriode un jugement bien clair, tant les
influences diverses s'entrecroisent et s'opposent : les
entreprises hardies, le passions humaines, la soif de l'or,
les cruautds exercees par nombre d'aventuriers se jetant sur cette terre Ala suite de sa d6couverte,1'influence
de la religion et de la civilisation se frayant une voie A
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la suite des conquerants. Aussi les opinions des historiens
different ici consid6rablement. Il est un fait certain cependant que les Espagnols du xvIe si6cle 6taient des
hommes de fer, trempes par huit siecles de lutte contre les
Maures, durant lesquels leur sentiment religieux s'itait
exalti jusqu'iun fanatisme extreme. Parlant des Indiens, nous avons suffisamment insinue comment on
peut encore de nos jours saisir l'impression que la conquete et la colonisation ont laiss6e tres vive dans l'ime
des rares survivants de ces races anciennes.
A partir de 1524, les Espagnols soumirent la majeure

partie du Guat6mala, du Salvador, du Honduras et du
Nicaragua. De toute 1'Amirique Centrale, seule la province de Costa-Rica n'avait pas encore Wt6 conquise. Par

un contrat de I540, Digo Quittierez recut du roi d'Espagne 1'autorisation de faire cette conquete. La soif de

l'or gitases succes. Les Caciques sesoulev6rent,attir6rent
Quittierez dans leurs montagnes et mirent les Espagnols
en deroute. Juan de Cavallon lui succida dans l'oeuvre

de la conquete. I1 chargea de 1'exploitation un clerc,
Estrada Ravago, a qui fut attribu6 le titre de vicaire
g6ndral de Costa-Rica. L'influence de la religion mise
au service de la conqu6te fut plus heureuse que celle
des armes.
Juan Vasquez de Coronado eut la mission de continuer la conqu6te interrompue. A cette 6poque fut fond6e
Cartago, la capitale du pays, dont la vallie avait excit6 1'admiration des Espagnols dis qu'elle fut d6couverte par eux.
Retourn6 en Espagne en 1565, il recut de Philippe II
le titre de Adelantado (gouverneur militaire) de CostaRica, une rente annuelle de mille pesos pour lui et pour
ses successeurs. A la ville de Cartago, pour les services
rendus pendant la conquete, il conceda des graces et
le droit de porter un 4cusson. A son retour au Costa-
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Riga, il qt la digr4ce de mnouir 4ans u nufrage. U
fut pard l§ conqwiistadoni n des plus potables par
sea qualitWs d'itetligenpe, 4'A~tjvit6 et de caractrte
Pariafan de Riber, 5 sccesseur, Acheva la onquqte.
C'est li qui distTribA les Iq4ies de Costa-Rica avx
cosqucrants at4 leur, dw4ese ai4t Cotte rkpartitca.
u fut la case pria
4n
nwom
conue soWsi1 te•le
puqu'ele fit des !q.
uains
cipalfk de divw pays amrn
S4is avaigpt subi
s, Lws
di~cales esclves des Espagl?
et le domajae
libert
leur
perdu
taittUpitU.
de mauvais
d Wuei terA., lu etaiAt dveniq eslaves, mrais en
igaijge its avaient recu lA relhigqn qt l4 hieCfais de la
e, I'i4wm de ,astilje et d'antres
nhr.tt.
civiliatin c
pegple cj Costa-Rica joit epctre.
le
deot
avantaesg
onqquilstigor e dmapereut ave der
Beawcup
dde
indio•ei~De es uwIons et Yvotel4 ratsiado-•pagnol
CstaIe plusntubrres eowi A leriqu laties,
addtisaed.
V'Argpptie
et
I'Jruguiy
Chili,
aves le
i*a. partae
sT
privilg ede t pi4dqTminance de la race bla;wb dans
du sol
sa populatioo. L4 pauvrt4 di4 pays en richeso
obligeait les habitantk 4 pltiver la terre.Cette n4cem4§
tut pQiur le people de Costa-Rica •~ieureux efet de 1i
c44 habitudeg do travail, de sobriet, Vdordre
ianulcur
et de ponderation quile distinguent desautres r&phbliques
dre VrAnirigu centrale. La ricbesse est attacbhe surtout
4ca au xvuie siecle et sa culture n'a
k I'itrateu tioi du
pas 4td sans inluence wr le caractrre d4 pays qt 4u penple. ULe4 est dgcafe Cqome de la vigne. Ces plates trs
dilicates demandent pour produire leurs richeses, un
travail ardu qt constat. Les propti4taireo de fticas,
platatiops d4t etae, et tout lk pevple qui vit (k Qe tera,

vail sopt soiy la d6pendance de la Prcvidence commp
lea vignetows des pays 4u Rhin, de 14 MoselW et de par'Qmre
l
tafcu11fant le sole. 14 pluieq ve4 ficesaire, afast

an tmpsi et "aWpla nes@e voulue. Les plantations do
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cafe sont diff6rentes de qualiti selon les terroir. Les
caf6iers en ileurs, des regions entieres toutes blanches et
parfumnes, sont un splendide spectacle, mais de cette
floraison d'un jour dipend la fortune d'une ann6e tout
entiare. II sufit d'une pluie torrentielle, comme il y en
a dans ce pays, pour abattre les fleurs et aneantir tons

les espoirs. Au del

on en deqa d'une certaime temp&

rature le caf6 ne peut se developper.
Toutes ces diffdrentes et d6licates exigences font aqu
'es pays de culture du cafe sont assez rares danslemande.
Celui de Costa-Rica est, dit-on, r6puti le meitleur ;

et le meilleur de Costa-Rica lui-mkme est celui de TresRios.
Nous avons eu l'occasion pendant notre sijour a San
Jos6 d'assister A la cueillette du cafe. C'est dans tout
le pays un travail fidvreux et joyeux, comme chAs nous
durant les vendanges. De tous c6ts, dans des charrettea

cubiques, awu

roues pleines, on transporte los baies

rouges qui contiennent les grains de cafe, pireciuemen
envelopp6s par mere-nature. Dans de vastes constructions, immenses granges, les beneficios P, on extrait
le cafi des baies et de l'enveloppe qui le protege; il

est lav6, sdchW, triW.

Tout un peuple de jeunes gens, de

femmes et d'hommes sont & 1'oeuvre pendant la rcolti
comme its ont 6t6 & l'oeuvre le reste de l'anne aentretenir et & soigner les plantations afin que, aveo la grac
de Dieu, elles puisent donner leur entier reidemnnt.

Dans ces benxfweios, a travers ces immenses champs
de grains de caif, 4tales au soleil, des hommes vont at
viennent continuellement tragant des sillons, conme nos
laboureurs tournent le sol avec la charrue, afin de permettre au caf, de secher. Des montagnes de cafk gisent
la. Dans une des plus c6l1bres beneficios de San Jos6
que je visitais, on avait deji expldid sur le marchdi d'Europe, 2o.ooo sacs de cabf, de la presente ricolte. A tra
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vers le pays, A une certaine altitude, c'cst partout le
meme spectacle.
A un niveau plus bas, la culture du cacao et des bananiers occupent les populations nOgres immigr6es dans les
iles caribiennes ; les Elropeens ne r6sisteraient pas a ca
travail dans des r6gions souvent maricageuses. Tout
le dtveloppement du port de Limon est dfi en majeure
partie au trafic des bananes. En i88o arrivaient A NewYork les premiers 360 regimes (racimos) de bananes;
en 19oo, l'exportation s'dlevait a 2.960.0oo ; du ier avril
1905 au 31 mars 1906, c'6tait 7.801.324 rIgimes. Quand

on songe que chaque r6gime porte en moyenne 125 bananes, cela fait le joli totý] de 975.165.050 bananes que

Costa-Rica fournit en l'espace de douze mois A NewYork, Ala Nouvelle-Orlians. Les bananes devinrent ainsi
ais6ment populaires A New-York et depuis en Europe.
Dans cette meme annie 1905-1906 entraient au port

deLimon 509embarcations,representant 677.444 tonnes:
5.836 passagers d6barquaient, 6.x70 s'embarquaient.
C'6tait done un mouvement de 12.ooo passagers. La
population de Limon s'accroissait dans la meme mesure.
Malheureusement en ces dernires anntes, l'exportation
a flichi A cause d'une maladie dans les plantations de
bananes. Les statisticiens le for t remarquer car le voyageur ne s'en apercevrait pas. Les quelques chiffres que
j'ai pu noter font voir ce que les bananes representent
pour ce pays. Quand on songe qu'elles poussent d'ellesmemes, comme les orties chez nous, sans qu'onait d'autre
travail que de les cueillir et de couper l'arbre qui les a
produites, car un autre s'ilkvera rapidement Asa place,
on peut s'imaginer les resultats qu'obtient une Compagnie comme l'c United fruit ) dans ses immenses plantations bien cultivees le long des cotes d'Amerique
Centrale et de 1'Amirique du Sud. Pour Costa-Rica
et pour Limon,en particulier, on peut, A propos de bana-
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nes, 6tablir les anneaux de toute une s6rie d'6volutions:
bananes, mouvement d'un port, augmentation de
richesses,accroissement de population, affluence de sectes
religieuses, problkmes et difficult6s d'un vicariat apostolique... petite cause, grands effets... tout comme le
nez de Cleopatre, suivant le mot pascalien, s'il eit 0t6
plus grand, il efit chang6la face du monde.
Ce n'est pas sans efforts et sans perils que Costa-Rica
a 6ti elev6 de sa pauvrete originaire A son actuelle prospIrite. La periode de colonisation, d6jA assez malheureuse par ellc-meme, fut encore troubl6e maintes fois
par les invasions des pirates. Des la fin du xvie et au
xvIe sidce, les Antilles devenaient le repaire d'aventuriers francais, anglais et hollandais qui sont restcs fameux dans 1'histoire sous le nom de boucaniers et
flibustiers. Que ces protestants pour la plupart aient
voulu, avec l'appui ouvert ou tacite de leurs gouvernements, se venger de Philippe II et de la pression exerc6e
par lui sur leurs coreligionnaires, comme le remarquent
quelques historiens, c'est possible. D'autres causes
d'ordre matriel etaient plus certainement en jeu. Un
systeme protectionniste pousse6 1'extreme defendait A
Costa-Rica le commerce avec tout autre pays que 1'Espagne et devait naturellement favoriser la contrebande. Puis les pirates avaient A cceur de s'emparer de
Costa-Rica pour tenir ainsi un passage libre entre
I'Atlantique et le Pacifique, afin de pouvoir plus ais6ment bourlinguer et rangonner le long des c6tes du
Prou et du reste de l'Am6rique. C616brcs cn ce genre
sont les exploits de Drake en 1579, de Mailsfield et de son
lieutenant Morgan qui debarquerent en 1655 A Portete,
ancien port de Limon, et exerq~rent leurs ravages dans
le territoire du vicariat apostolique actuel : A Turrialba,
A Juan Villas, dans la vall6e de Matina. En 1681, les
27
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pirates tenterent meme de prendre la ville de Cartago.
Cook vient en 1684 &travers le ddtroit de Magellan dans
le Pacifique et poussa, apres avoir pill les c6tes du
Pdrou, jusqu'au golfe de Nicoya.
Deux siecles et demi de rdgime colonial passerent et
toujours Costa-Rica vivait sans voies de communication avec le reste du monde et sans commerce sinon
avec l'Espagne. La race indienne disparaissait. Lors
de la conquete la population indigene - tait estimne de
27.00ooo ; la r6partition des'Indiens (1559), on en comptait 15.ooo, espagnols et metis compris. En 1741, lors

d'un recensement, Costa-Rica avait'plus de i8.oo habitants dontla mditid comprenait des indiens -pur sang.
Malgrd toutes les miskres de cette dpoque de colonisation, il est difficile, redisons-le, de porter sur cette
plriode si compliquee de l'histoire Costa-Ricaine im
jugement gdneral et impartial. II n'est pas 6tonnant'en

tout cas qu'apres'deux siecles et demi de ce regime, les
id6es de Ia grande rdvolution qui faisaient le tour de
l'Europe et du monde, aient aussi trouv Iunicho dans
ce pays de I'Amdrique Centrale. Elles subsistent 'm re
aujourd'hui jusqu'A un certain point encore dans Ie
subconscient de la classe intellectuelle de sa population.
La position que prit Costa-Rica dans sa litte pour
l'inddpendance nationale est par trop caractdristique
pour ne pas en noter les principales phases.
L'Amdrique du Nord, le ri juillet 1776, avait proclam6
son inddpendance, recusant la sujdtion d'avec 1'Angleterre. En Amnrique du Sud, le v6n6zudlien Bolivar et
l'argentin San Martin levArent I'6tendard de la liberte de
1809 A 1826. Au Mexique, apres un premier mouvement
de resistance, 1'inddpendance fut proclamde en 1821,
par le g6ndral Iturbide.
Des hautes terres mexicaines, le souffle, la tempete
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de la rdvolution s'abattit sur 'Amirique Centrale. -in
octobre 1821,le Guatimala, et un mois plus tard CostaRica, proclamirent leur ind6pendance absolue : ladomination espagnole prenait fin.
-Les circonstances historiques etaient favorables a ee
mouvement: 6puisement de 'Espagne A la suite de sa
guerre -eontre Napoleon, mouvements r6volutio4aaires
au sein de-la p6ninsule, expedition en AmriAque du Sud.
-De'cette sorte, 'autorit6 de Madrid ne put intervefir
ni au Mexique ni en Amnrique Centrale et le nouveau
rigime put partout s.'tablir sans grosses diflicultis.
'Iturbide, qui se proclame empereur du Mexique,
echoe dans ee premier essai de runir JesEtats du ceatre
sons une direction unique. Au Costa-Rica il y eut,
A cette ipoque, des imperialistes et-des r4publicai$ :
une guere civile s'ensuivit. Cette derniere se termina
par le transfert *dela capitale de Cartago 4 San Jose.
Apres l'chec du Mexique, le Guatemala prit -une
initiative du mme.genre. Une assemblee constituante
y proclama, le Ler juillet 1823, que, sous le noam de
a Provinces-Unies .de rAmtrique Centrale -, le Guat&-

mala,4le Salvador, 4e Honduras, le Nicaragua et CostaRica formeraient une.r6publique fiderale. La charte
fondamentale de *cette federation fut proclamee le
22 novembre 1824 et sanctionnde 'annie suivante.

CostasRica n'ayant pas les m4mes dissensions politiques qui agitereat les ,autres r4publiques, son chef
d'Etat, Don Juan Mora, put aisementachever I'organisation.politique at administrative de son pays : ceuvre
appricde que Ia reconnaissance nationale, en 1921,
reconnut par I'.rection A San Jose d'une statue de cet
homme d'Etat.
Entre temps, la F6deration centro-ambricaine, qu'on
avait eu le tort de creer sur le modele.des Etats-Unis
d'Amarique du Nord, sans tenir compte du caractre
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divers des peuples de l'Amnrique Centrale, sombra durant la prdsidence meme de son premier chef, Don Manuel
Jose Arce : guerres civiles entre le gouvernement fediral
et les 6tats du Salvador et du Honduras, et difficultis
interieures du Nicaragua. Le general Morazan, president
du Honduras, une des figures populaires de l'histoire de
1'Amerique Centrale, mit en deroute les troupes d'Arce
(1829). Aussi trouve-t-on un peu paitout dans ces diverses rdpubliques, une statue ou une place publique d&dide
a Morazan.
Costa-Rica resta en dehors de cette lutte, preuve de
1'int6r4t qu'elle porte A la fed6ration, ofi du reste elle
n'avait pas 0t6 representie. Mais quelques annies plus
tard (1837) surgit une lutte d'un autre genre. Pour
contenter les diverses provinces, les chefs-lieux respectifs
Alaguela, Heredia, Cartago et San Jos6 pendant les
quatreanniesdeprisidence duchef d'Etat, devaient avoir
l'honneur d'etre A tour de rble, la capitale du pays. La
loi qui itablit cette disposition fut portie en 1834 et
s'appela loi de la Ambulancia D.La capitale ambulante
n'eut pas longue durte. On fit le tour des quatre villes
une fois ct ce fut tout. L'on d&crita alors qu'on 6tablirait
la capitale de la republique A San Juan, aux environs
de San Jos6. On peut y apcrcevoir encore, comme je le
constatais la veille de mon d6part pour El General,
lors d'une memorable excursion A pied, en compagnie
d'un de mes confreres, le trac6 de cette capitale qui ne
vit jamais le jour. Pour avoir voulu satisfaire tout le
monde, ce choix ne contenta personne. Apres une autre
guerre civile, en 1838, San Jos6 fut definitivement
6rigde en capitale de la republique, grace au merite du
pr6sident et dictateur, Don Braulio Carillo. Une assemblWe constituante convoquee par lui le 14 novembre
de cette meme annie, proclama Costa-Rica 6tat libre
et ind6pendant, bien qu'appartenant Ala famille centro-
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am6ricaine. Ce premier pas vers la separation de CostaRica d'avec les Provinces-Unies de 1'Am6rique Centrale,
fut motiv6 par l'anarchie des Etats associes.
Pendant ce temps, le g6ndral Morazan dlu pr6sident
de la Fed6ration tenta de retablir l'union entre les diff6rents Etats. Vains efforts 1... II dut meme 6migrer
d'Amtrique Centrale, mais l'id6al de la r6publique
fidlrale ne 1'abandonna jamais. Des ennemis de Carillo
l'appelkrent a Costa-Rica. II vint et Carillo fut oblige de
c6der. II s'en alla au Salvador pour y mourir assassin&.
Morazan devint aux yeux des peuples de 1'Amirique
Centrale le restaurateur de la libert6. Les lois porties
par Carillo furent abolies, une assemble d6creta que
Costa-Rica 6tait et.resterait de la federation, elle octroya
A Morazan toutes les facultts pour la reconstitution de
la Republique fid6rale. C'6tait l'autoriser A declarer la
guerre A tous les Etats qui avaient aboli cette forme de
gouvernement. De fait Morazan leva des troupes. CostaRica qui ne d&sirait pas se mler des affaires des autres
Etats vit avec horreur la perspective d'une guerre et
d'une invasion etrang&re. Le ii septembre 1842, le
peuple de San Jos6.se souleva. Les troupes d'Heredia
et d'Alajuela lui vinrent en aide. Apres de sanglants
combats auxquels prirent part meme les femmes, Morazan se vit perdu'. A Cartago, od il s'ktait enfui nuitamment, il fut fait prisonnier. D6fir6 a San Jose, il y fut
fusill le 15 septembre 1842, sans autre forme de proces.
Ii mourut h6roiquement, digne de ses vertus militaires
et patriotiques. La grande patrie centro-am6ricaine fut
le r&ve de sa vie. 11 en reste le symbole pour tous ceux
qui, de temps A autre, en Ainrique Centrale, font revivre cette espirance. Ce reve existe encore, tout au moms
dans la tkte de quelques intellectuels et, de temps Aautre,
on essaye de lui donner quelque r6alit6. On entreprendra,
par exemple, d'introduire des r6formes scolaires, judi-
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ciairs, administratives, qui, sous de sp6cieux pritextes,
seront & &tendrea toutes les rtpubliques centro-americaines. Tous «es projets cependant n'ont donn6 jusqut'
present aucun resultat pratique. Les peuples de 1'Am&rique; Centrale different trop entre eux malgr. le type
commun de leur patrie. On na peutt vraiment parler ni
d'Amrique Centrale ni de question centro-amricaine.
Ce sont la des etiquettes sur des choses qui ne sont pas le
produit du sok A voyager A travers ce pays et encausant
avec les gens clairds, on a I'impression quiilsse rendent
parfaitement compte, de quoi il s'agit en derniire
analyse.
Des lors, malgre les efforts faits pour son maintien,
la R•publique f6derative des Prorinces. unies-de 1'Amirique-Centrale s'effrite; les Etats particulierproclament
leur indeperndace : Nicaragua se:gouverne ainsi depuis:
I844; Guatimala se declare nation.souveraine en 1847-

Le 30 aoist 1848, le Congres proclame Costa-Rica nation
souveraine et ripubiique, independante de tout autre
pays. Un decret du 28 septembre de la. mime anne
determine les couleurs et les armes do la nouvelle
republique, des plenipotentiaimes sono nammts. aupr&s
des grandes puissances, le president Castro reeoit letitre
de v Fondateur de la Republique ).
Au Nicaragua, les libiraux de Leon et les conserva
tears, de Grenade se disputent le paivoir des-la proclamationm de rindpendan.e: Une guerre civile en resulte.
William Walker, un aventurier amsricain, fut appele
an Nicaragua par 'un des partis: en lutte.. Maitre du

pays, grTce a sa

phalange ameicaine-.

Walker,

aventurier misanthrope, blond, aux yenx bleas, projeta
de s'imposer au&x 5 r.publiqves centro-amiricaires.
La question de 1'eslavage jone un rble important. Inform& dece projet etde Iappui quele parti-eselavagiste
des Etats-Unis donnait a Walker, le prýsident Mora,

-663de Costa-Rica vint en aide au Nicaragua pour le delivrer
de l'offensive des flibustiers de Walker, bandes sous les
ordres du colonel Shlessinger, ramassis d'Americains,
d'Allemands et Frangais. Dans un des parcs de San Jose,
s'bleve le monument qui rappelle le souvenir de cette
campagne nationale. 11 represente la LibertE, entour6e
des cinq r6publiques, chassant Walker du sol de la
patrie. Sur les c6tis, des bas-reliefs en bronze rappellent
les principales, phases. de la lutte et la signature de la
paix. Finalement, en efiet, le, Guatemala, le Salvador
et lespatriotes de Nicaragua, et vers la fin de la campagne Ie Honduras aussi, s'6taient leyvs coatre. Walker.
II fallnt lui copper la. voie de communication qu'iL
tenait entre les oceans par Ie lac de Nicaragua et le Rio
San. Juan, eptre les villes de San Juan del Sur, au bord
du Pacifique et de. San Juan del Norte sur les rives
atlantiques. Dans cette campagne pour la libert6d nationale, fameux sont les exploits du jeune. capitaine
Antonio.Valle Riestra devant San Juan, del Sur et c61bre l'exipdition du colonel Bawllier sur le Rio San
Juan (1856). Dans le port de Puntarenas, un navire de
la rdpublique portant le nom Valle Riestra, perpetue le
souvenir du heros national
Apres. I'abandon de Granada d6fendu hdroiquement
par le gn6ral anglais Hennigsen, apres des combats
livrds a Saa Jorge, et I'arrivee de nouveaux flibustiers
A San Juan del Norte, il s'agissait de s'cmparer de nouveau de la. Via del Transito >.Les combats A Trinidad,
Castillo Viejo donnerent les derniers, ccups A Walker,
et l'Amdrique Centrale fut delivrde de ces sanglants
conflits locaux. Walker fut regu en triomphe aux EtatsUnis. Les esclavagistes du Sud l'invitaient A retourner
en Amerique Centrale. Deux nouvelles tentatives
dchouerent ; A la premiere un navire de guerre des
Etats-Unis le fit prisonnier, il avait vainement essay6
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de s'emparer de Castillo Viejo, A la seconde, qui avait
pour but de s'emparer du port de Trujillo au Honduras, apris de vains essais pour se frayer un chemin A
l'intirieur, il se mit entre les mains du commandant
du navire anglais Icarus, qui le livra aux autorit6s du
Honduras. Walker mourut pass6 par les armes A Trujillo, le II septembre 1858.
L'ind6pendance conquise et assurde, la R6publique
de Costa-Rica et sa capitale se developplrent, malgri
les inivitables luttes de partis, sous la longue s&rie de
ses presidents, Olus tous les quatre ans, au point de devenir la plus florissante des cinq r6publiques de l'Amrrique
Centrale. Les v6dnementsdesaplusr6centehistoireeurent
un peu de retentissement, meme au dela de ses frontieres:
question du canal inter-ocanique et differend de frontires qui faillirent devenir perilleux pour le pays.
La question du canal commencait a Wtre discutie
d6ja d&s le lendemain de I'erection des Etats independants de la souverainet6 espagnole. Deux solutions
seules etaient possibles, A savoir : de relier les deux
oc6ans par le Nicaragua en profitant du Rio San Juan,
des lacs de Nicaragua et du Rio San Juan del Sur, ou
bien le projet realise depuis par la construction
du canal de Panama. Aussi longtemps que le premier
projet 4tait en discussion, ily eut des diflfcultes avec le
Nicaragua. Le peril d'une guerre fut conjure grace A
l'entiemise du Salvador et par le traitW de Canaz-Jerez,
appelM ainsi des deux g6ndraux de ce nom qui le sign&rent. La question de frontikre A propos de Guanacaste
fut rgglie en 1858. Pendant douze ans on s'en tint i ce
traitA. Dans le desscin de priver Costa-Rica de toute
participation au canal projet6, le Nicaragua refusa de
reconnaitre le traitd en 1870. A la derniire heure une
guerre entre les deux pays put etre evitie. En 1886,
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la question fut rouverte A nouveau. Par le traite Esquivel-Roman, le conflit fut soumis a l'arbitrage du prtsident des Etats-Unis, Grover-Cleveland ; ce dernier se
prononga en faveur de Costa-Rica, pour la validit6 du
trait6 Cafiaz-Jerez. Pour les memes questions, la guerre
entre Nicaragua et Costa-Rica fut sur le point d'6clater
en 1898. Cette fois, grace A l'intervention mediatrice
du Guatemala, le conflit fut 6vite et la question de frontiere d&cidee selon le trait6 de Cafiaz-Jerez et suivant
l'arbitrage Cleveland.
Quant au projet de canal inter-oc6anique par le
Panama, la Colombie dans l'intention de s'a,-rrer toute
la domination sur cette rive fit valoir contre Costa-Rica
de pretendus droits anciens sur le golfe de Mosquitos et
occupa en 1886 Bocas del Toro et les iles avoisinantes.
Plusieurs traites a propos de cet incident de frontiere
ne furent ratifies par aucun des deux partis. Une guerre
faillit de nouveau s'en suivre et Costa-Rica fut heureux
de signer un armistice (1886), soumettant le conflit
A l'arbitrage du roi d'Espagne. La Colombie, jugeant
plus prudent d'6viter cet arbitrage, apres les discussions
qui menerent jusqu'en 1896, signait un nouveau trait6,
par lequel la question devait etre soumise A l'arbitrage
du president de la R6publique francaise. Loubet dcida,
en septembre Igoo. La sentence donnait A la Colombie
plus de territoire qu'il n'6tait en question; de plus, elle
6tait inapplicable en ses termes A la configuration g-cgraphique du territoire. Costa-Rica sollicita une interpr6tation de la sentence. Elle fut donnie par le ministre
Delcass6 sous une forme qui laissait la question pendante
de sorte que la sentence ne put Wtre executie.
Pour 6viter les difficultEs et les guerres entre les r6publiques centro-americaines, on en vint, sur la proposition
des gouvernements des Etats-Unis ct du Mexique,
4 la conclusion de. plusieurs conventions signdes A
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Waswington, en 1907 par les plknigoteniaires des. 5 r&p
publiques. L'une dentre ellescrait une cour de Justice
centro-awericaine. Elle fut installe en 1908~ Cartago.
Caunegie* le millionnaire connu, avait. donn i1oo.ooodollahs pour la construction d'un edifice- ou siegeraientles magistrats lus, un pour chaque r6publique. L'ddifice,
pr~e&d'tre ahev6, fut ddtruit dans le terrble tremblemeat- de terre de- Cartago, Carnegie offrit la imme

soalme pour rebAtir lrdifjce

.

San Jos4. La coup 6mit,

t
par les
diverses sentences qui ne furent pas agcepteeg
Etatsý n.cause. E 1918, elle cessa d'exister.

.Logsque en- 993, le Pal nam

eclara so, indepdaue

de•
l Colombie,, Costa-Rica oqyrit des negciations. avec
des
la nouvell ropublique pour rigler la questi.
limites. En g190 seulement, grice- a la midiation

des: EtatsrUnis. par la. convention Andeson-Porras,
put trouver sa solutia.- Pour- la frontirea
la questilaI
dma cO6t du Pacifique, 1'arbitrage Loubet. fut retenu,
posw la fronti&re de 1'Atlantiqu, ononsumit la decision
au prisident de la cour supr6me de justice des. Etats-

Unis. Le 12 septembre 19x4. Edoug4d Douglas Whitedean.

la sentence, confirmant l'interprtation- donnte-

ent
-n 1
par Costa-Rica,- I'abitrage Loubet. Conforn
ceAtte sntence et a la. convention. Anderson-PorTas,. la
fm*tixre entre le- Panama et Costa Rica, 6tait &dfipipas
ti~egment, tablie. Le Panaa-ne se tipt cependau4
a l'rbitrage White. Par suite de violatipnsde. frontibre,
Cota-Rjca se vitb oblige, en i.rs 1921• d'eivoyer une
ga~nison-.d 25 honimes a, Coto pour 6viter d,-nouvelles
avaces E1l fut, ainsi qu les regforts, pis, en embuscade. Le pays se souleva pour venger 1'affro*t. Le Guant solitimaa, le Salvador et le HIondura. se. detI
:e
sepdaire. ave Costa-Rica. Les hostilites. cessent
tembr de la mxnae anae, les Etats-Unis s'Itant entreris pour iaire respecter I'arbitrage . White, Costa-Rica
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prit possession de son territoire du c6t6 du Pacifique,
apres avoir ivacuI le Panama, sans reprendre toutefois
les relations diplomatiques avecla republique panamiene.

Telles sont, en grandes lignes, les diverses phases de
I'histoire de Costa-Rica. II faut la connaitre pour comet pour pouvoir appr6prendre le caractere de ce pee
cie les changes qug trouvent cartain&. projts qu.on
voudait voir rialisds.dans ce:pays. A niome••Oi noButraversions. le pays,, on itait en pleine lutte: lectoaral~
Un parti seaommunist essayait de-s'affirme etree dax
autres,.plus importants et dont les chances n• se.des-

sinaaien pas encore nettep4ent A la veiljlde d<s-e gpsi.
le 9 ftwiae 1936. EFaptarcorant le pays- o; wvoyaj4.patout aux devants desonaiso. un bande aux eoewrs
natiopals poWtat effigie d, liua; oe» I'autre- des depA
canJidats, ean vue,, Ottavie Beche et LiAoP Ql orteo Qqk.

des deux cqmp6titeurs remposterait li. victeire-..- Q&
so-le demandait! Un cAble reRH a bord .ubateab
qe
me-namenaitm -Europe. m.'aiuongca victoire de Gýtes.
Puwiss ce-choix faire.1 bonheur et la prosperi•t d%pays
hospitalier et sympathique dont nous: gardgs un si

agraabj e souveair. La lutte Plectorale aun Costa-Ric ar,
co•i de particulijer, A Iencointe d'aptre- pays• q~Pe
feis Jl,presidetnt

u, tout rentpe daas I'ordgequelq~go

ardente qu'ait et- la comptiioA. des partio

En celpv

aisirlspoupledCostaRica resteeapaEute;6oEformitW
avef sop histoie-.
STlijNEN.
Wielhp
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II
NOTES D'HISTOIRE ECCLtSIASTIQUE :
APERCUS SUR LES (EUVRES VINCENTIENNES
AU COSTA-RICA

Des mon arrivie a San Jos6, en faisant les visites que
m'imposaient les circonstances,j'eus entre autres 1'avantage de faire la connaissance personnelle de Mgr le
vicaire g6nral, qui m'4tait jusque-lA plus connu sous
le nom de D r V. Zanabria, auteur de deux volumes
d'histoire ecclhsiastique du Costa-Rica. Nous fiunes vite
hors des banalitis et des pr6sentations d'usage. Quand
Mgr Zanabria vint pour me rendre la visite, nous 6tions
dejA lies par le sentiment d'inttrts communs et la
conversation s'engagea autour de questions d'histoire
interessant I'archidiocese de San Jos6 autant que la
Congregation et la Province d'Allemagne. Mgr Zanabria,
autrefois 6lMve de nos confreres du s6minaire, puis leur
collaborateur, est aujourd'hui repr6sentant et participant de I'autorit6 eccldsiastiquede Mgr l'archeveque, si
confraternel pour les n6tres. L'amitid que Mgr Zanabria
professe pour nos confreres, il voulut bien 1'6tendre jusqu'au visiteur de la Province d'Allemagne. En est la
preuve la plus 6vidente le fait qu'il mit gracieusement
A ma disposition quelques notes inedites des archives
eccltsiastiques de San Jos6 : recherches qu'il a poursuivies pour les utiliser dans son troisieme volume d'histoire entikrement consacri A l'episcopat de notre confrere, Mgr Thiel. Nous les mettons A profit dans les pages
qui suivent en exprimant ici de nouveau toute notre
reconnaissance A Mgr le vicaire g6neral de San Jose.
Donner un apercu A vol d'oiseau de l'histoire eccl6siastique Costa-Ricaine est chose plus aisle que de brosser
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le tableau de son histoire politique enchevAtr6e dans
celle des autres republiques de l'AmBrique Centrale.
L'6glise du Costa-Rica ne remonte pas aux temps apostoliques, mais A la conqufte par les Espagnols et 1'6rection du diocese de San Jos6 date de 1850 seulement.
Jusque-la, le pays a gard& au point de vue ecclisiassiastique des configurations administratives assez curieuses.
Pour exposer ces vicissitudes nous distinguons avec
Zanabria les 6poques suivantes: Ire: avant l'drection de
l'6veche de Nicaragua et de Costa-Rica; 2 e: r6union de
Nicaragua et Costa-Rica en un seul diocese (1545) ;
3e: rection de l',v&ch- de San Jose (r850), et 4 e enfin,

erection en 1921 de l'archevkch6 de San Jos6. Dans ces
courtes notes d'histoire nous ne pouvons qu'esquisser
rapidement les premieres de ces 6poques. Tout interessantes qu'elles soient en elles-mnmes, en particulier du
point de vue de m6thodes d'ivangelisation (car apprendre par l'histoire comment il ne faut pas faire est aussi
une lecon d'histoire), les lecteurs des Annales s'int6ressent davantage aux deux dernieres epoques, ou
les oeuvres de saint Vnicent rentrent comme partie
int6grante dans l'histoire mrme du diocese de San Jos6.
Nous avons signalk pins haut, dans les pages d'histoires politiques, comment on jugea opportun de joindre aux efforts des conquistadors une action religieuse
pour corriger'et completer leurs exp&ditions militaires.
Pendant la fabuleuse entreprise de Gil Gonzales Davila
(1522) qui s'6tendit du Panama par terre et par mer jusqu'a la baie de Fonseca au Honduras et au golfe de
Tdhuantepec au Mexique, on enregistre la conversion,
disons mieux, I'administration du bapteme de 32.000
Indiens, tant au Costa-Rica qu'au Nicaragua. On reste
un peu perplexe devant ces chiffres, on le demeure bien
davantage encore en apprenant que cette m6me expedi-
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4ion rapporta plus d'un million de colones, en objets
d'or iamasses. La juxtaposition de ces chiffres en dit
A-t0g a-eleseule sur tout ce-premieruart-de sicde. Pour

Fappriier - sa juste valeur il faudma-attendre ue docuinntation trAs fodillie sur cette-poque. On n aura un
aspectprdeis seulement apr4s de nombreuses itudes de
dtaais.Cequie4'on ieut-en 4etenir cependant, c'est que
les Espagnols rdussirent A donner une certaine empreinte
-i4igiense aux -pays de 4eurs conquates. Des usages reli-gietix-anors-dans la vie mrme civile;de ces-populatiots,
une :foule de-nems chr4tiens donn&s aux lieux, et peutStre. aussi, Vice-A -ces dinominations et -A es 4usages,
-eeftAies notions -ondamentaies de religion, :datent
de eette 6poque.-Suftes, si l'on veut,-mais a co8t-d'stc-es 4il
y -a:la -question des -moyes-emplo-ys pour 'ees
triomphes ; nousla:laissoa s e rte. A-Apatir-de -1545, Costa-Rica passe-de4-a dpendance
duT~aama doetil-relevait au:eint de vueeclfsiastique
Seusta souve.e-diu Niearagua. Lois deil'expdi'tion
-de 'uafn-de -Gaation -(56o), Anous avons-rencentre le
ibm
a e-Jiin de -Estrada-Ravago. La charitd apostoli-que de-ee prtre corrigeait dans apprfeciation des pau-Wes Inties le eeaactere dur et impitoyable du conqudrint. R&vago fut -lepremier pr6tre quipr~cha 'Evangile
au-CstaRica .pourlequel i avait requ loetitrede vicaire
t-faail. Apres-lui des- meines, pour la 4aajeure partie
-mfaneiseais, vinrent et fondrent des touivets. Nous
Vtrouvoas *es r56o 4e nom -4'un-fanciscain ilustre,
-fAre-Imifeur Leoenzo de Bitevenida. -Un_fait fortýititsmant
&•-onstater,cest que des les premiers jours de
-FIafgelisation te people de Costa-Rica, dependant
'
n6itne-oas
-l'vns dit au point de mvue-ecdsiastique
du -Nicaragua, faisait ananmoins
!dej
des efforts .por
'dbtehair -un veque reisidant en sonJpropre pays- C'est
ainsi-que -le hapitre de Cattago stlicata.en a157-i de

Philippe-li a concession de la mitre pour -Estrada Ravago. 'Ce fut tn essai qui n'aboutit A -ric . UL'dnle

i6o8 signale la premi&re visite pastorale faite au CostaRica parDon Pedro de Vilarreal,-&v.que de Nicaragua.
Nous e-ttouvons rtsidant a-Cartago. Bien que les Espa$
gnols
des encomiendas ;eussent 'obligation d'enseigar
le catechisme aux Indiens qui y-6taient attachis, I'instruction religieuse y 6tait de fait -quasi totah•ment

ndgligee. Quand on vit que la conquqte a elle seule
'n'arriverait pas au but disire, on commehýa albrs -

song er i P'ivangelisation des Indiens, surtout ceux de
Talamanca. Parmi'les Rlcollets chargds de cette misd~on,

deux figures sontrestees celb-res'dan sles Ainles-de
I'Eglise costaricaine, les PP. Antonio Margil et Melehier
Lopez. Au premier, qu'on appelait l'ap6tre-du Guat6mala, Topinion publique attribua ,mniedes miwiaes.
Fait incontestable, il miourut tiu exique'en odeur' e
saintetd. Vingt anndes de- ette dure et; pnible nibeon
parmi les Indiens de Talamanca-forent-annihils.-'q ttMd
ces Indiens se rTvolterent, en :t70o, ayant soupeOAnd
les missionnaires detravailler d'accord-avec les- onqti6rants de leur pays. -Us -brflereit frgIise-et tueient les
PP. Pablo de Ribullida et Antonio Zamorra. Deux ais
apres ces tristes ivinements, Y6veque Garret y AAovi
vint pour la visite pastorale. Dans utn rapport ilattribue

1'6chec de-la mission de Talarnanca Al.ignorance-et-Tla
rigueur desR6collets. II se vit dans la nocessit& d'Ediiter
de -sdvres prescriptions -contre'les- nombreases -familles
espagnoles qui vivaient dans une ignorance religieose
profonde, causde par une niisre telle qu'ilsavaient horte
de se presenter dans les villages et dissiminis dansles
campagnes, passaient leur existence sans-s'acquitter
pendant des anndes-de leurs devoirs religieux. Bien des
ann6es plus tard,-en 1742, tes-missionnaires chercherent
B rentrer de nouveau a Talamanca, sans tependant-y
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rdussir. Lorsqu'en 1782, 1'6veque Don Esteban Lorenzo
de Tristan, fit A son tour la visite pastorale, il ordonna
1'erection d'un oratoire public, dans un lieu appel6 La
Lajuela. Les quelques centaines d'habitants de cet endroit et des alentours constituerent le premier noyau de
la cit6 et de la province d'Alajuela qui deviendra plus
tard un 6v&chM de Costa-Rica. Une des grandes prioccupations de 1'eveque fut de trouver le moyen de soulager
l'horrible misbre qui rignait particulierement dans certaines rtgions. Ainsi, A Cartago, un h6pital et une 6cok
furent fondis. Don Esteban Lorenzo de Tristan essayait,
a son retour au Nicaragua, de se mettre en contact avec
les Indiens Guatusos afin de les 6vangeliser : vaine tensikcle, on jette
tative. Quand sur cette fin du xvmi
un regard d'ensemble pour appricier la situation religieuse, le tableau qui s'offre aux regards de l'historien
est bien triste : misere affreuse, ignorance religieuse,
licence des moeurs, choses qui se tiennent d'ailleurs. Les
efforts d'&vangelisation avaient donn6, somme toute,
peu de fruits. Peut-ktre y ont partiellement contribu6
les mauvais exemples du clerg6, car l'histoire a malheureusement A enregistrer aussi des scandales de ce c6t" :
ils sont plus puissants que les paroles. Le xxxe sikcle s'ouvre par un grand effort vers un
avenir meilleur. A San Jose, grace A une souscription
publique faite en 1814, on fonda la fameuse 6cole de
Saint-Thomas pour l'instruction de la jeunesse. On y
enseignait la lecture, l'6criture, la grammaire, la philosophie et la thiologie morale. Jusqu'alors la jeunesse
studieuse etait obligee d'aller au Guatemala ou a Leon
de Nicaragua pour faire ses etudes. L'6cole Saint-Thomas
fut ouverte en 1818. Y a-t-il relation ou simple coincidence, nous ne saurions le dire, mais pendant ce temps
nous voyons l'6veque de Nicaragua lancer 1'excommunication et de terribles maledictions contre les habitants
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de Costa-Rica parce qu'ils ne payaient plus la dime.
Les bonnes relations s'arr&tent souvent devant les questions d'argent. Persistait toujours l'idee de 1'evchi A
6riger en territoire de Costa-Rica et de se rendre ind6pendant; au dire de certains historiens, les 6evques de
Nicaragua ne s'6taient pas suffisamment occupes des
int6rets spirituels du pays pendant toute la p6riode de
colonisation. DWjk, en 1812, un depute sollicitait la cAation d'un diochse et lorsqu'en 1820 le chapitre de Cartago
imit une motion dans le mime sens, le gouvernement de
Don Juan Mora, suivant 1'exemple du Salvador, d6crtta
en 1825, I'drection de I'6veche. A cette 6poque des vicissitudes de la f6idration centro-amiricaine, toute 1'Amnrique Centrale formait de m6me une seule Province ecclksiastique dont la m6tropole 6tait Guatemala avec deux
suffragants a Comayagua du Honduras et a Leon du
Nicaragua auquel le Costa-Rica itait rattach6 depuis
sa separation de la juridiction de Panama. A d6clarer
ainsi 1'rection d'un siege episcopal, on avait malheureusement oublie un point essentiel, A savoir que 1'rection
des ev&ches releve du Souverain Pontife. Quand plus
tard des negociations s'ouvrirent A ce propos avec la
Curie romaine, ce furent les eveques de Nicaragua qui
s'opposerent A ce projet. Les qu: stions d'interet financier ne furent pas, d'ailleurs, sans influence dans
leur attitude. Ce n'est que le 28 f6vrier 1850 que
le ministre de Costa-Rica pros le Saint-Siege, Don
Felipe Molina, obtint de Pie IX par la bulle
,Christianae religionis auctor l'6rection du CostaRica en diocese. Le premier 6vWque Don Anselmo
Llorente y La Fuente, natif de Cartago, et en ce moment
recteur du s6minaire archi6piscopal de Guat6mala, fut
pr6conis6 par Pie IX, au cours du consistoire secret, le
o1avril 1851. La consecration 6piscopale eut lieu a Guat6mala; ainsi etait enfin exauc6 le voeu de tout un
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peuple et les aspirations de deux siicles et plus. Une
nouvelle periode allait s'ouvrir pour I'histoire de 1'Eglise
costaricaine.
Mgr Anselmo Ltorente y La Fuente rigit son diocese
de 1850 a 1871. Pour 1'histoire ditaille de son regne,
l'ouvrage de Mgr Zanabria Ansemo Lkoremt y La Fmaete
(San jos6, 1933) fait autorit6. Une des premiees pr~Ecupations du fondateur du diocese de San Jos6 fut, il est aiae
de le compreadre, de doter cefui-ci de bons pr6tres, en

d'autres termes, I'etenelle question, si importante
du semmaire. Elle nous interesse dte particutire aUon;
c'est pourquoi nous cherchons a fxer certaiis ditaiis a
propos du seminaire de San Jose, sujt important non
seulemeat dans 1'histoire du diockse, mais aussi dans

cele de la Compagnie et de la province d'Atemagae. La
construction de 1'•diice destind a recevoir les candidats
au sacerdoce une fois achevee, 1'ev~que frappa u pea
A toutes les portes afin de trouver des directeurs pour soe
seminaire. II sollicita aussi le concours de la Congrigtion de la Mission. M. Etienne, 1superieur gtinra iti
donna une r6ponse affirmative, avec la reserve cepeadant
que la Congr6gation se chargerait deladirection di seminaire quand les circonstances le permettraiuet. Gela
devait mener loin et pousser jusqu'en 1877. La Congregation avait subi le contre-coup de la guerre francoprassienne.Ayant A subvenir aux engagementsdcai pris
le superieur g6ndral ne jugea pas lpudent de se charger
d'obigations nouvelles. Entre temps Mgr Llorete y
La Fuente mourait le 23 septembre 1871. Ce decs
devait amener une longae vacance du siege, de 1887
A z88o'. Elle risquait de voir sombrer mue ceuvre si
Providence a
Pa
importante et djia bien commeno6e.
l. Sur celle-ci renseigne un autre volume d'histoire de Mgr Zanabria,
Prima VacanWtf la ~wocsis de San jos' (SanJose 193X).
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des voies a elle, par lesquelles elle mene A leur fin etles
ommes: et les ceuvres. En 1873, M. Filix Mariscal1
prtre-de la Mission et superieur a Guatemala, vint a
San Jes pour y installer les Fillas de la Charite, A l'h6pital Saint-Jean de Dieu. Notre confr6re pr6senta A cette
occasion au Vicaire capitulaire, Rivas,le contrat provisoire A propos du s6minaire : cette convention fit l'objet
des Aetdes de la Junta Conciliar. Le Vicaire capitulaire
n'ayant pas qualit6 pour procdder par lui-mime A
fttablissement formel do seminaire et A son transfert
sous Ia direction de la Congrigation, il fallut s'adresser
a Rome pour en obtenir les facultis ndcessaires M. Mariscal entre temps est chang6 et le vicaire capitulaire
continue les negociations. du seminaire avec ML Theifloudi directeur des sceurs. Quelles furent les causes de
ces. longs retards dans les tractations avec la Congrdgation ? On ne le sait au,juste : peut-etre les affaires
de Guatimala qui affecthrent beaucoup les Lazaristes
y3 r6sidant. En mai i875, on traite encore. C'est to*i
jouss Is Vicaire capitulaire Rivas qui negocie pour le
pour la Congregation c'est encore
diocese de San Jos6 ;.
M. Theilloud, supdrieur a Guatemala, qui vint cettea'nUe visiter les Filles de la Charite de San Jos&. Le rdsultat de ces pourpariers fut une lettre du 8 juillet que le

Vica•'e capitulaire adressa an superieur generalpour hi
demander de deidguer un. Lazariste, habilite pour la

signaturf du contrat. 1875 et 1876 passent encore. On
attend toujours pour parapher le contrat. Sur ces enreadministrateur apex tolifaites, Mgr Bruschetti, nommi
que. dit diocese, prend la chose vraiment A coeur, et
s'fadesse an Sait-Siege. Le 3 avril, le secr4taire cdEtat
rpond; favorablement A sa requkte. Le 7 mai une noavelle Junta est nommie pour examinercertainesquestions
sur lesqeltles laccord restait a faire. Le 30-juin 1877,
M.. Jou e, de la maison, de Quito, jcrit a M, Mailly :

S(Au moment od les missionna'res chasses par la violence
de la pcrsecution abandonnaient nos etablissements
de Popayan et de Pasto', M. le Suptrieur general 6tait
pressd par Sa Saintet3 le Pape Pie IX, glorieusement r&gnant au milieu de sa captivit6, d'acceder aux d6sirs
de Mgr l'administrateur apostolique de ce diocese de
Costa-Rica et d'accepter la direction de son s6minaire
qu'il offrait A la Compagnie. Quatre missionnaircs,
expulsis de Colombie, ont dejA recu ordre de se rendre a
San Jos6 de Costa-Rica et de se mettre A la disposition
de Sa Grandeur N. (Annales, tome 42, page 611). En

novembre de cette meme annie 1877, les premiers Lazaristes arrivaient de fait a San Jos&. Le Ier d6cembre,
ils prenaient charge du Sdminaire, le 2o decembre une
circulaire de Mgr Bruschetti annongait l'ouverture des
classes de philosophie et de thiologie. M. Theilloud, le
premier supcrieur, publiait en mime temps les conditions d'entr6e au « Sminaire de San Jos6 dirigE par les
pr6tres de la Mission de Saint-Vincent de Paul N. Les
livres de comptes et le sceau dont en faisait usage, avec
au centre l'image de la Vierge, portent a Siminaire de
l'Immacule Conception ). Le catalogue de l'annie 1877
mentionne aux c6t6s de M. Theilloud les confrdres sui- •
vants: MM. Gonzalez, Gougnon et Thicl. Y eut-il
r6ellement ces quatre confreres ou n'y eut-il que trois
pour commencer ? M. Gonzalez 6tait-il vraiment du
nombre ? VoilA une question que je ne puis risoudre. Ni
le catalogue du personnel, ni les autres sources d'information ne fournissent la moindre certitude. Quoiqu'il
en soit le s6minaire fut inauguri le 3 janvier 1878. II
cntra ainsi dans sa premiere phase que nous designons
pour plus de clartd sous le nom de« piriode franfaise do
siminaire. )

Pour l'annee 1878, le catalogue du personnel de la
T. Les

confrr'es de Colombie devajant se rendre A Quito (Equateur).
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Congregation ;ignale un nouveau Supbrieur ,M. Maldzieux qui, avec un troisieme confrere, M. Marino Janvier et M. Bernard-Auguste Thiel, seul reprtsentant
des ouvriers de la premiere heure, composent le corps
dirigeant de la maison. La Congregation ayant exprimi
le d6sir de voir suivi dans le gouvernement du seminaire
ses directoires propres, Mgr Bruschetti obtint du SaintSiege, le 5 decembre 1878, un bref sanctionnant ce qui
avait 6t6 fait et donnant facult6 de r6gir le seminaire
au spirituel et au temporel avec pleine dependance
de l'Ordinaire, sous la condition du compte rendu
annuel A la commission des deux chanoines, designds
par le chapitre.
Dans sa lettre circulaire du zer janvier 1879, M. Fiat,
superieur g6niral, parie de l'ouverture d'un seminaire
interne A Costa-Rica par M. Foing, le visiteur de la
province de lAmerique Centrale. I1figure de fait au
catalogue, pour cette annie 1879 seulement, A San Jose,
avec le titre de visiteur, M. Malezieux comme superieur,
et en plus de MM. Thiel et Marino, apparaissent les
noms de deux nouveaux confreres, MM. Gamarra Frederic et Bret Fleury. Le siminaire commence Amarcher.
Les confreres ne se laissent pas d6courager par les difficultis des humbles debuts. Le public ne fit pas d'objection A la presence des Lazaristes A San Jos&. Depuis
l'installation des Filles de la Charit6 A l'hbpital SaintJean-de-Dieu, on etait habitu6 A les voir venir pour
les visites de regle. Leur fagon prudente de proc6der et
le silence dans lequel ils s'acquittaient de leur travail
6vitaient d'attirer I'attention des fanatiques. Leur douceur et le tact de-leurs mani6res, je cite selon mes sources, avaient acquis I'affection et la sympathie du clergd.
Avec ces donn6es semble- s'accorder ce que nous lisons
dans un m6moire en date du ier mai 1879, de l'Instruction Publique. II rend compte du travail de l'annke
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scolaire 6coulde. Il y est dit qu'au nombre des 6teves,
on admettait aussi,point a noter,des jeunes gens qui ne
se destinaient pas au sacerdoce ; l'effectif scolaire est
superieur A la capacit6 de 1'Udifice ; l'enseignement
donni comprend : instruction 6lkmentaire, supdrieure et
professionnelle; on y relive un subside de 3.000 pesos
annuels ; on y signale 57 61ves internes A la charge
d'eccltsiastiques que distinguent leur renom, leur zMle,
et la puret6 de leurs mceurs. I nous reste pour cette
annee 1879 un fait curieux et significatif A relever, la
premiere retraite eccl6siastique, donne au, seminaire.
Mgr l'administrateur y avait inviti lui-m6me le clergd
du diocese : elle devait avoir lieu du 14 au 2o septembre.

Ce fut un lamentable 6chec, ce genre d'exercices itait
inconnu dans le pays.
Pour FEglise de San Jose, 'annde 188o fut de grande
importance. Une lettre pastorale du 20 aott de Mgr
Bruschetti annoncait en effet l'1ection de BernardAuguste Thiel nomm6 an siege vacant de San Josi.
Le sacre aurait lieu sans retard le 5 septembre suivant
Ce fut une grande et joyeuse nouvelle. Bernard-Auguste
Thief, ce jeune confrere, allemand d'origine, etait depuis
deux ans procureur du s6minaire ; on sent A plusieurs
indices qu'il fut, malgri sa modestie, la cheville ouvrire
du s6minaire'; l1u,'du Saint-Siege et age66 du gouvernement il venait enfin mettre'unterme A' ette longue vacance du sige de San Jos6 (i87i-188o). Deuxikme &vique
de San Jose, Mgr Thiel allait *tre le grand organisateur et l'ap6tre du diocese. Costa-Rica a su reconnaitre

ce qu'il doit a ce pasteur et a exprim6 son admiration et
sa reconnaissance en erigeant A Mgr Thiel un monument
dress6 devant la cath6drale. Ce qu'il a Wtd, Mgr Zanabria le dira prochainement, dans un troisieme volume
d'histoire, en- preparation, tout entier consacti a cet
6veque de grande envergure.
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Quelques mots entre parentheses sur Mgr Bruschetti
que nous avons vu prendre pendant son administration
une part si active A l'rection du sdminaire. Par cette
ceuvre et par la nomination du nouvel eveque, ayant
pourvu au bien du diocese, Mgr Bruschetti fut rappeli
a Rome en mai i881. Une commission officielle et des
eccltsiastiques designes par Mgr Thiel l'accompagnerent jusqu'i Puntarenas. Le visiteur, M. Foing, I'y
recut et I'embarqua a Panama pour Saint-Nazaire o'
il arriva le 27 juin. Par dsir expres de son ami intime
Mgr Thiel, ji rendit visite g la maison-m~re, puis partit
pour Rome, oi LUon XIII le rebut en audience. En consideration de sa sauti debilit6e il se retira dans son
pays natal A Cingoli (Macerata) oi il mourut le 27
octobre I881. A Costa-Rica et particulibrement au
saninaire, sa m6moire reste aujourd'hui specialement
vivante et bhnie.
Du fait de la nomination episcopale de Mgr Ber
nard-Auguste Thiel, quelques changements s'imposaient dans le personnel du siminaire. Le catalogue
pour 1880 porte deux nouveaux confreres, MM. Saquet
et Rosero M. Bret n'y figure plus, mais se trouve a
nouveau mentione I'annee suivante. Le troisinme
supirieur du s6minaire, M. Bret, reste a la t te de la
maison de 1882 a 1884. En 1882, M. Krautwig vint
aider les confreres que nous connaissons dcdj ; et en
1883, vinrent s'adjoindre MM. Birot et Pineda. Les idees
anticlkricales et i'influence de la franc-maConnerie se
firent plus particulierement sentir sous la presidence de
Don Prosper Fernandez. L'eveque fut banni (juillet
1884), les Jisuites chass6s de leur college de Cartago,
l'enseignement laique proclame et I'6tablissemeat de
toute communaute religieuse dfdendu. Au s6minaire.
M. Malezieux avait repris la charge de supdrieur, ii est
le quatriwme et dernier de cette periode ; la situation
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pour lors devint pInible. Une lettre de M. Bret ecrite de
San Jos6 le 25 septembre 1884 parle de- Mvenements de
juin et juillet, des lois contre les communautes, de la
protestation des catholiques, du pr6texte qu'on en prit
contre le perturbateur de l'ordre public, de l'expulsion de Mgr Thiel A la veille de la fete de saint Vincent:
Mgr eut A peine le temps de nommer un vicaire g6ndral
et d'emporter les effets necessaires; il fut immediatement conduit Ala frontiere. II en fut de meme des Jesuites, qui eurent A peine quelques minutes pour faire les
preparatifs indispensables. Depuis le 22 juin 1884, le

seminaire est gard6 par la police. Quelques jours plus
tard, M. Krautwig, sur ordre du ministre de l'Interieur,
est conduit au port pour 6tre embarqu6 sur le premier
bateau qui se presenterait. Le 6 aofit, les autres confreres
reooivent l'ordre d'avoir A quitter le territoire de la
Republique. Grace k l'intervention du vicaire general
qui en appela au president, un sursis est d'abord accordi,
puis le Decret d'expulsion est enfin revoqu6. Depuis ce
jour, ils ne sont plus suspects, la police est retire ; ils
vaquent en paix A leurs oeuvres. Cependant la securit4
est loin d'etre complte, la loi promulguee contre les
congregations est une menace continuelle. a Nos deux
s6minaires, dit M. Bret, en terminant, marchent bien
et ne se sont pas trop ressentis des ev6nements v (Annales 50, 172). C'6tait le calme avant la tempete. On

diffama les confreres dans la presse, on leur causa toutes
sortes de molestations. L'autorit6 ecclisiastique ellememe, reprisentee alors par le P. Antonio del Carmen
Zamorra, est requise d'ordonner elle-meme le d6part
des missionnaires. Finalement on eut recours A un stratageme infamant. Un jeune d1lve, Frederico Quesada,
denonce au President de la Republique, et accuse les
professeurs du s6minaire, en particulier M. Rosero,
d'actes immoraux commis contre des siminaristes.

Le gouvernement ordonne une enquete scandaleuse.
Les missionnaires, voyant qu'on les vexait de toutes
manieres, prennent le parti de quitter le pays, le 13 juillet 1885. Mgr Thiel, depuis son retour de Rome, r6sidant au Panama, ouvrit lui-meme une enquete minutieuse sur les faits incriminds. Elle prouva la complete
innocence de nos confreres. Dans une lettre de Soeur
Mathieu, de rh6pital de San Jose, nous trouvons quelques d6tails, &crits au lendemain de ce triste exode.
(Annales, tome 50, page 633) ... c Hier, avant le jour, ils
sont partis, sous une pluie battante... ils ont di renvoyer
leurs chevaux parce que trois ponts qui se rencontraient
sur leur route 6taient &croul6s. Ils n'ont pas voulu
retourner, comme le firent d'autres voyageurs, mais ils
ont pass6 le torrent, accroches par les mains A une corde
tendue dans toute sa longueur. La besace et la pluie
sur le dos, ils ont di marcher quatre heures, pataugeant
dans la boue, avant d'atteindre le chemin de fer qui les
conduit au port. a Le s6minaire fut ferm6 : les 6leves
avaient demand6 d'aller avec leurs maitres A Popayan
pour y continuer les 6tudes. Ainsi prit fin, en sa premiere
p6riode frangaise, cette oeuvre de la formation ecclesiastique au Costa-Rica.
Les notes que je dois A 1'obligeance de Mgr Zanabria
me permettent de reconstruire dans ses grandes lignes
la deuxikme periode de l'histoire du seminaire de San
Jose. Cette maison dioc6saine passe d'abord sous la
direction de pretres s6culiers. Peu de temps apres le
depart des confreres, le Vicaire g6n6ral, P. Antonio del
Carmen Zamorra charge le chanoine Dr Don Carlos
Maria Ulloa de l'administration des biens, et le nomme
recteur int6rimaire du s6minaire. Cette nomination porte
la date du 19 janvier 1885, date de beaucoup anterieure
au d6part des missionnaires, parce que Zamorra prevoyant ce d6part avait cherchi A mettre cette oeuvre
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Sl'abri des perils. A la fin de cette annie arrivait A San
Jos6 Don Guillermo Rojas, qui depuis entra dans kl
Congr6gation et mourut archeveque de Panama. Originaire de Costa-Rica, il 6tait domicili6 an Salvador.
Et Mgr Thiel et le P. Zamorra desiraient vivement
qu'il prit la direction du seminaire. Ayant obtenu la
permission de 1'6vWque de Salvador, d&s le commencement de i886, il exerca les fonctions de recteur. Sa nomination date du 3 f6vrier I886. Pendant cette mime
ann6e, le P. Jose de la Trinidad Cordero eut l'offie
de procureur ; il y avait aussi comme professeur un
pretre allemand, le Dr Carlos Francisco Gey. Ce dernier,
venu avec Mgr Thiel au Panama en 1885, 6tait passe de
1 A Costa-Rica. Les difficult6s du temps ne permirent
pas, comme on 1'aurait fait volontiers, de le mettre de
suite A la tete du s6minaire. A la place de Don Agapito
Morales demissionnaire, le P. Yanuario Quesada fat
nomm6 professeur et prefet d*'tudes. Rentri au CostaRica, sons le gouvernement Soto, Mgr Thiel nomma, le
5 juin 1886, M. Guillermo Rojas recteur des deux seminaires. Ii y avait, en ce moment, 55 dleves au petit et
14 61ves au grand s6minaire. L'Uveque jugeant ncessaire de riorganiser d6finitivement 1'6tablissement en
offrit la direction au P. Pascual Navarro, de Lion de
Nicaragua, puis celle du petit seminaire au mexicain
Don Toribio Soto. Rien ne put s'arranger. M. Rojas,
par surcroit, desireux d'entrer dans la Congregation de
la Mission, presenta le 20 novembre x886 sa d6mission
de recteur. Mgr Thiel I'accepta, le 25 janvier 1887,
mais A grand regret, et lui donna comme successeur le
Dr Carlos Francisco Gey. 11 devait rester en charge
jusqu'au 8 janvier 1892. A cette date, Monseigneur accepta la demission du Dr Gey et nomma A sa place
Luis Hidalgo, professeur de droit canon et autres
disciplines. En 1888, les itudiants qui 4taient alls au
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seminaire de Popayan rentrerent et le P. Juan de Dios
Trejos fut nommi directeur du petit sdminaire.
De telles vicissitudes, durant cette deuxieme periode,
demontrerent clairement la necessit6 absolue de douner
an s6minaire une plus grande stabilit6. Cela ne pouvait
se faire, sembla-t-il, qu'en le confiant de nouveau a une
communaut6 religieuse et de preference A la meme Congregation de la Mission. Les negociations a ce propos sont
simon uniques, du moins classiques et demontrent a la
foi la pi6t6 de Monseigneur pour sa famille religieuse et
tout ensemble sa fermet6 A poursuivre le bien d'une
ceuvre aussi importante pour son diocese. Le plan que
M. Foing avait congu en 1883 d'6tablir ine icole apostolique adjointe au seminaire n'avait pu ktre ralis6 .de
par les circonstances deja rappelees. Les missionnaires
frangais ne songerent plus, le caime r6tabli, A reprendre
cette idee. Neanmoins, Mgr Thiel .crit le 4 et 16 novembre 1889 a M. Foing, puis le 17 avril et le 14 octobre 189o
A M. Amourel pour les supplier de prendre a nouveau le
seminaire. Il estimait que l'honneur de la Compagnie
y4tait engage. Le 6 novembre i8go, il s'adressa dans le
meme sens au visiteur de 1'Amerique Centrale, M. Revelliere. 11 faisait valoir que le President de la Ripublique d6sirait le retour des PWres. Au Superieur general,
il exposa les .mmes raisons, dans une lettre en date.du
8 novembre 1890. Lorsqu'au mois de fivrier 1891, M.
Revellire se trouvait au Costa-Rica,.gr Thiel 'accompagna dans une visite au President de la Republique.
Celui-ci lui confirma i cette occasion son desir de voir
le retour des missionnires. Dans son espoir d'amener ses
confrres francais A tenter la reprise de leur oeuvre,
Mgr Thiel d6clina l'offre que lui fit en cette meme annie
i89r, un prftre francais, hl1as tristement fameux, Qil
Desilles. Ce dernier projetait d'amener pour le seminaire
quatre pretres siculiers di diocese de Seez. Entre temps,

-

684 -

la jeune province de Prusse ayant souffert un srieux
revers dans sa tentative d'etablissement au Mexique,
montra quelque vellnit6 de venir s'installer au CostaRica. Mgr Thiel, dans une lettre en date du 25 avril 1891,

au Supdrieur genpral, declare ne pouvoir accepter 'offre
des missionnaires allemands, avant de savoir ce qu'en
ddfinitive, entendaient decider les 'confreres de la province d'Amerique Centrale. M. Bret lui donnait alors
quelque espoir. On etait en avril 1891; dans une lettre

du 25 mai, le Sup&rieur gendralr6pond A Monseigneur de
s'entendre avec le Visiteur. L'espoir de voir les missionnaires frangais revenir semblait done prendre des formes
concretes. Aussi, le 12 juillet, Mgr Thiel demanda an
Visiteur de lui indiquer la date d'arrivee des confreres,
car il esplrait les voir venir A Puntarenas pour la fin
d'aoit 1891, et le Visiteur se trouvait alors en Europe.
Le 20 octobre enfin, 1'6vqque regut avis que les confrres
frangais ne pourraient revenir au Costa-Rica : apres tant
de n6gociations, le r6sultat etait tres inattendu. L'un
d'entre eux y retourna cependant en dicembre de cette
meme annie : c'etait M. Birot. En 1892, ayant obtenu la
permission de se fixer au Costa-Rica, il 6tait venu non
pour travailler au S~minaire, mais pour s'adonner aux
missions. Mgr Thiel saisit une derniire fois encore une
occasion qui se presenta pour exposer au Suprieur g6n6ral I'itat du diocese et de son stminaire, puis enfin il
s'adressa au Visiteur de la province d'Allemagne pour lui
exposer son espoir de le voir enfin fonder une maison
au Costa-Rica. Peu de temps apres, le 4 janvier 1893,
une lettre du Visiteur de Popayan apprit A Monseigneur
que les confreres francais se d6sistaient et que M.Vogels,
Visiteur d'Allemagne se chargerait de reprendre la maison de San Jose. M. Stork ne tarda pas Aannoncer AMgr
Thiel qu'il (tait nommnn Superieur pour la nouvelle fondation. Mgr Thiel lui exprima le d6sir de voir
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arriver les confrres pour le second semestre de l'annie
scolaire. Le 30 juillet les premiers confreres allemands,
7 pr&tres et 4 freres, itaient A pied d'oeuvre; 3 autres
frtres arriv&rent le 15 septembre 1892. La troisicme

p6riode, allemande cette fois, date de ce jour.
Elle est trop pres de nous pour en faire I'histoire. Disons seulement que le seminaire ainsi que le college se
d6velopp&ent rapidement sous la direction des recteurs
qui se suivirent : M. Stork (xer novembre 1892-14 aoit
1904) ; M. Blessing (fevrier 1905-20 d6cembre 1920) ;
M. Ohlemuller (22 decembre 1920-25 janvier 1928)

et M. Trapp qui, depuis 1928, se trouve A la tate de la
maison. A la mort de Mgr Thiel (9 septembre 1904), le
recteur du s6minaire, M. Stork, fut choisi pour occuper,
A la suite de son illustre confrere, le siege episcopal de
San Jos6. Ce ne fut ais6 ni de succider A Mgr Thiel,
ni d'etre le second 6v&que, de nationaliti allemande, dans
la capitale du Costa-Rica. II reussit cependant A gouverner pacifiquement, seize ans durant, le vaste diocese.
Au cours d'un voyage en Europe, la mort vint le surprendre le

z1 d6cembre 1920, dans sa ville natale, A

Cologne. Ses restes, transfdr6s A Costa-Rica, reposent
dans la cathidrale. Ainsi se terminait une troisieme
priode de l'histoire de 1'Eglise de Costa-Rica.
Benoit XV, par la Bulle Praedecessorum Nostrorum
vestigiis inhaerentes,du 16 fevrier 1921, crda la Province
ecclesiastique de Costa-Rica, detachant le Siege de San
Jose de la mitropole de Guatemala. En 1'dlevant au
rang d'archidiocese, il cr6a le diocLse d'Alajuela et le
vicariat de Limon. Dans le consistoire secret du 7 mars
1921, Mgr Don Rafael Oton Castro fut promu premier
archeveque de San Jos6, et son sacre eut lieu le 2 aofit
1921. Le nouveau siege d'Alajuela eut pour titulaire
Mgr Monestel et notre confrere Augustin Blessing fut
nommn le premier vicaire apostolique de Limon. Le
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suminaire continuait A se developper. A la suite d'un
tremblement de terre en 1924, 1'ifice fut partiellement
renouvele. Une souscription des amis du seminaire avait
fourni les fonds ncessaires et notre confrre, M. Schmit,
eut le mirite de mener a bonne fin cette transformation.
Le collge, annexe au seminaire, est aujourd'hui on
peut le dire Kle Acollege de Costa-Rica. Quant au seminaire, Rome voudrait en faire un siminaire regional.
A la fin de 1935, le coll6ge comptait 163 jeunes gens et
le s6minaire 18 4~lves de philosophie et de thdologie.
Depuis son ouverture, le grand stminaire a donn6 an
diocese 70 prktres, de 1850 A 1871, 11 prrtres pendant
la vacance du siege, de 1871 a 1879, 19 pretres de 1879

A 1893, et 85 pretres de 1893 jusqu'en 1935 durant la
plriode alUemande de son histoire. Le projet, caresse
depuis quelques anrees ddj, de faire du seminaire de
San Jose un siminaire regional est peut-etre fort beau
en thborie, mais demeure moins facile a r£aliser en pratique. Qui ne se souvient des diflicultis,demontrees par
l'histoire de ce.pays, A la suite des unifications varides,
tentees au cours des Ages ? Un projet de ce genre ne
pent pas ne pas rencontrer des obstacles analogues.
Rome, il est vrai a reussi ailleurs A unir on a r6unir bien
des choses ; peut-etre aura-t-elle ici encore plus de succes
que les puissances de ce monde.
Les confrres de la province d'Allemagne ne se cantonnerent pas exclusivement aux oeuvres du collge et du
sdminaire de San Jose. Des leur arrive, ils entrkrent
dans les vues de Mgr Thiel et fonderent des postes de
missions, tant'sur la'c6te Atlantique que sur'les bords
du Pacifique. Quelques mots seulement pour terminer
ce bref apergu sur les champs d'apostolat de nos missionnaires. Un de nos confreres, nous nous plaisons A
I'espirer, voudra bien relaterpour nous et pour la posterit6, ce que le temps, l'incurie et les fourmis out encore
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laiss6 de documents sur ces temps heroiques. Notre
jeunesse surtout leur en saura gr6 autant que le Visiteur,
qui, lors de son rapide passage, eut A peine le temps de
glaner dans ce vaste champ ; il efit tant desire parcourir
ces pages de gloire.
Au retour d'une visite chez les Indiens de Talamanca
(1881), Mgr Thiel s'apercut & Limon de I'avance croissante des sectes protestantes dans ce port de 1'Atlantique. 1 se mit immndiatement A l'eeuvre. Au prix de
bien des fatigues, mais avec le secours du gouvernement
et des fiddles, if reussit a terminer en 1892 l'6glise, aujourd'hui cathtdrale, de Limon. II en fit la benediction le 22 juin de cette meme anare x892. Elle fut desservie pendant un certain temps, comme nous l'attestent les livres paroissiaux, par deux pretres s6euliers :
MM. Rhullier et Schnitzler, qui ne laissrent pas cependant, le dernier surtout, bon renom et en consequence
cueillirent quantit6 de fruits spirituels. Des leur arriv6e,
les confreres allemands se disposrent a prendre en charge
la mission sur la c6te Atlantique et A ivangaliser les
Indiens de Talamanca. Le 29 aoeit 1894, accostkrent
a Limon, A bord du vapeur Atrato, MM. Krautwig et
Bellut avec deux freres coadjuteurs: pionniers de la
premire heure. ( Je pense, "crit Mgr Thiel le Ier septembre, qu'au cours de cette annee les deux stations de
mission Limon et Talamanca seront fondees. » Par les
correspondances de ce temps, on voit on M. Krautwig
a Limon et M. Bellut A Talamanca on M. Krautwig A
Talamanca et M. Bellut a Limon. L'annie suivante, les
missionnaires desservent d6jA 4 on 5 stations a sur la
ligne 3. En septembre 1897, Turrialba est attach &
Limon. Nous rencontrons 'es noms de missionnaires
fameux dans les Annales de la province, MM. Stappers,
Vetter, Blessing, Breiderhoff, et d'excellents frtres coadjtateur qut les secondent. Une lettre du x8 septembre
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19oo. trahit les anxi6tis de Mgr Thiel A propos des difficultds de frontieres et des consdquences qu'aurait
1'arbitrage Loubet pour la mission de Talamanca.
Sur 1'dtat actuel du Vicariat apostolique de Limon,
nous avons donn6 ailleurs un aper-;u. En attendant les
pages d'histoire de cette mission A 6crire par un ouvrier
de la premiere heure, nous nous contenterons de ces
pr6sents jalons.
Des le commencement, sur la c6te du Pacifique, un
immense territoire ktait 6galement confiU aux missionnaires de la province d'Allemagne. Des restes et de
divers indices, il ressort que cette mission remontait
aux premiers temps de 1'6vang6lisation du Costa-Rica.
Mgr Thiel, dans son apostolique amour pour les Indiens,
fit lui-meme quatre fois la visite de ses pauvres ouaillcs,
jusque dans leurs villages les plus loignes. Cette inspection lui d6montra la ntcessitW absolue d'y placer
quelques missionnaires A residence. En I899, M. Krautwig s'installait a Terraba ; pendant les sept mois de son
sejour, rude fut son travail. A la longue cependant ce
sexaginaire, tout seul, ne pouvait suffire A I'immense
besogne. Au retour duConcile latino-am~ricain, Mgr Thiel
obtint du Visiteur d'Allemagne un pretre plus jeune et
un frere pour la Mission de Terraba. Ici encore, il faudrait laisser la plume A M. Nieborowski, le fondateur de
cette mission. Aujourd'iui et depuis la mort du tres
regrett6 M. Maubach, c'est un jeune missionnaire, officier
de la grande guerre, qui veille et travaille seul pour garder A la province et aux missionnaires de demain ce
champ d'apostolat qui, comme celui de Limon et de
Talamanca, fut une gloire pour la province d'Allemagne.
Puissent un jour, I'eglise et le presbytVre de Terraba se
relever de leurs mines, puissent I'dglise et le presbytere
de Buenos-Aires encore debout s'ouvrir et se peupler a
nouveau. En attendant, lors d'une rare visite du mis-
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sionnaire, les cloches de Buenos-Aires appellent. A
entendre leur joyeux carillon jusque dans la foret vierge,
on se croirait dans un de nos villages catholiques de la
Rhinanie. Puissent leurs appels et les prieres de ces
pauvres gens trouver un echo dans les coeurs ginereux
des futurs ap6tres de cette lointaine et consolante mission de la province d'Allemagne.
Guillaume STIEENN.

COLOMBIE
LETTRE DE S(EUR COURBIN A LA T. H. M. CHAPLAIN
Bogota,

MA TR~s HoNoRIE

19 janvier 1936.

MERE,

La grdce de Notre-Seigneur soil avec nous pour jamais !
C'est avec une bien douloureuse emotion que je vous
ecris ces lignes. Dans ses desseins ineffables, il a plu au
bon Maitre de choisir une et peut-6tre deux victimes
pures et bien preparies par le sacrifice. Ma Soeur Marta
Lemos et ma Seur Teresa Martinez, de 1'h6pital militaire de La Tagua se trouvaient dans le trimoteur 624
qui s'est 6crask, en pleiu vol, le mardi 14 janvier. La
premiere est morte un quart d'heure apres la chute, et
la deuxibme, apres avoir passe deux jours et trois nuits
dans la forkt vierge, a Wte transport6e avec les autres
bless~s a l'h6pital Saint-Joseph de Bogota. J'ai appris
l'accident au moment oi j'allais partir pour la retraite
de Saini Javier le 16; alors sans m'arreter li-bas, je suis
venue directement A Bogota, chargeant ma Sceur Medona de conduire les saints exercices.
Arriv6e A Bogota le vendredi soir A 8 h. /2, je suis

- 690 allke directement a l'h6pital oi0 ma Seur Martineas talt
entree A 4 heures, reque au champ d'aviation par ma
Soeur Eisenreich et une compagne : en quel triste Rtat !
en bonnet de nuit, le saint habit et le tablier dechir&s,
converts de bone, et dans un 6tat de faiblesse extreme,
n'ayant pris qu'un pen d'eau depuis la chute. Calme et
sereine, elle a Wte transportie danslavoitured'ambulance
avec les Sceurs et un capitaine qui 6tait venu la recevoir
avec une voiture speciale pour elle. Avec le plus grand
sang-froid elle a r6pondu de fagon precise an capitaine,
sur les p6ripties de Paccident. Le trimoteur a Wtd pris
dans une tempete, a environ 1.500 metres; les trois
pilotes out lutt6 pendant deux heures employant tous
leurs moyens pour vaincre le vent, mais A la fin la machine a cede, et l'avion a pirouette sur lui-meme cinq on
six fois, pour venir se briser sur les arbres de la forkt
vierge, . 8 kilometres du fleuve. II y avait dix-huit passagers en tout ; onze sont morts, ciuq autres Qot iet
blesses, et deux seulement sont indemnes. Ma Soeur Lemos et ma Sceur Martinez avaient perdu connaissance.
Les deux rescap6s ont sorti des debris de l'avion tous les
blesses ; ils out ddviss6 des fauteuils pour les asseoir et
ma Semur Lemos est morte un quart d'heure aprLi lI
chute, sans avoir repris connaissance. Ma Seeur Martinez,
revenue A elle presque tout de suite, s'est trainee pres
d'elle et lui a recit6 toutes les priires qu'elle a pu. Dans
I'avion, voyant le peril, elles avaient ensemble renouvelk
les saints Vceux et fait le sacrifice de leur vie. Ainsi, ma
Seur Lemos, j'en ai la douce confianee, apres sa vie de
ferveur, de sacrifice, a Liban, A Chaparral, puis apres
un an de devouement et d'oubli d'elle-mýme A la frontiere, s'en est all6e de l'avion au ciel, martyre du devoir,
comme en a si bien t4moignk ma Sceur Martinez au Ministre de la Guerre qui venait lui offrir ses eondolanees :
SMonsieur, nous sommes heureuses d'etre sacrifices

- 69 pour Dieu, pour la CommunautC, pour la Patrie. v
Un des survivants, apres avoir arrange les blesses le
moins mal possible, partit pour aller chercher du secours ; 'autre valide restait pour garder les maladep.
Au rescapI, il lui a fallu se frayer un chemin dans la
brousse et marcher vingt-cinq heures avant d'arriver4
un poste ALas tres esquinas »,d'o&i il a ramenk soldats,
vivres et brancards !
leureusement qudlques Indiens avaient vu tomber le
trimoteur a 2 h. 1/4 et portant de l'eau, sont arrivs le
lendemain, a 4 heures du matin sur les lieux du sinistre.
lndiens avaient eu 1'esprit d'aviser Puerto-Boy
Ces
et, de l aussi vint, avec du secours, le docteur qui papsa
les blesss d&s le lendemain. Mais impossible de narrer
ce que la bonne Soeur Martinez a souffert. Voir sa compagne et une dame mortes A ses co6ts, et neuf autres
cadavres.. qui, six heures apres, etaient d&jA enputrlerss -autres blesss se
faction I EUle dt que les res
a la molt un
prpara
elle
;
conduits
sont admirablement
excita les
elle
;
lendemain
blesse -qui surv6cut jusqu'au
autres a la patience, a la resignation, a la conformith
devant la volont6 divine ; et cependant, elle ajoute que,
pa moments, elle n'avait plus sa t&te a elle ; et en effet,
sous un choc de la boite cranienne, de temps a autre,
elle 4ýire, commence parfaitement une phrase et la
termime sans queue-ni t&te !
Enfin, le vendredi matin, 4pres deux jours et trois
nuits passes sans autre abri qu'un mis&able toit de
branches dress6 par les Indiens, sans autre aliment qu'un
peu d'eau, Soeur Martinez et les autres blesses furent
transportes jusqu'au fleuve oi -les attendait ua autre
trimoteur. 'Comme un soldat demandait & la seur si
elle n'avait pas peur, elle a r6pondu : Oh ! non, pourquoi aurai-je peur, je fais la volont6 du bon Dieu.m
Elia.&idifi6 tout le monde par sa tranquillitk et son sang-
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froid : fruits de sa profonde pifti et confiance en Dies.
Et maintenant a l'h6pital, elle est soignee avec grande
cordialit6 par les bonnes Religieuses de la Presentation.
Nous sommes toujours aussi aupres d'elle, une ou deux
Seurs. Elle n'a pas de blessures apparentes, mais on
pense qu'elle a de nombreuses fractures; on n'a pu la
radiographier, car des vendredi soir une pneumonie
traumatique s'est declaree; hier et cette nuit elle a 6t6
tres mal. Je I'ai veill6e et ce matin trois heures elle a
enfin reagi et parait aller mieux. Nous esperons que la
Sainte Vierge nous la laissera. Toute prate A mourir, elle
a pu faire la sainte communion deux fois, a requ 'extreme
onction et je crois que Notre-Seigneur voudra bien se
contenter d'une victime ! Une bonne fille de la Sagesse
a W6taussi, la semaine derniere, tude dans un accident
d'autobus : projet6e dans un precipice de plus de 50 mHtres, elle est morte sur le coup et sa compagne blessee.
Malgri tout, je redis le « Dieu soit b6ni de tout ; que sa
divine volontesoit faite ! >
J'oubliais de vous dire, ma Mre, que les corps des
victimes ont et6 enterres dans une grande fosse commune
au pied de l'avion ; detail touchant, le soldat qui a enseveli ma Soeur Lemos avait 6t6 soigne par elle, it y a pen
de temps, A La Tagua; et il a'dit a Soeur Martinez :
a Soyez tranquille, je vais bien I'arranger, c'est une
sainte ». I I'a mise la premiere de la file, aprws li avoir
soigneusement recouvert la tete avec son mouchoir et
arrangde le mieux qu'il a pu !
Je m'excuse, ma Mere, d'6crire si vite et si mal,
mais aAchaque instant on m'appelle an parloir pour
m'offrir de vives condoliances.
21 janvier. - Je continue, seulement ce undi matin,
ma lettre interrompue. Notre bonne Soeur l~rtinez est
allke rejoindre sa compagne de voyage : ks ailes de 1'avion les -ont conduites A Dieu. Le mietui d ýdimanche

matin itait le mieux qui presage la mort. L'apres-midi;
tout s'est rapidement aggrave. Le PNre Guerrero et deux
de nos P&res sont venus la benir, lui donner une dernire
absolution A3 heures. La veille, elle disait au P. Guerrero:
a Si je guiris, bien volontiers, je retournerai A la frontiere pour soigner de tout mon cceur les chers soldats !
Je suis prate ). Pour chaque personne qui venait la saluer, elle avait un aimable sourire, une bonne parole'
Vers 4 heures, je lui fis toutes nos recommandations
pour le ciel: nos v6n&rds Superieurs, les vocations, la
Communaut6, la Province, les ceuvres. A tout, elle me
r6pondit : a Oui, oui, je dirai tout IA-haut. , Lui disant :
SVous demanderez au bon Dieu d'etre desormais I'Ange
gardien des- Seurs qui seront obligees d'aller en avion,
et vous nous les garderez saines et sauves, il ne faut
plus de ces accidents terribles. Pa Oui, oui, je le demanderai. *Enfin, A8 heures moins 20, comme je commentais
de nouveau les prieres des agonisants, M. 1'Aum6nier
de I'h6pital vint et les r6citait quand notre chore mourante ouvrit les yeux, un instant auparavant ternes et
vitreux. Le regard clair, lumineux, les pupilles dilaties,
elle contempla deux minutes quelque chose de trfs beau,
car elle 6tait rayonnante. Je me suis dcrike <<Nos Sceurs,
elle voit la Sainte Vierge n et sans penser que le pr6tre
recitait les prieres, je me suis mise a r6peter : i 0 Marie
concue sans pich6, » car je sentais notre Mere Imaaculke
pros de sa fille. Puis, le regard s'est de nouveau 6teint,
et une minute apres, sans convulsion, sans souffrance,
notre chere sceur rendait son Ame a Dieu !
Les Seurs de la Prisentationont e6t admirables de d6licatesse et de bont6. Nos sceurs n'auraient pas fait davantage. Nous avons enseveli notre chere morte, et l'avons veillee toute la nuit. Les obsiques out eu lieu A
9 heures, hier lundi, dans la chapelle de l'h6pital. Nos
Pres Lazaristes out cl16br* et chant6 la messe, et nous

-694

-

oat accompagnees jusqu'au cimetiireavecleur s6minaire.
Les Commwunautks religieuses, le Minist6re de la guerre,
avaient envoys des delgations. Les orphelins,.les orphelines, les Dames de la Charite, les pauvres entouraieat
le cercueil couvert de fleurs blanches... et au cimetiare,
le R. P. Castrillo a prononce une belle oraison funibre!
Maintenant, je dois m'arriter, le cceur brise par la mort
de ces deux vaillantes ouvrilres, xnais console par leur
gezirositi dans le sacrificeLLe bonMaitreaesddesseins.
Un pretre me disait hier: ( Le bon Dieu a permis,
il a voulu que les Seurs soient victimes, et il en a laisi

une bless•e, pour preparer a la mort les autres blesses,
et remplacer ainsi .le pritre en ces terribles moments. x
Demandant une priere spciale pour ces deux chores

hiroines de la Chariti, j'ai I'homneur d'etre, ma tris
honoree Mere, votre tres humble et tres obeissante fille,
Sowur COURBIL.
Lf. d.l. c.:s. d., p. n.

iNEDITS DE SAINT VINCENT DE PAUL
Adressde au frfre Jean Dukamel, neveu de M. Almiras, diacre
de la Congregation de la Mission, rvsidant aix Bons-Enfan•s, et
aies saupulctwusmet •sitant pour recenir la prifise, cette
quwelle lttre autgraphe de saint Vincent sous apporte un bel
Uloge du sacerdaee (15 dicembre 1639). Ce mot ne devait pas,
hllac, calmer les sentiments delicats et les angoisses maladives du
bon M. Jean Duhamel, tels que unanimement nous les manifestent sait Viscent, sainte Jeanne de Chantal et aussi la * sainie
Mme Goussault. (Cf 6ition Coste, -1,25, 98, xax). Enoay .a
Asuecy, n fin jfaviae 164o, M. Duhamel fut d nsowrU fpris
par ses scrupules et quitta bient6t (novembre I64o) la Compagnie ;
it resta toutefois en excellents termes avec saint Vincent et ses confreres, ainsi qu'en tUmoignent les dispositions de son testament
dent on peut lire I'extraitci-joint aux Archives Nationales (M. 1 1)
Se .tfuamt.idJa-bibiotkque de Chalens-sur-Marse,Mass le
maUscrit •,42 (fonds GaIriet 405) l'original de ctelettre de seilt

695 -695Vincent vient d'Etre MditM en 1936, grice d M. Ernest Jovy
(1889-1935). Nous reproduisons ici fidilement la publication
du tome 32 (1935) des Memoires de la Soci4et des Sciences et des
Arts de Vitry-ie-Francois ; nous maintenons de mime les annota-

tions textuelles du consciencieux irudit ddcdd qui a collationn
son idition sur le Manuscrit 2, imprimi par M. Coste. d la page
6o8 de son tome I (Correspondance, 1920). Ue fois de plus, M.
Coste aurait constam
t (il Ie savait d'aileurs fort bien: cf. tome I,
pages xxiii-xxiv)les liberts dudit florilge else seraitrtjoui,avec
nous tous, de cette nouvelle lettre du vrai Monsieur Vincent.
**

La collection d'autograptesde M-"G. Whitney Haff cowpread
entre autres cette lettre signle, que saint Vincent adressait ua
frhre Jean Parre. Elle ne se trouve pas dans I'edition de M. Pierre
Coste dont les notes elairent suffisamment cette mission dudit
fre d Nore-Dame de Paix (Iome VII, p. 599 et tlme VIII,
p. 20, 39. 51. 72, 74)-

Ctte piece nouvelle a done sa place nout indiquie en nas Annales.
* **

Chee M. Pierre Cornuau, nous avons pu prendre copie d'un
document, int#rssaq Sr Franfoise Angelique Le Roy de la Grange. Signde par saint Vincent, cette obd4ience temoigne du soin que
ce superieur vigilant et sage prenait de la perfection des chires
Visitandines.
* *.,

Dan Jess miliers de iasses t de volumes des minutes *oaWiales,
versdes rdcemment aux Archives nationaleP, se trouvent enfosis
quantite d'actes qui regardentsaint Vincent, sainle Louise et leurs
euvres. Dans ce dpouillement laborieux des pricieux grimoires,
voici pour 1630 un contrat de M. Vincent avec Nicole Lemem
pour la fournitre d'rgues au college des alwn-Eufasts. Un commentaire technique et competent de M. Norbert Dufourcq fclaire
sette piee.

i. Uan note du miaauscit 4it qu'elle etait aress~e * 4 ,M DDiehu•
aux Bos-Enfants -,

de ta Mission,

s. Lettres autographes composant la collectid de Mm" G. Wiwney Hoffi
Paris, 934. - Le fac-simi de la dite lettre Is vWit page rxo4
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Voici igalement. dWs le 7 septembre x63o, ua inMressant testament de M. Vincent.
*

Pour une piriode postirieure, en vue de documenter la page 44
du tome II du Monsieur Vincent de M. Coste : voici la nomination
de saint Vincent comme visiteur du grand couvent des Dominicains de Paris. Puis, perdu dans des paperasses policiires, un
fait divers, insdri ici, ne pereat: un prEtre,Clement Dehecize,
aum6nier militaire, est abandonaisur le pan de Paris; M. Vincent le refoit A Saint-Lazare, mais lui demande de se procurerune
soutane. Le client est arreti : il raconie son histoire et demande de
quitter la prison.
Sans doute, prises individuellement, ces pieces sont d'importances diverses ; mais toutes nous font vivre avec notre pre saint

Vincent ; elles nous le font touours mieux connatre : c'est asset,
*'est djd mime beaucoup.
Fernand COMBALUZIER.
LETTRE DE SAINT VINCENT

AU FRERE DUHAMEL DIACRE

[15 d6cembre 1639]
c MON TRAS CHER FRaRE,

La grdce de Notre-Seigneursoit avecq vous pour jamais'
, Ne pouvant avoir le bien de vous aler voir comme je
le vous avois mand62, je vous prie par ces lignes de ne
point ceder a la tentation qui vous veut destourner 3
de prendre le saint ordre de prestrise pour auque parvenir vous avez fai+ quasi tout ce que vous avez fait
1. Cette exclamnation se trouve

frequemment au debut des lettres de saint

Vincent de Paul. Le registre 2 la supprime.
2. Registre 2: 9 comme je vous 1'avais mand6 . Cette construction:
* Je le vous avais mande6 paratt familiere & saint Vincent de Paul. II
1'emploie encoreun pea plus loin : a je le vous advoue, Monsieur... *

3. Registre

: qui vous d6tourne...

-697depuis que vous estes au monde. Disposez vous y done,
je vous en prie, pour le recevoir a ceste ordination.
Si vous differez ' davantage, vous priveriez 2 Dieu de la
gloire qu'il en recevroit 3, les bienheureux de la consolation qu'ils en auroient, les imes du purgatoire du soulagement qu'elles en recevroient, et toute l'gglise militante
des grices que vous lui obtiendriez par votre adorable
sacrifice 4 et qui pis est, vous rejouirez le diable d'avoir
eu le pouvoir de vous destourner de faire tous ces biens.
De penser que vous en seriez une autre fois plus capable5, 6 Jesus, il ne le faut pas espirer. De ne le faire jamais, Dieu vous garde d'avoir Arepondre de cela devant
Dieu. Ce seroit enfouir le talent que Notre-Seigneur 6
vous a mis en main, auquel cas les saintes Escritures
vous menassent d'un horrible chastiment. De dire que
vous n'estes pas capable 7 et ne le serez jamais, je le
vous advoue, Monsieur s , eu esgard A l'iufinie sainctet6
de l'ceuvre, mais eu esgard A nostre misre, espirez,
Monsieur, que nostre Seigneur sera vostre capacite
comme il sera luy mesme le sacrificateur avecq vous.
Pour le reste9 de vos peines, nous en parlerons apres
cela. Je suis cependant, dans l'amour de Nostre-Seigneur,
vostre tres humble et tres obeissant serviteur,
VINCENT DEPAULzO
z. Registre 2

:

si vous differiez...

2. Registre 2: vous priveriez...

3. Registre 2 : qu'il en pretend...
4. Registre 2: par vos sacrifices...
5. Regisre 2 : plus digne...
6. Registr 2 : qu'il vous a mis en main...
7. Registre 2 : que vous n'etes pas capable d'uu tel ordre...
8. Registre 2 : je l'avoue, mon tres cher frare...
9. A partir de a Pour le reste... le Regislre 2 ne doune rieu.
lo. Jamais sous la plume du saint on ne trouve g de Paul a. Saint Vincent
do Paul 6tait de Pony, aujourd'hui Saint-Vincent-de-Paul, A 6 kilometres
de Dax. II y a dans ce pait village c deux endroits qui s'appelaient ancienncment et qui s'appellent encore aujourd'hui, Paul: une nmison sise dans ie
quartier de Buglose, et un ruisseau qui traverse, presque A mi-chemin, la
route qui relie Buglose au Berceau. I1 est assez probable que les anchtres du
saint ataient habit6 ou dans cette maison, on sur les bords de ce ruissear.
Ils 6taient de Paul, le nom leur en 6tait rest6 (Correspondance,t. I., p. 133.
La coupure actuelle du nom fait reparattre, en somme, l'tymologie.

-698EXTRAIT DU TESTAMENT DE
M. JEAN DUHAMEL

Du testament et ordonaance de derniire volount de
deffunt noble homme Jean Duhamel prestre passe par
devant Bergeon et Richer I'm des no[tai]res seubzsigns le dix huict jour des present mois et an par leue
Heleine
quel il a eslen pour executrice d'iceluy dami
DuJehan
homme
noble
de
veu[vel
Ahneras, sa mere,
hamel, en a est6 extrait ce qui en suit:
Desire t ordonne son corps mort estre inhume en la
maison des Revmrends prestres de la Mission dicte de
Saint-Lazare, an lieu auquel Monsieur Vincent Superieur
gie6ral de la Congrigation de la Mission advisera ne
s'estimant pas digne d'estre dans le Coeur de l'•glise
dadict lieu avecq les autres prestres de la dicte Congregation pour le mauvais exemple qu'il lenr a donne pendant le temps qu'il a eu 1'honneur d'estre en leur Compagnie, le suppliant n6antmoings que ce soit en un lieu
par iequel les prestres d'icelle Congregation passent poor

aller faire les prires tant mentalles que vocalles en ladicte eglise, affn qt'ils ayent souvenance de luy en leurs
prieres.
Et quand a son convoy s'en rapporte a la volonti de
Madamoiselle Duhamel, sa me;e, et que ce soit honnestement en simplicitW selon sa condition de prestre et que
le jour de son deceds, sy faire se peult on le lendemain
soient dictes cent messes A son intention, et qu'il soit
donni un sol A chacun des pauvres qui se trouveront
en la dicte maison, lors de son enterTement.
Donne et legue A la dicte Coqgregation de la Mis-

sion' dudict Sainct Lazare la somme de mil luivres
pryant messieurs de la dicte Congregation de faire dire
I. La copiepotec ; Ad la UaMm .
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un Anauel a son intention et de feu Monsieur- Almras
son oncle par lequel ils luy ont est6 donnez a ceste mesme
intention et de faire faire a cest effect une chazuble aulbe
et amict et le reste qui est n6cessaire pour habiller le
prestre qui cellebrera ledict annuel et sera ladicte chazuble noire en deuil et toute simple comme ils la feroient
faire pour eulx, mesmes sans armo[i]jies.
Plus donne A la dicte Congr6gation desdits p6res de
la Mission le peu de luivres qu'il a, exceptd ceulx desquels il disposera par le pr6sent testament qui' est une
bible, impression de Cologue, couverte de maroquit
rouge.
Lesquels legs et autres portez par le present testament
seront ex6cutez A la commoditi de la dicte damoisele
Duhamel sa mare et quant il luy plaira et non autrement.
Ce fut faict extrait et collationn6 sur la minute originalle dudict testament par les notaires du Roy an
Ch[Ite]let de Paris soubz[ign]ez ce vingt troisiesme jour
d'avril mil six cens quarante trois estant vers ledit Richer 'und'iceulx.
CHALLONS.

RICHER.

(Paris, Archives nationales: M. 21I).
LEUa

Dt SAINT VINCENT AU FR•aR

JEAN PA~i

De Paris ce.i6e aoust 659.
MoN TRiTs CHER FI&RE,

La grdce de Nostre-Seigneur soil avec nous
pour jamais.
Je pense que vous avez raison de remettre vos exercices jusque A ce que vous aurez faict ce qui vous est6
ordonnd par Monseigneur I'Evesque de Noion A nostre
dame de la paix A l'dgard de la distribution des semences
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dont je vous ay escript,: et aussy pour ce qui regarde la
distribution des aumosnes d[es] pauvres malades et
visiter la cliarit6 de Dames de Reims, Rhetel, et les
autres.
Je suis bien console de ce que vous me dites de divers
soulagemens que les malades trouvent A la saincte chapelle de nostre dame de la Paix.
Les dames se proposent de faire un effort en faveur des
pauvres Eglises ruinoes, mais comme elles sont tres peu
en nombre et que celuy des Eglises et la ruine de la pluspart est tres considerable, je doute bien qu'elles puissent
faire grand chose.
Ce bon homme de Saint-Quentin qui vent estre hermite que vous m'avez adress6 fait sa retraite pour examiner sa vocation. Je crains bien qu'il y aie assez de
fermetd pour une condition si sujette aux diverses agitations de 1'esprit.
Monsieur l'archidiacre de Noyon mescrit 1'histoire
de 1'invention de cette sainte Image de nostre Dame.
Mandez-moy s'il vous plaist, si la d6votion du peuple
continue et les effetz de leur devotion'.
Offrez nous s'il vous plaist a Dieu par sa sainte Mere;
priez pour nostre cher fr6re du Co[u]rneau que nous avons
envoi6 prendre l'air pour quelque incommodit6 qu'il a,
et pour moy qui suis le plus miserable pcheur du
monde'.
Vostre frere et serviteur,

Vincent DEPAUL,

I. p. d. 1. m.
Suscription : A nostre cher frere
Jehan Parre de la Congregation
de la Mission estant de pr6sent
a nostre Dame de la Paix
proche Saint-Quantin
a Saint-Quantin.
1. Ajoutt de la main de saint Vincent.
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OBEDIENCE DE S(EUR ANGtLIQUE LE ROY

Nous, Vincent de Paul, Superieur gnal de la Congr&ga[ti]on de la Mission et PKre spirituel des Religieuses
de la Visitation Saincte Marie de Paris. A vous nostre
chore sceur francoise Angelique le Roy lune desd[ites]
Religieuses du premier Monastere de lad e ville, Salut.
La Mere sup6rieure de vostre maison du Mans nous aiant
demandi une fille de vostre Communaut6 pour 1'aider A
porter le joug de nostre Seigneur dans le gouvernement
de la sienne et contribuer A la sanctification que Dieu
demande des Ames qui la composent. Et scachapt que
jusqu'a prisent Dieu a bony vostre conduite dans tous
les employs que vous avez eus. Nous vous avons choisie
et d6putt6e, choisissons et deputtons pour vous en aller
en vostre dite maison du Mans, accompagnee de nostre
sceur Marie-Joseph Trouillet et y demeurer A I'efiet
susdt jusqu'a ce que la saincte obissance en ordonne
autrement. Vous ordonnons d'abaisser vos voiles A
l'entr&e des villes oa vous passerez et de vous comporter
par tout selon les regles et pratiques de vostre sainct
Institud, en sorte que Dieu en soit honor6 et le prochain
6difii, priant. sa divine bont6 qu'elle vous honore de sa
protection et continue A vous benir.
Fait A Saint-Lazare lez Paris, le 16 octobre 1656.
Vincent DEPAUL, x

Indigne pbre de la Mission.
Au dos, inscription du xvlme siecle: Obedience de
notre tres honor6e Sr Frangoise-Angelique Le Roy
de la Grange par St Vincent de Paul.
x. La signature est seule de la main de saint Vincent.
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SAINT VINcENT ET L'ORGUE
DU COLLtGE DES BONS-ENFANTS

Fut present en sa personne nicolas lemaire facteur
dbrgues demeurant a paris, rue saint-martin, parpromis
r[oiss]e saint-medericq lequel a fait marchx
r
et promet & M' vincent depaul Cons[eiller et aulmosnier du Roy principal dt- college des Bons enffans fond6
en l'Universiti de paris & ce present ce acceptant de
faire bien et deuement an dire douvriers et gens a ce
congnoissans ung cabinet dorgues, un deur piedz
bouche resonnant de quatre le tout bois de c[o]eur de
chesne et son octave le plus de bois que faire ce pourra
qui sera de chesne du meilleur-qui se peult recouvrer et
le reste de fin estain, une cimbafle a deux tniaux sor
matche le tout de fin estain, une voix humaine de fi
estain resonnant de huict pieds, un sommier- tout neaf
fort solide de coeur de chesne, un tremblant, une ventilIe, un rossignol, ung clavier d'esbeyne et feintes, etc.
Et l'octave, cimballe, voye humaine couppes deux
souffietz suffisans audict orgues et le cabinet de coeur
de chesne, le tout bien solide et bien ferme. Lorgue
bien sonnant et bien accordant. Rendu faict et parfaict
en dedans la Toussainctz proch(ainemenlt venant a la
cha-ge et condit[ijon que le tout du cabinet sera solide
comme cy dessus est dict et qu'il se puisse porter dans
un chariot sans se gaster ny discorder. Ce marchi faict
moyennant la somme de cent cinquante livres tournois
sur laquelle somme le dit Lemaire confesse avoir eu et
receu comptant dud. sieur. Paul la. somme de trente
limies tournois dont quicttance et le surplus montant
cent vingt livres le dit sieur paul les promect payer
aud. Lemaire ou au porteur de deux mois apres que led.
Lemaire aura faiet ce que dessus bien;et duuemen comnme
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diet est Promettant et obligeant chascun en droyt
soy, led. Lemaire corps et biens.
Faict et passe es estudes le huictiesme jour d'aoust
avant midy mil six cens trente. Et ont sign6
vincens

DEPAUL

LEMERRE

Capitain
Charles.
Archives nationales: Minutier Central XVIII; Registre 184, folio 163.
A fPoP's d* edae

Pise,

M. Norb rt Dufourcq, secretaire gdMu de lAsso-

ciation Les Amis de l'Orgue, a dcrit pour

Ie Bulletin [juis1936) qwuepufi

ce groipetet, le commwEtare autoris que nons reproduisons simplemenl SUn lazariste, le R. P. Cqrbaluzier, vient de amette la mai* sur iu docement precieux Aplus d'un titre. I1sagit d'un prix fait - extrait d'un registre
notarial du minutier central - (Arc*d*is NatoLnaes, MiUuise, CIi
XVIII registre 184, foldo 163) passd entre saint Vincent de Paul et le facteur do'rgues, licolas Lemaire. L'acte est dnement sign6 par le . Prnifp
du Collge des Bons-Enfants . L'instrument coamaAnd an facteur est de
taille extrmement reduite, petit positif de quatre jeux, avec soubassement
ea chene, sans.6dalier. Noas 'avoas point trouvi sowvent, dansles arohives
notariales ob nous avons travaille, commande d'un positif aussi * lilipWtien s.
Ces ommabades se faisaient sans ddute vralemeat. Cet etue tn .iniLatWme
plit6t grand orgue portatif que positif, devait recevoir la composition suivant': Boardon 4, Flfte 2, Cymbale 2 rangs, Voix humaine. A noter qu'atcm tuyam ne depassait 4 Pieds - voire 3 Pieds (voix hanqaine). - Le pri
fait que nous communique le R. P. Combaluzier et qu'avec son autorisation
mnns pablions idessos, ne donne aucun reaseignemert sur F6tedue du
clavier : 45 on 48 touches ? Un treamblan permettait d'accompagner la
voix umanaine; un rossignol d'6gayer les Bons Enfants > entre les deux
versets d'un hymne on les deux couplets d'un cantique. La tewtale est pa
appareil qui regarde la soufflerie et qui servait de soupape r6gulatrice:
elle peaiettait 4galmena de vider automatiquemeent le sonulet losque
l'organiste avait fmi de jouer. Des quatre jeux de rinstrument, l'un, le boerdoe palait sltr toute tteadue
d d clavier, les autres- taient coupes en basses
et desms. Ainsi l'organiste pouvait-il faire dialoguer une basse de voix humaine et un waessus de -lite 9. Le devis ne nous apporte aucute precisi&
i
surW'aspectexterieur, a fagade de 'orgue. Now• voyons dans cet insmtrpent,
un frbre de celui que l'organiste r6mois, Jacques Cellier, dessinait Ala fin lu
xvie siale, dans son album (Bibiotbiqae nationale Ms Fr. 9r5i4 et 'ue
nous avons reproduit ailleurs [Esuisse d'une histoire de I'orgue en Francedu

xrrr-I• xvminsi&*e, Paris, Droz, 935, Planche var) : soubassement rectangulaire enfermant clavier et 4ommier ; derriere le clavier et sur le sommier,
tuyaux disposes dans 1'ordre suivant : voix humaine (en facade) cymbale,
tlMte e, bourdon 4.
Quant
an facteur appelA A construire cet instrument, nous n'avons rent
contrl soa nom qu'lne ou -deot toj*. Lemaire semble tTe un artisan
m e
.i. M. Norbert Dufourcq, chartiste, a prisent6 comme thise de doctorat
s lettres, un volumineux in-quarto: Esquisse d'une histoire de I'orgue en
Franced xas awu rvn'u sidte, flanqu6 de deux gros volumes dedocumenis

nadits sur la question : devis, contrats, etc., puises de-ci de-lA aux Archives
nsaiiajesdes quare coins de la France. (Note-des Anales).
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second ordre, peut-4tre m6me le commis de

run

de ces grands factems

(Henocq) habitant sur la paroisse Saint-Merry et, qui, A ses moments perdus, devait travailler a son compte... La chose 6tait ftiquente.
D6pourvu de ressources, saint Vincent de Paul s'adressa sans doute a ce"n
qui lui fit les conditions les plus avantageuses s.

Norbert DuFovuce.

TESTAMENT DE SAINT VINCENT

(7 SEPTEMBRE I630)
Fut pnt MWe Vincent de paul prestre licentier en droict
canon prin [cip]al du College des Bons enffans fond6 en
1'Universit6 de Paris rue et proche la porte SaintVictor
lequel estant en bonne sant6 grice a Dien, allant et venant par la ville a ses affaires mesme en l'estude dud[it]
Charles 1'un des no[tai]res soub[sig]nez pour f[air]e
et passer ce qui ensuit.
Considirant en luy qu il n'est rien cy certain que la
inort, ny chose plus incertain que le jour et heure dicalle,
ne desirant partir de ce monde ab intestat. Ains tandis
que sens et raison sont en luy regissent et gouvernent
ses pensies, m6moire et entendement ainsy qu'il est.
apparu ausd[it] no[tai]re par ses gestes et maintien. A
voulu disposer au salut de son Ame du si peu de biens
qu'il a pleu i dieu par sa divine providence luy impartir
en ce bas et mortel monde. Pour ces causes et au[tr]es
a ce le mouvant feist et faict son testament et ordonn[ance] de dernire volontW Au nom du pare du fils
et du saint esprict en la forme et manire qui ensuit.
Premierem[ent], comme un fidel catholicque recommanda et recommande son ame A dieu Ala bien heureuse
vierge Marie, a Mr St Vincent son Patron et A tous les
sainctz et sainctes de la Cour selleste de paradis &ce que
par leurs prieres et intercession, et par le mirite de la
mort et passion de no[t]re Sauveur et RWdempteur
Jesus Christ il plaise a dieu ses faultes et offenses Iny
pardonner. Item veult ses debtes estre pay6es et tortz
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faicts sy aulcuns y a reparez par son exicuteur testamentaire cy apres nomm6.
Item et an regard du convoy de son corps et s6pulture, luminaire, services, prieres, fun6railles, aulmosnes,
et lieu de sa s6pulture, s'en remest a la volont6 et discretion des prestres de la mission de paris. Item donne
laisse et lgue & Bernard et Menion de paul ses freres
habitans de la parroisse de poy aupres Dacqs tous et
chacuns ses biens paternelz et maternelz et chacun
deulx. Les sommes que led[it] testateur leur a cy devant
donn6es et pay6es pour chacun deulx sans qu'il en puisse
pretendre aulcune chose sur ce que led[it] testateur
a donn6 et pay6 plus qu'A l'autre. N6antmoings veult
led[it] sieur testateur que lesd[it]es sommes tiennent
nature de p[ro]pre a leurs enflans ses neveux et qu'a ce
faire leurs biens immeubles soient ypothecques, pour le
recouvrement d'icelles au proffict desd[it]s enffans qu'il
a i ceste fin substituez et substituent ausd[it]s donnataires ses frres.
Item donne laisse et lMgue i Marie de paul sceur dud[it]
S[ieu]r testateur la maison bois et terre de Missergent
seize en la parro[isse] de Sainct Paul, aussy pr6s deladicte ville Dacqs qui avoit est6 vendue par Gr6goire

delartigue son mary a feu Jean de la Cour et Charlotte
dupin sa femme habittans de la d[ite] ville d'acqs,
et racheptee de leurs hiritiers par led[it] testateur,
ainsy qu'il appert par le contract pass6 par devant de
Blois no[tair]e royal delad[it]e ville en datte du vingt
ungikme jan[vi]er M V ICvingt sept et par l'acte de curatelle par leq[ue]l il feust pourveu de curateur aux enffans
mineurs desd[its] de Paul et dupin faict par monsieur le
Seneschal des Landes ou son Lieutenant au siege
dacqs ennonc6 dans led[it] contract. Laquelle Marie
paul led[it] testateur veult et entend qu'elle baille et
dilaisse au proffict desd[its] Bernard et Menion depaul
29

dessus nommne et a ThQmas Daigrand son nepveu et
a leurs hoirs et ayant cause a 1'advenir la ntoictyd des
terres appartenantes et deppendantes delad[it]e maison et mestairye de missergeqt dont les trois quart de
la d[it]e moicty6 appartiendra ausd[it]s Bernard et
Menion depaul et l'autre quart aud[it] Thomas sy
mieulx elle n'ayme leur payer pour le rachapt delad[it]e
moicty6 cy dessus desd[it]es terres, la somme de deux
cens cinquante livres une fois payer qui seront distribuez
ausd[its] Bernard, Menion et Thomas a mesme proportion que lesd[ites] terres sont l6gu6es cy dessus.
Et pour exdcuter le p[rise]n[t] son testament il a

esleu et eslist monsieur M e Louis de sainct Martin escuyer sieur dages premier con[seill]er du roy en la
Cour et Seneschaulcce de Lannes et siege presidial de
la vile Dax ou en son lieu en cas de decedz MS Cezar
de sainct Martin son filz auq[ue]l et a chacun deulx ung
seul et pour le tout il a dannm et donne pouvoir et puissance d'icelui ex6cuter et accomplir de poinct en poinct
splon sa forme et teneur augmenter et non diminuer et
pour ce faire s'est dessaisy de tous ses hiens es mains
desd[i]tz excuteurs on I'un d'eulx A faulte de I'autre.
VQullant qu'ilz en soient et demeurent saisis jusques
i L'entier accomplissement 4'icell. soubzmectant 1'examen et rediction du compte de lad[it]e ex[ecuti]on
testamentaire & la justice jurisdiction et coqtraincte
de la Seneschaulcie des Landes. Revocqqant par lui
testateur tous autres testamens et codicilles qu'il peult
avoir faictz auparavant cestuy auquel il s'areste estant
sa dernibre volont6. Ce fut faict, dict et nonmmu par led[it)
testateur ausd[it]s notaires. Et & -uy, leu et relleu
par l'un d'iceulx et 1'aultre present et de Antlbiine
Champineau, clerc, Pierre Neruet, Nicolas Baudelot,
Estienne Porchon, Louis Poullain, clercz, Estiepae enier piarchant maistre cordonnier A Paris et Gregoire

-

707 -

Espinette M[aistr]e pasticier oubloyer bourgeois de
Paris demeurant tous place Maubert Le samedy septiesme jour de septembre mil six cens trente apres
nidy et ont signe
VINCENS DEPAUL
CHAMPIGNAN,

NERUET,

BAUDELOT,

PORCHON,

POULAIN,

ESPINETTE,

Estienne BENYER
Capitain CHARLES.
(Archives nationales : Minutier Central,XVIII, no 184,

folio 286).
VISITE DU GRAND COUVENT DES JACOBINS
CONSEIL D'ESTAT DU ROI

Le Roy voulanf pourveoir aux differentz survenuz
entre les suplrieurs et religieux du grand Couvent des
Jacobins de cette ville de Paris, Sa Majest6 estant en son
Con[seill a commis.et commet les S" Evesque de Meaux
con[seilfier en ses susd[its] con[sei]lz, premier aulmosnier
de sa Ma[jes]tW, et de Vertlamon aussy con[seille]r
de sad[ifej Ma[jes]tW en sesd[its] con[seil]lz M[aifr]e des
Req[uestles ord[inai]re de son hostel pour appeller
avecq[ue]eux le Sr Vincent, superieur gnal des pires de la
mission, le Pere D. Maurice, provincial des Barnabites,
le Pare Dom Joyeux prieur des Chartreux, le Pere Julian [de]' Hayneufve, recteur du collUge des Jesuites et
le pere [Mathieu]2 prieur desJacobins reformez du Convent St-Honor6 de cette ville de Paris ou trois du nombre desd[its] peres 3 d'ordre en l'absence des au[tr]es
pour estre par eux lesd[its] differents riglez et tenninez
i. Le [de] est barr6.
2. Le nonm ici en blanc est donne dans la pice suivante ibid. n° 1og.
3. Ibid. no 1og. Le 28 janvier 1641, ordre du Conseil du Roi :
La visite est presbtite au Grand Couvent des Jacobins et sera faite Lar
3 des Counmissaires ci-dessus [savoir le Vicaire g6neral de la Congr6gatio
Gai4c*i des Dominicains, les Pees de Hayneufve at ?aLthieu 0. P.1
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et ordonne par maniere de provision tout ce qu'ils jugeront convenable po[ur] le bon ordre et discipline
de ladite maison, non[obst]ant oppositionsou appelations
quelconques desquelles si aucunes interviennent Sa
Ma[jes]td s'est reservie la cognoissance et a sond[it]
Con[sei]l et icelle interdite a tous autres juges.
VERTHAMON.

SEGUIER

A Saint-Germain-en-Laye, le XIIIe janvier 1641.
(Ardcives swaionales E x684, pi6ce

zo8).

UN " CLIENT " DE MONSIEUR VINCENT

A

MONSIEUR LE BAILLY DE SAINCTE GENEVIEVE
OU SON LIEUTENANT

Supplie humblement messire Clement Deheuze pbre
estant venu de son pays esloign6 de deux cens lieux avec
un capitaine de cavalerie, pour son aulmonier et 1'ayant
delaiss6 en ceste ville d6nu6 de toutes commoditis il
aurait eu recours A la Mission de Sainct Lazard pour y
estre receu ce qui luy auroit este accord6 par Monsieur
Vincent prieur dudit Sainct Lazard moyennant qu'il
pent recouvrer une soutane. A quoy ilse serait adresse
a Monsieur Enar pbre de Sainct Nicollas du Chardonneret pour tascher d'en avoir une, ledit sieur Enar I'ayant
tenu en attante 1'espace de trois semaines lm auroit fait
entendre que si Monsieur le principal du college des
Crassins estoit revenu des champs lui en pourroit servir
r
d'une quoy ledit supp[li]ant seroit aller voir sy ledit S
principal seroit revenu dans ledit college II auroit trouve
a ses pieds quelque chose ne sachant a peu pros ce que
estoit, pourtant il croit que ce fusse quelque petite robbe
de quelque escollier l'ayant laiss6 a la court ledit suppliant l'auroit prise a sa main sur cela il seroit survenuz
deux garsons disant qu'il la vouloit desrober, leur ayant
dit que non, poqrtant l'auroyent retenu en le naltrai-
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tant et 1'auroit fait conduire sans autre subject dans
vos prisons. Ce considdr6 messieurs, il vous plaise ordonner que je sois eslargi veu ma nuisre et vous ferez bien.
DEUEUZE, pbre.
Soit communiqud au procureur fiscal, fait ce dix
huitieme septembre mil six cens quarante deux.
E. CHAUVELIN.

Je n'empesche point que le suppliant n'ait provision
de sa personne.
Fait: etc.

J.

BOURDIN.

Soit fait ainsy que le requiert le procureur fiscal,
fait en mesmes jr et an 'que dessus.
E. CHAUVELIN.
(Archives Nationales Z 3750).
PANIGYRIQUE
DU BIENHEUREUX PIERRE-REN' ROGUE
prononc4 i Paris(Maison-Marede la Mission)
par M. Pierre DULAU, le i5'decembre 1934'
Oblatus est quia ipse voluit.
Son offrande a 6t6 pleinement volontaire.
MES BIEN CHERS FR•RES,

Plusieurs fois chaque annie, sur Fun ou 1'autre point
de notre territoire, une execution capitale offre un spectacle dont les t6moins sentent leur Ame partagee entre
l'horreur, la piti6 et le degofit. Bien avant que 1'aube ne
se l6ve, les bois de justice ont 6tW dresses sur la place
ou dans la rue attenantes A la prison. Dans la cellule ofi
le condamnm Lmort repose d'un sommeil trouble peutI. Note des Annaes. -

Promis (cf Annals 1935. P. 315), ces deux

pan6gyriques du bienheureux Rogue, prononc6s par MM. Dulau et Tardieu,
trouvent ici leur place, toqte naturelle, 4ans la cllection des Annats.
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6tre par des cauchemars, un magistrat peintre. II r&veille le prisonnier et lui dit: a Votre pourvoi en grace
a 6t6 rejet6. Le moment est venu de payer votre dette.
Soye. courageux. P A cette exhortation, le malheureux
repond quelquefois par un sursaut d'energie qui n'est
pas sans grandeur. Surtout quand le voisinage de la mort
l'a rapproch6 de Dieu, que le recours aux sacrements est
venu reconforter son ame et qu'il envisage dans le sacrifice accept6 de sa vie fexpiation de son crime, !e
condamnu marche A l'chafaud avec calme et dignit6.
Parfois, c'est une loque humaine que les aides du bourreau portent sons le couperet. Plus raremeit, le miserable se d6bat contre lajustice des hommes;ilfaut letrainer de vive force au supplice, malgr6 ses cris et quelquefois ses insultes. Dans ce cas, il arrive que laf6ule, tmoin
de cette scene,renvoie au malheureux ses invectives et
lui refuse toute piti6. Le plus souvent, elle demeure silencieuse ; et quand tout est fini, il faut que les crimes
du supplici6 aient vraiment revktu un caractere d'atrocite inouie pour que des paroles de compassion attristee
ne s'kchappent pas de bien des lvres. L'ex&cution terminCe, on se hAte d'en faire disparaitre les traces sanglantes. Le corps du supplicie, si la famille ne le reclame
pas, est enfoui dans la terre, et soi souvenir s'efface
vite de la m6moire des hommes, A moins que la dignite
de sa victime ne lui assure une humiliante survivance.
C'est, vous le savez, mes bien chers Freres, le souvenir
d'une execution capitale qui nous rassemble aujourd'hui; mais nous venons glorifier celui qui en fut la
victime A la fois innocente et volontaire. Aussi bien, quel
contraste entre la scene que je viens de d~crire et celle
dont fut temoin la ville de Vannes, le 3 mars 1796.
Ce jour-lA, en plein jour, vers trois heures de l'apres-midi,
la prison de cette ville s'ouvrait pour laisser passer un
homme encore jeune (il avait trente-sept aas) que l'on
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conduisait A la guillotine. Au milieu d'une foule dont
I'attitude temoignait une admiration mleie de tristesse,
le condanma s'avapnait, la figure grave mais sereine.
Parvenu au pied de l'dchafaud, il s'agcnouilla ; et avant
de se livrer aux mains du bourreau, ses dernieres paroles
furent celles de J6sus expirant sur la croix:• Mon
PWre, je remets mon ame entre vos mains. oSa tOte venait
A peine de tomber que les temoins de l'exicution se pr&cipitaient pour tremper dans le sang du supplicid les
linges qu'ils garderaient comme des reliques. Parmi les
soldats de l'escorte, plus d'un s'en retournait humili6
d'avoir collaborr en quelque fagon au crime qui venait
d'etre commis. Et pendant plus d'un siecle, la vWneration des fidgles devait s'attacher A la tombe de ce pretre,
pr6paraut la glorification solennelle que le o0 tnai dernier le Souverain Pontife !ui accordait en le proclarmaat
Bienheureux.
C'.est que Pierre-Ren6 Rogue allait au supplice en victime volontaire : Oblatus est quia ipse voluit. 11 aurait pu
repreadre 'affrmation de son divin Maitre : ,Q( ne
m'euljvera pas la'vie[de [force, contre mon gr6 ; c'est
en toute libert6 que je veux la donner. o II aurait pu,
en effet, quand sa conscience lui d6fendit de prter setment a la Constitution civile du clerg6, quitter le sol de
la France et attendre dans un exil volontaire des jours
meilelu. S'etant risolu A demeurer dans son pays, i
pouvait aefaire oublier, cesser tout ministere sacerdotal
ou du mQinjs ne pas l'.exercer dans une ville of il etait
si connu. Arrit6, ii eut mainte occasion de s'enfuir, et
cette fuite demeurait encore possible durant jes heures
qui s'scoulerent entre sa condamnation et sa mort.
Mais pour lui, comme pour saint Paul, la mort par le
martyre 6tait un gain mori lucrum, un bonheur ardemment souhait.. Dans les permiers jours qui suivirent
son eamprisonuement, la persncution religieuse se ralen-
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tit'; on put croire que l'ere des executions etait close.
Notre Bienheureux s'en inquietait; les larmes aux
yeux, il g6missait : ( Oh ! mon Dieu, je n'en etais pas
digne! s Mais cette menace qui, pour tant d'autres,
efit 0t6 une esperance, s'.vanouit. Comprenant que sen
execution etait certaine et proche, le prisonniertraduisit sa joie dans quelques strophes d'une po-sie sans pretention litteraire, mais combien emouvantes
Et
quand la sentence de mort lui fut notifiee, c'est un cri
d'action de graces qui jaillit spontaniment de son Ame.
Pourquoi done cette attitude qui fait figure de folie
aux yeux des incroyants et qui nous deconcerte peut6tre nous-memes, qui nous depasse tout au moins de si
haut ? C(est ce que je voudrais vous dire ce soir, en vous
expliquant le sens du martyre, la signification que le
Bienheureux que nous fetons aujourd'hui attachait a
son sacrifice. Nous d6gagerons, en terminant, les leGons
que cet exemple comporte pour nous tous. Car un tel
spectacle ne doit pas seulement provoquer notre admiration. II nous invite A traduire dans notre vie quotidienne les sentiments qui inspirerent cet hiroisme et
qui ne doivent demeurer 6trangers a aucune Ame
chritienne.
Le geste du martyr qui va au-devant de la mort, qui
l'appelle de tous ses vceux, n'est pas un suicide. Rien,
dans Tl'Ame-des martyrs, qui ressemble A ce digoft de
la vie, A ce disespoir provoque par la souffrance, qui
sont le plus souvent A l'origine du suicide. Rien de plus
paisible, de plus heureux, notamment, que 1'existence
de celui que nous fetons aujourd'hui. Quand la Revolution eclate, il a trente ans, et sa vie s'est deroulee jusque-lA sans heurts, sans incidents notables, harmonieuse, equilibrie comme une belle symphonie.
II est n6 A Vannes, le ii juin 1758. Ses parents,
Claude Rogue et Francoise Loiseau, se sont mari6s A
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Bourges trois ans plus tat. Leurs affaires ne prosptrant
pas dans cette ville, ils sont venus se fixer a Vannes, en
1757; et c'est l'annee suivante que vient au monde
Pierre-Ren6. II sera leur unique enfant. Car, trois
ans plus tard, Mma Rogue est dejA veuve; et nous
la voyons_ tablir son magasin de chapellerie A quelques
pas de la maison qu'elle avait d'abord habitie. Elle
a trente ans A peine, et la voilA seule dans la vie avec un
gar;onnet de deux ou trois ans. Mais c'est une ame forte
et une vaillante chretienne. Elle est de la race de ces
m&res dont on a pu dire qu'elles avaient une Ame de
pr4tre. De quelle tendresse elle entoura cet enfant, vous
le devinez. Mais cette tendresse sut rester virile. Dans son
enfant, elle voyait un dep6t precieux que Dieu lui avait
confib, non un bien qui lui appartint en propre et dont

ellene voudrait A aucun prix se sparer. Nous la verrons,
admirable d'energie et de foi chretienne, assister A la
condamnation A mort de son fils, associant son sacrifice
A celui que fait le martyr. Mais elle n'avait pas attendu
ce moment pour se montrer gendreuse. Au terme de ses
.tudes
classiques, Pierre-Ren6 va passer un an dans la
famille de sa mere, A Bourges ; puis, en 1776, il entre au
grand seminaire de Vannes, dirig6 par les Pr&tres de la
Mission. Au cours des cinq annies qu'il y demeure, sa
mere peut le revoir souvent. C'est chez elle qu'il prend
ses vacances et un inventaire de cette 6poque nous decrit
sa chambre, oft tout atteste le seminariste pieux et
studieux. Enfin, le 21 septembre 1782, le voilA ordonn6
pr&tre. Quelle joie debordante dans le coeur de sa mere I
Joie du bonheur de son cher enfant ; joie de l'honneur qui
en rejaillit sur elle ; mais aussi, sans doute, joie de la
perspective bien douce et bien lgitime de finir ses jours
pres de ce fils unique, dont elle est si tendrement aimee.
Telle est dejA 1'estime en laquelle on tient ce jeune pretre
de vingt-quatre ans,, si grande l'id6e qu'il a donn6e de
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savertu, de sa science, de sa maturit4, que 1'v&eque de
Vannes, Mgr Amelot, n'hisite pas Ale nommer, ai lendemain de son ordination, aum6nier de la maison de iitraite des femmes. LA, tout au long'de l'ann&e, se succdaient pour une retraite de huit jours des chritiennes
de tout age et de toute condition, desireuses de renouveler leur vie spirituelle dans la solitude et la priere, on
qui voulaient mirir dans les reflexions personnelles et
le recours A un directeur kclair6, une decision particuliUrement importante comme celle du choix d'un etat
de vie.
Quatre annres s'ecoulkrent pour l'abb6 Rogue daiis ce
ministhre obscur et silencieu*, mais si utile, pnisqu'ii
t hiitienne la ferveur
entreteiiait dans 1'elite de la soci&6
qui fait d'elle le sel de la terre, lI levam capable de soiilevet et de transformier la pate daislaquel on l'a plong6.
A cette oeuvre, il se donnh tout entier. Mais peiit-6tre
Dieii n'est
hli einble-t-il que ce don de lui-meme
pa4 assez complet. Peut-tre troitiei-t-il trop de douceur
dans l'affection de sa mere. Lii qti dolihi quotidienne.
ierit aux Ames le coniseil d'rtre g~6ereuses sans reset•b,
va-t-il assez loin dans l'exemple du sactifiie ? II r6fl&
chit, il prie, il tonsulte bient6t, sa i6solutioi est
prise. Formx au grind skminaire par les eifants de sain
Vincent de I 1aul, ii a senti grandir en lui I'attrait pour
la vie de conmmunaut6 qui favorise les ascensiotis de l'Ain
dans la perfectioni et permet au pratre di dctipl6e
ses ressources d'apostolat. Partir pour le noviciat, c'est,
it est vrai, quitter tout ce qu'il aime iti-bas, et s"iis doute
ipou toijours. C'est dire un adieu dffihitif A sa mere
deja bieh avanc6e er age, et qu'il va laissei sbule. Mais
il ctinmait l'hrbisme de cette vaillahtt femnie. EllN
n'essaie pas de ietenit son fils; et le t6 dctobte x786,
l'abbe Rogue entre au noviciat de Saint-Laae. if
revait, gatis doited'y faire le sijour aedoiittiiie; hibtueui
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de n'avoirplus A s'occuper que de son ame. Ses previsions
furent d&ues. Trois mois plus tard, il fallait remplacer
an grand s6minaire de Vannes un professeur de theologie.
Par .gard, sans doute, pour le genereux sacrifice qu'avait
fait sa .mre,et aussi p;obablement A la demande du
superieur, tout heureux de retrouver comme confrere
et coUlaborateur son s6minariste module de jadis, le
chQix tomba sur M. Rogue. Comme pour .braham, Dieu
s'etait conteat6, provisoirement du moins, de la g6nerosit .de notre futur martyr et de sa mere Sans doute,
devenu membre d'une Communaut6. le nouveau professeur du grand seminaire ne pouvait plus reprendre la
vie de famille qui lui avait Wti si douce ; mais il babitait
la mme ville que sa mere, et celle-ci pouvait le voir assez
frequemmeat.
Au grand seminaire de Vannes, le nouveau professeur
devait demeurer cinq ans, jour pour jour, du 26 janvier 1787 au 25 janvier 1792. La vie laborieuse, reguliere
et paisible qu'il y mena les premieres annres, fut pour
lui pleine de charmes. La haute idee qu'il avait du sacerdoce lui ispirait la plus grande estime pour son r6le
de formateur de pretres. Les fonctions curiales A la
paroisse taute proche du Men6 lui permettaient d'etendre Ie champ d'action de son z'le et apportaient une
agreable diversion A la vie un peu austere du grand s6minaire; aust&rit6 relative, d'ailleurs, car son heureux
caractere, sa cordialit6, sa douceur contribuaient puissamment A 6tablir parmi ses confrres cette vie de famile qui constitue pour l'Ame un reconfort si pricieux.
La croix ne devait pas manquer A cette vie. Car si elle
est le lot de tout homnue, ceux qui veulent suivre JesusChrist de plus pres, ceux surtout qui veulent I'aider
dans son oeuvre redemptrice, doivent s'attendre A la
voir .peser plus lourdement sur leurs epaules. Mais, s'il
est des.croix qui crasent parce qu'on les traine A regret,
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il en est que l'on porte avec joie, on plut6t, selon le mot
de saint Augustin, sur les ailes desquelles on est portd,
parce qu'on les aime. Telles sont les croix des saints. Is
ont trouv6 le secret de faire jaillir la joie de leurs souffrances, ces souffrances ou nos joies a nous rencontrent
I'6cueil qui les fait sombrer.
Non, I'existence qu'il menait quand survint la Revolution n'6tait ni banale, ni ddcevante, ni intoldrable pour
notre futur martyr ; et ce n'est pas en disabuse qu'il
devait marcher au supplice. II n'y alla pas non plus en
provocateur ou en poseur. L'Eglise n'a jamais conseillk
d'aller au-devant du martyre. Elle se souvient que son
Fondateur s'est derob6 plusieurs fois aux poursuites
de ses ennemis, parce que son heure n'6tait pas encore
venue, et qu'il a dit a ses disciples : « Quand on vous
pers6cutera dans une ville, fuyez en une autre B. Aussi,
le rddacteur de la passion de saint Polycarpe, apres
avoir loyalement rappelk la d6fection d'un chretien
de Phrygie, qui s'6tait presentW de lui-meme aux pers6cuteurs, puis avait faibli dans la torture, ajoutait-il
sagement :a C'est pourquoi, Freres, nous n'approuvons
pas ceux quivont se livrerd'eux-m6mes;ettel n'est point
l'enseignement de 1'Evangile. t Si Tertullien, devenu
montaniste, flitrissait comme des liches et des fuyards
ceux qui n'allaient pas au-devant des supplices, il avait
jadis reconnu que mieux valait se cacher que fl6chir
dans les tourments. Saint Grigoire de Nazianze a
tres clairement formuld sur ce point la ligne de conduite
a suivre : o La loi du martyre est que nous n'allions pas
de nous-memes au combat, par consideration pour les
persecuteurs et les faibles, mais quesila lutte est engagde,
nous ne nous derobions pas ; le premier est timerit6,
le second est lAchet&. Ce fut le programme de M. Rogue.
Le 12 juillet 1790, la Constituante votait la Constitution
civile du clerg6. Tandis que certains pretres hdsitaient a
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reconnaitre le caract&re schismatique de cette Constitution et lui prktaient serment pour n'6tre point declar6s
d6chus de leurs fonctions, la foi 6clair6e de M. Rogue
lui fit comprendre qu'il ne pouvait en conscience ob&ir
Aces ordres abusifs du pouvoir civil. II decida meme son
superieur, M. Le Gall, A revenir sur la signature qu'ilavait
donn&e a une formule de serment. Requis lui-meme de
jurer au double titre de professeur et de vicaire, il s'y
refusa. II avait bien compris son devoir ; car, dans ses
Lettres apostoliques du zo mars et du io avril 1791,

le pape Pie VI condamnait la Constitution civile du
clerg6 comme h&rtique, sacrilege et schismatique.
M. Rogue et ses confreres continurent leur enseignement au seminaire jusqu'au 24 avril de la meme annie.
Ils en 6taient expulsis le 25 janvier 1792. Le 27 mai suivant, 1'Assembl6e legislative d6crkte la peine de la deportation contre les insermentes qui n'ont pas encore
quitt6 le territoire; et le 26 aofit elle les condamne a
s'exiler d'eux-m&mes dans la quinzaine, sous peine d'etre
d6portes A la Guyane. Le superieur du grand s6minaire
demeurait cure de la paroisse du Mend ; il avait charge
d'&mes. Pouvait-il abandonner son troupeau ? M. Rogue
le pressa'de partir pour I'Espagne. aPour moi, ajouta-til, je suis determine Ane pas quitter la ville ; je me chargerai volontiers de la paroisse du Men&. Si, plus tard,
je deviens victime de la Revolution, vous verrez ce que
vous aurez a faire pour venir en aide a votre troupeau.
A partir de ce jour, M. Rogue doit quitter le costume
ecclksiastique, et mener une vie de proscrit. La menace
de la d6portation planait en permanence sur les insermentes. Bient6t, ce fut la menace de mort, et sous la
forme d'une ex6cution sommaire. Le 18 mars 1793, la
Convention ordonnait par d6cret l'arrestation de tous
les pretres sujets A la diportation. Conduits immidiatement A la prison du district, ils devaient y ktre juges
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par in tribunal militaire ;et, sur simple constatationdu
delit, sans aucun appel possible, ex6cutes dans les vingtquatre heures.
4 Nous sommes en mars 1793. C'est seulement trois ans
plus tard que M. Rogue p·rira sur I'chafaud. Songez,
mes Freres, A l'hMroisme de 1'existence qu'il va mener
pendant trois ans. Ildemeure dans cette ville de Vannes
oil on le connait bien, A la merci d'un denonciateur. 11
ne s'y terre pas pour se faire oublier. II continue son
minist&re, avec prudence, sans doute, car le bien des

fiddles l'exige ; il se doit de rester a leur service le plus
longtemps possible. Mais cette prudence n'exclut pas
les audaces que rclame le salut des Ames en peAl;
et on le verra pin&trer dans une gendarmerie pour y
administrer un mourant. Comme on voudrait connaitre
par le detail ces trois annies de la vie de notre Bienheureux ! Sans parler de la grandeur morale que nous r&v4lerait cette histoire, on y trouverait sans doute A foisQn
ces episodes tour A tour tragiques et plaisants que les
historiens de la Revolution nous ont racontes en ces

dernieres anaees et qui font de leurs notices biographiques les plus passionnants des romans.
I1 faut dire, Ala vWrite que, dans le iel charge d'orage
que furent pour les insermentes ces trois ann6es de la
Convention, il y eut quelques 6claircies Le 9 thermidor
(27 juillet 1794) mit fin a la Terreur. Une d6teate suivit.
Le zi fvrier 1795, la Convention votait une loi de tolerance qui, reconnaissant la libert6 des divers cultes, se
contentait de les soumettre A un reglement de police.
En execution: de cette loi, les repr6sentants du peuple
dans le Morbihan prirent un arrat6 qui rendait la libertw
a tous les pretres emprisonnes pour avoir refusa le serment A la Constitution civile du clerg6. Ceux qui ftaient
demeures caches devaient se presenter aux autorites
civiles et promettre de vivre paisibles, scumis aux lois
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et fiddles &la R6publique. Du moment qu'on ie lui deiandait riei qui fit contraiie A son devoir, M. Rogue
acceptr de faire une d6marche qui lui rendait la libert6
de son ministere. Sans aicune arriere-penste, ii promit
de vivre paisible et de contribuei au maintien de la paix
et du Bon ordre. L'empereur Marc-AurEle, l'empereur
philosophe et vertheux, parle une fois dahs ses Pehise
de ies chritieiis dont il fut 1'ui des plus violents pers6cuteirs ; et c'est pour jeter aux mairtyrs une insulte oui
i'bii sent passer le dipit humili6 du philosophe qui s'eiitiaine A l'itidiff6reiice stoicienne et qui se voit dtpasse
par ces petitbs gens sans 6ducation et saiis ciiltue :
iQu'elle est belle, dit Marc-Auirle, l'me qui se tiefit
prete, s'il lui fatit sur l'heure se dliei dii corps poiis'tAeliidie on se dispei-sei ot survivre ! Mais cet 6tat
de pri6pratioh, de libert6, qu'il provienne d'un jugemeht,
d'uie convictibn personnelle et rIflchie, noi d'unr sirnple obstination, d'iin esprit d'oppositioii, cohinie t'es4
le cas des chritiens. Que ch soit une attitude raisodhible,
graird, capable de persuader aiitrui, non une pose theatiale. ".Qiidle iijustice dans ce jugement, mes Frresi !
Quelle iiicinprehensioi totale de 1'&at d'ame dii chrtiefi ! S'il avait pi les voir de plus prs, si ses pr6juges
iiii avaient -Iiss6 une libert6 d'esprit plus complete,
il aurait adiiire lI siinplicite de ses victimde, ieti
dsisr de inene une vie jaisible et effac. dans l'acdriiplissment nitticiileux de tous leurs devoirs, inime de
ceiit i4le ieur imposkit l'autorite civild. Car, de c~te
auitorit, les cliertiens tavient une idle plus haite eincre
que ceux tiui en 6taient les d6tenteuri, voyaht en elle
aii manatioii de l'aitonte de Dienu m^ime. C'est sous
le rgixe de N&ron pi'fcriaiit aux fidles de Rome, saint
Piul leur icomririandait de iayer exactenieht les imtJts de totiie natuie et dbie montrer les sujets re~iecteii6h de tiitite alt6rit lt6gitime. A son disciple liima
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thee il prescrivait de faire prier les fideles pour tous les
hommes et particulierement pour les souverains et pour
tous ceux qui etaient constituws en digniti, afin de pouvoir mener une vie paisible et tranquille.
Mais A cette soumission il y a une limite. Plus obeissants que personne d'esprit et de coeur non moins que
de fait a I'autorit civile quand elle reste dans ses limites, le chretien, mis en demeure de choisir entre 1'obbissance aux lois des hommes et la fidelit, A la loi certaine
de Dieu, repond avec une calme 6nergie :a Non possu.mus,
impossible! Votre pouvoir ne va pas jusque-la. Nous
vous en faisons juges: vaut-il mieux obeir aux hommes
ou a Dieu ? * Cette reponse n'a rien de m6prisant, de
blessant. Elle place l'homme qui la fait et qui sait qu'il
y va de sa vie sur les plus hauts sommets dunmonde
moral. Mais sur ces hauteurs, le chretien demeure
simple, sans morgue, sans pose. II ne chausse pas le

cothurne du trag dien ; i est assezgrand sans cela. Son
attitude est bien ce que demandait Marc-Aurele:
raisonnable, grave, refl•chie. Mais il s'y ajoute un .lan
qui trompait 1'empereur philosophe et dont 'intelligence nous livre, en effet, tout le sens du martyre.
11 est un premier aspect du martyre qui suffirait A le
faire desirer par une ame chr6tienne. jusqu'au seuil
de 1'tternit,, notre ftat d'Ame present garde un mystere,
notre sort 6ternel une incertitude qui sont pour tout
homme croyant et logique avec sa foi la cause d'une
crainte pouvant aller jusqu' Iangoisse. Cette crainte

cette angoisse, n'existent plus pour e martyr. I e sait
par l'enseignement de 1'Eglise, 'effusion de son sang pour
la cause de Dieu est un nouveau bapteme qui purifie
1'Ame de toute faute et l'introduit aussit6t dans la beatitude terelle. I sait, comme le dit saint Paul, qu'entre
les pires souffrances de la vie p rsente et-le bonheur qui
en sera la recompense, il n'y a pas de commune mesure.
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Et comment ne tressailirait-il pas de joie A la pensbe
qu'au moment de son supplice Jesus lui redira le mot
si consolant qu'entendit le bon larron : Aujourd'hui,
tu seras avec moi en paradis ?

.

Ne crions pas A l'6goisme, au calcul int&ress6. IlIne
saurait y avoir la moindre imperfection A vouloir ce
bonheur que Dieu nous destine, qu'il nous fait une obligation d'esperer, et qui est, avec sa gloire, le but auquel
tendent toutes ses ceuvres ici-bas. Aussi, voyons-nous
les martyrs les plus hiroiques s'encourager par cette
peasee du ciel tout proche. D'afileurs, ce qui les y attire
surtout, c'est un grand amour. Cupio dissolvi, disait
saint Paul, j'aspire Ama dlivrance ;.nais il ajoutait:
et esse cum Christo, pour .tre avec le Christ. Avec le
Christ, certes ii y .tait, et son intimit* avec lui grandissait chaque jour. Mais cette union des saints eux-m.mes
avec le Christ demeure imparfaite ici-bas ; le pIch6 qui
la briserait reste toujours possible. Quelle joie de pouyoir
par le don total de sa vie en une fois rendre cette union
parfaite et definitive !
Et c'est encore parce qu'ils aiment le Christ que les
martyrs voient das leur supplice la preuve par excellence qu'ils puissent lui donner de leur amour. Le Maitre
l'a dit: Majorem caritatem nemo habet. On ne peut aller
dans la preuve de 1'amour an delA du don de sa vie.
Et Lui estall4 jusque-la. Dilexitme et tradiditsemetipsum
pro me ; il m'a aimb jusqu'A se livrer Ala mort pour moi,
se disait Paul, et cette pens6e ne laissait pas de repos A
son coeur Caritas Christi urget nos. Sans doute, il y a
un premier apaisement lui donner, une premiere consquence A tirer de cet amour inoui dont on est 1'objet:
ne plus vivre pour nous-mmes, mats pour celi qui est
mort pour nous. Et c'6tait le grand ressort du z&le
incomparable de saint Paul, de ce don quotidien et sans
reserve qu'il faisait de lui-mme au Christ dans la per-
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sonie de ses frtres. Oui, rivre pour Lui, V'est dejA bihi.
Mais mourir pour Lui, comme il est mort pour nous, ce
seralt thieux. On irait jusqu'iu bIit de ses forces dans la
r6ponse A l'amour du Christ. Et puis. n'est-ce pas dais
1*martyre que se rialise A la perfection eette imifitation
du Christ qui est le devoir de ses disciples? Si queiqii'iin
veut Otre moh disciple, qh'il sýreitbnce, qu'il porte sk
croii et ie suive. I Sa cioix, il est possible Achactmn
niiois de la trouver dans les difficultis, dans les 6preuve6
quotidiennes ; et &'est bien la pehsee de Jesus, puisqiil
jpale d'uine eoix qu'il faut porter chaqub joir, qtidi
Mais c'est eii suivant jusqu'ai supplice qu'on deviifit
son parfait iriilatteuri. 'est ce qui attirait les irenui~
martyrs vers le bficher ou l'amphith6atre. Eciivant al•
chiftiens de Roin pour les supplier de n~ pas le frustrý
du nmatyre par des ihterveiitiohs qii pourrait leui-shuggrer inie charit

mnal comprise, saint Ignace d'Antioch~'

lei disait : a C'est mainienait ii~jje commeiice A 4ti
uii vrai disciple du Christ. 5 Des iiitateuit parfaits di
Christ, voilA ce que 1'Eglise, ds le dbiiut, viinraift -di
les iiiarttr ; et ie ridacteur de la PLssiioi de saint Polycaii-e le rappelle ahx bis&iteiiur qii; s'ihnafiaht
1
ti
es chr~tiefis adoiaient r fhatyrs,
is
s'adicinaieht sii
les 6o4p1 des supplicids pout les d;rober Ade tfis ioiiniages : e Ndus ado4bons 1 Christ coinme 1e Fil de Di&ei,
ials noiis venrbns a juste litre le ma~rtrs conuiib
li disciples et les inhiltteurs dii Seigfieur x:

Le fhattyre tait encore i1uh gibrificatioi dii Chfist.
Uii marltyl; ai sens premier dii mot, cest ul tftmihil.
Ef-teux46furlet au sent foit du terme
- des
a emoiniS Si
Christ qui se portaefit g~iaiits de ce ui'lls liii avaient Wil
faire ou fitendi dire : a Votii set imei tiiioins, leai
avait dit J
isuis,
jusqu'aukx leiriits db li lerrfe.
Et auit objurgatioii
du SanBidriii qui leuf ehjoignait
d hfeipfi Pieiher lU igsiifeftoni dei Jeus, ils t6pbi
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daient: Noas ne pouvons garder le silence sur des
faits dont nous avons tc les temoins. Et parce que
leur tkmoignage recevait sa force supreme du sacrifice
de leur vie %ont ils 'appuyaient, on en vint a 4tendre le
nom de a martyr

et . le donner a quiconque mourait

pour la foi du Christ sans avoir 6t6 sQn contemporain.
N'6tait-ce pas, d'ailleurs, ua magnifique temoignage
que le Christ se rendait a lui-mzm e dans les martyrs
dont il etait la force ? C'est bien ainsi que le comprenait
~ique
l'Eglise primitive. a Son corps, ecrivaient de-leur
Pothin les chrtiens de Lyon, 4tait miqn par la aiblesse
et la maladie ; maisson ame Yeillait en lui pour y assurer
le triomphe du Christ. Et comment expliquer sans la
grice du Christ l'hroisme dont faisaient preuve tait
de femmes et d'enfants qui mouraient .pour luil?
Au.bourreau qi la raillait parce que les douleurs de sa
materoit6 prochaine lui arrachaient des cris, JFiicit6, la
martyre de Carthage, repondait avec assurance : a .Mantenant, c'est moi qui souffle ; mais IA-bas, dans J'amphith~itre, un autre sera en moi, qui souffrira pour m0i,
parce que moi aussi je dois souffrir pour lui.
Enfn, et c'est ce qui achevait de donner tout son seas
au sacrifice des martyrs, surtout a celui des prtres, leur
mort etait I'acte ertre tons effficace de leur apostolat.
Ius out plante 1'Eglise dans leur sang », dit a.ergiquement la liturgie dans 1'Qffice des Ap6tres ; on pent le
redire de tons les martyrs. Comme saint Paul, ils out
conscience de completer par leurs souffrances ce qui
mauque a la passion de Jisus.pour lebien.de son corps
qui est l'glise. Pretres du ministere paroissial, formateurs d'ames sacerdotales, ils ont donnu I 1'oivre que
Dieu leur avait confiue leur temps, leurs prinres, tout
leur savoir-faire. I restait A arroser tout cela de leur
sang. C'est ce qu'expliquait le grand Apotre a ses .cers
chrtiens de Philippes : ( Je me seas press6 par deux
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desirs contradictoires : celui de la mort qui m'unira an
Christ, et ce serait le mieux. Mais il pent vous etre nucessaire que je vous sois rendu... Cependant, si mon sang
doit etre vers6 en libation sur le sacrifice que votre foi
offre en hommage a Dieu, je m'en rejouis et je vous en
filicite comme d'un grand bien qui vous arrive. )
Ainsi pensait notre Bienheureux. Nous l'avions, ce
semble, perdu de vue depuis un moment ; mais, en realitr, c'6tait bien son ame qui se livrait A nous au seuil
du martyre. Et maintenant, vous comprendrez mieux
la sereine et splendide beaut6 de ses derniers jours.
L'apaisement qui se produisit dans la fureur persecutrice
au printemps de 1795 n'6tait qu'une accalmie passagre.
Le 6 septembre suivant, la Convention confirmait les
lois de bannissement. Durant les trois derniers jours
de son existence, les 24, 25, et 26 octobre de la m&me

annie, elle renouvelait les mesures sanglantes de 17921793 contre les r6fractaires. Le Directoire qui succ6dait
A la Convention se hita de proclamer la guerre A ceux
qu'il avait 1'impudeur de nommer ales mauvais pr6
tres .. M. Rogue comprit qu'il ne tarderait pas a etre
arr&t6. II continua cependant son ministare aupres des
malades. Le soir du 24 decembre 1795, comme il por-

tait le viatique A un moribond, deux a patriotes ,
dont l'un ktait le proteg6 de sa mere, se saisirent de lui
et le menrent au Directoire du departement. Les membres du Directoire, dont plusieurs 6taient ses anciens
condisciples, se refuserent a l'arrkter. n1fallut aller chercher les gendarmes. M. Rogue profita de ce d6lai pour
s'agenouiller dans un coin de la salle et consommer la
sainte eucharistie devant les t6moins de cette scene, agenouillks eux aussi. Ceux-ci le laiss&rent un instant seul,
esperant qu'il s'evaderait. Mais, ne voulant pas les compromettre, il attendit les gendarmes qui l'enchainerent
et le conduisirent Ala prison de Vannes. II devait y rester
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deux mois, pour le plus grand bien de ses compagnons de
captivit6, encourages, reconfort6s par les paroles et plus
encore par l'exemple de ce saint pretre. Dans ses loisirs,
il composa une complainte oh il disait sa joie de mourir
pour Dieu, invitait ses amis Ase r6jouir avec lui et priait
pour la conversion de ses bourreaux. Le 2 mars, il comparut devant le tribunal revolutionnaire. Par une 6trange
coincidence, le tribunal venait de s'installer quinze jours
plus t6t dans la chapelle de la Retraite des femmes. Ainsi
done, M. Rogue allait rendre son dernier hommage A la
verit6 dans la chapelle oh il avait si souvent prech la
doctrine du Christ et exhort6 les Ames au sacrifice.
La sentence de mort serait prononcee contre lui pros de
l'endroit oh si souvent il avait absous les Ames repentantes. L'effusion de son sang serait d6critee A quelques pas
de cet autel oh tous les jours il avait offert le sang de
Jesus et peut-etre demand6, comme le faisait quelques
ann6es plus tard le Bienheureux Perboyre, la grace du
martyre. La cause etait jug&e. L'accus6 reconnaissait
ne pas s'6tre conform6 aux lois dont la violation entrainait la peine de mort. La veille, deux medecins l'avaient
visit6 dans sa prison ;et leur certificat, s'il attestait la
faiblesse de temperament du jeune pr6tre, sa vue basse
et la delicatesse de sa poitrine, ne lui reconnaissait aucune
des infirmitis qui l'eussent fait exempter de la deportation. Aussi, apres avoir rappeld les faits et les lois qui
motivaient sa decision, le tribunal condamna PierreRene Rogue Ala peine de mort et ordonna que la sentence
fit mise A ex6cution dans les vingt-quatre hUures, sui
la place publique de Vannes, sans aucun sursis, recours
ou demande de cassation. La sentence Apeine prononc6e,
M. Rogue tombait A genoux pour remercier Dieu de
l'insigne honneur qui lui itait fait. Sa mere etait IA.
Et danis une lettre qu'il crivait le lendemain, quelques
heures avant son execution, il disait A des amis sa.joie
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et sa fiert de 1'avoir vue si vaillante. Aussi lui crivit-il
un dernerr adieu oi passait toute sa reconnaissate
tendresse. en lui recommandant de e pas retirer son ai*e

au mis&rable qui l'avait ivr6. U ne lui restait plus qu'a
se preparer a mourir. Ou plutot il eut surtout A y preparer un jeune pretre condamnu en memie temps que Ini
et dont la nature se revoltait contre cette mort brutale

qui allait le frapper en pleine vie. Les prires, la tendresse
* Rogue ramefraternelle et I'exemple de la s6renit de M.
nerent la paix dans cette ase et

j.

Robmýi

mourut gi

aussi en ýmrtyr digne de ce nom.
Le lendemain, 3 mars 1796, Atrois heures de l'apr4midi, la sentence du .tribunal r6volutionnaire tit e6cutee. Le corps du genereu- martyr 6tait porti.au ce-

ti&re; et sur le cercueil, avant qu'on ne le recouvrit
de terre, quelqu'un jeta furtiyement ee ar4ose sur
lauSelle etait ecrit le nomn deM.,Rogue.,C'Rtait pueut-tye
com e uPpressentimnent u jour oIj so tombeau ser4It
glIf
.. Quand, aprEs la condampation de son fils, Ml
Rogue
,
i faisait ses adieux, tandis que 1'rmptipo 6tr.ignait les autres t6moins de cette sqene, upe.bnrte A face

m eddouleurs : C'est l to.
huaine disait a cettee
s sur sa rpose affimative, il lai
fils,.~toyenne ? Et,
,
t as ley6
jetait ette ,parole abominable : Eh •Aiej
un onstre. , Celui gue la justice hunaie avat condamn=
comme un jalfaiteur,- l'glise lui dpernait :le

titre de bienheireux e Io mai i934. Trois semaines
p.lustt, ses restes avaientet.

exhu•e

s dans le citmetiere

de Vanes ; et bien qu'ils fussent m•ls a ceux de son
cogpagaon de supplice, M. Roblin, la scice de tris
expers Trusisait a reconstituer sans h•sitation le sque.jetýede notre martyr. Ces reliques so]licjtent nos hommages, •.es bIen chers ,frres; mais elles ont assi
un.Iagagae.g'il nous fagt econter en termipaqt,

et au~g

~aps r1Epondros par des r.solutions qui
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achiveront de donner tout leur sens A ces solennit6s.
Les martyrs sont la gloire de l'glise catholique;
lious devons en 6tre heureux et fiers. A Dieu ne plaise
qiie je revendique pour notre Eglise le monopole du devoiemnent, ni meme de l'heroisme pousse jusqu'au sacri-

fice volontaire de sa vie ! MWme blessee par le pkhi originel, 1'ame humaine garde encore le sens de la grandeur
morale;, lle. compreud que le don de soi est ce qui fixe
A la vie son viritable prix. Et 1'on ne peut se defendre
d'une emotion inmle de tristesse devant bien des sacrifices consetis
des causes qui he les valaient pas.
D'autres groupements religieux, et au sein mrne du
christianiiine d'auties confessions que le catholicis•e
ont vu 6erta~is de leurs menbres pr6f6rer la mort i
l'abadon de leur foi. Et il ne faut pas toujours mettre
au compte de l'orgueil obstixi6 cette resolutioh in6branlable. Uue conscience mal kclaire, prisonni6re d'une
erreur invincible, demeure le maitre dont il faut suivre
les ordres. Et qui oserait contester qu'un aitour ihconscient, mais reel, du vrai Dieu inspire parfois cette gtt1rosit6 heroique dans l'accomplissement du devoir,
que sa grice soit pour quelque chose dans ini geste qiil
depass~ tait les ressources de la coihmune nature ?
11 n'enie te pas moinsque nulle part,efidehors del'Eglise6
cathblique, oii ne trouve des martyrs en aussi grand
nombre que chez elle, et des martyrs qui fassent le sacrifiie de leir vie avec line telle aisance, ine telle skrenite.
Chez elle, ils sont 16gion, veiitable arin6e Te martyruMt
candidatus laidat exercitus, uie armne dont le recrutement se joursuit sur un rythme plus ralenti qu'atti
origiies de I'Eglise, mais qui n'a jamais cesse totalement
et qui, meme de ino jours, connait parfois des plrio-de
d'activit6 subite. Soudainement, sans que le cadre de
leur vie, leurs oceupatiohs modestes, les humbles devoirs
de leut exiseitc qiuohtdienne aieit laiss6 deviner Mli&-
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roisme dont leur ame 6tait capable, on voit des homnes,
des femmes, quelquefois des enfants s'dgaler aux heros
de la primitiye Eglise. Rappelez-vous seulement, mes

Ar~es, ces petits pages d'un roi. de l'Ouganda lies dans
ade fagots de roseaux et livrs auxflamm.es tandis qu'ils
chantent le _psaume Laudate pueri Dominum. Ah_
comme il est facile. devant un pareil spectacle, de
reconnaire 'Eglise a qui J6sus disait . Je suis avec
yvwoPi.jsqu'. la consommation dessicsles ,ce. Jýsus
qu.e nous appelons jorituio martyrum, la force des
martyrs.!.Oui, soyons humblement fiers d'etre les
enfa•its de cette Eglise catholique, les membres de ce
corps. dont Jsus est le chef tgujours agissant, les rameaux de cette vigne dont les sarments tombet parfois
so.usle fer des perscuteurs mais pour donner la plante
ainsi meurtrie une vitalit

nouvelle.

.Mais n'oublions pas que tout chretien doit, lui'aussi,
.tre un temoin du Christ. Sa vie doit, a chaque instant,
reyv6er a ceux qui en sont les spectateurs un ideal plus
haut que la simple moralit_ humaine, tmopigner d'une
elvation de sentiments inaccessibles A ceux en qui le
Christ ne vit pas. Christi bonus odor sunmu, i Nous som-

mes le parfum de Jsus-Christ ', disait saint Paul. La
violette cache dans l'herbe n'a p a s besoin: de parler
pcur forcer l'attention; son parfum d&licat et pen.trant
y-suffit. Voil ce que devrait faire toute ame chrtinne.
ear je charme surnaturel qui se d6gagerait de son commerce, il faudrait qu'elle rivflft le Christ present en
elle et principe d'une vie plus haute que celle de la seule
raison. Hls ! N'arrive-t-il pas que .la mdiocrit6, la
vulgarit morale de ceux qui font profession dechristianisme, soient .un sujet d'6tonnement, de blaspheme
peut-0rg, pour ceux qui, vivant hors de 1' glise, auraient
justement conscience d'apporter plus de loyaute en affaires _que 4es pratiquants, plus de bont6 d'ime dans les
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relations avec leurs semblables, plus de gendrosit6 dans
leur collaboration au bien commun ?
C'est en atant ainsi un temoin du Christ dans l'humble
detail de sa vie quotidienne que l'on se prepare, le cas
6chbant; aux grands sacrifices. Dans la fidelite A son
amour, le Christ peut demander Achacun de ses disciples
d'aller jusqu'au sacrifice de sa vie. L'ere des martyrs,
je vous !e rappe'ais il y a un instant, n'est jamais
definitivement close ; elle se rouvre parfois bnisquement sans que riea 1'ait fait pressentir, sans que les
Ames aient pu s'imaginer que leur fideliti serait mise un
jour A pareille 6preuve. Croyez-vous, mes frdres, que
dans les premiers mois de 1789, quand la mode 6tait
aux AAmes sensibles », quand la tendresse apitoyS e des
coeurs d6bordait sur la nature entiere, on n'efit pas traits
de fou ou tout au moins de prophkte de malheur celui
qui aurait annonce les abominations de la Terreur ?
Et les sanvageries de la Commune, qui done aurait pu
les pressentir quelques mois plus t6t ? Et de nos jours,
les persecutions sanglantes au Mexique et dans la Russie
des Soviets, plus pros de nous les recentes atrocites commises par les-rivolutionnaires dans les Asturies n'ontelles pas stupefid nos Ames ? Qui done oserait affirmer
que la situation soit moins menacante pour l'ordre public et le catholicisme aujourd'hui qu'A 1'rpoque oi M.
Rogue coulait si paisiblement ses jours au grand seminaire de Vannes ? Qui sait si, A plus d'un parmi nous,
J6sus ne dira pas comme A Jean et a son frre : r Pouvez-vous boire au calice de ma passion ? n Et nous sentons-nous en mesure de r6pondre sincerement: o Possumus ; oui, nous le pouvons » ? Quand notre courage
fl&chit a la moindre difficult6, quand la croix ne pent toucher nos 6paules sans provoquer nos recriminations,
pouvons-nousnous flatter que nous sommes de tailleA porter cette croix apres Jesus sur le Calvaire et Anous y laisser
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crucifier ? Trempons notre vo1ont, dans les pctits sacrifices quotidiens, sans eclat, qui sont a notre portie,
qui ne depassent pas nos forces aidees par la grace. Aiasi
donnerons-nous A notre Ame cette souplesse, cette
dociliti A1'action de 1'Esprit-Saint qui assure le triomphe
des martyrs. Que de fois les ames craintives mais
humbles et fidles se sont 6tonnies de sentir devant 1e
danger, sous les itreintes de la souffrance, une inergie,
une paix dont elles ne se croyaient pas capables!
Demandons cependant a Dieu, par I'intercession de
notre nouveau bienheureux, que les menaces qui pisent
sur nous ne se rialisent pas. Sans doue, Dieu sal tirer
le bien du mal, et c'est la cruaute des perskcuteurs qui
nous vaut L'heroisme des martyrs. Mais la persecution
religieuse demeure un mal: un mal pour ceux qui l'exercent, un mal pour la pnluprt de ceux qu'elle atteint. La
tempete qui enracine plus profond6ment les grands
chenes arrache ou brise les arbres moins solides. Bied
des temperaments physiques se maintiennent dans un
dtat de santh precaire, qui s'effondreraient a la premiee
imprudence. I1 est bien des ames dont la vie cbhrtienne
ressemble a une veilleuse que le grand yent eteindrait.
A c6it des glorieuses pages qu'&criirent les martyrs
et les confesseurs de la Revolution franeaise, combieq
cette histoire en compte d'humiliantes ! Jusque dans les

rangs du clerg6 il y out, hWlas! des apostats dont plis
d'un se fit persecuteur.
Comme elle est deconcertante cette haine de Dieu et
de l'Eglise dont les martyrs sont les heureuses victimes i
Saint Ambroise le faisait dej4 remarquer en commentant
ces mots du psalmiste : ( Les puissants m'ont persicunt
sans motif. DLe martyr n'est pas un voleur, un injuste
oppresseur. II ne verse pas le sang et respecte le foyer
d'autrui. H ne commet ancun dlit, et cependant on
lui inflige plus de mauvais traitements qu'aux specia-
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listes du brigandage. Cette haine sans motifs avouables
n'a qu'une explication : dans le martyr, le perscuteur,
de nos jours surtout, voit Dieu qu'il d6teste comme
ennemi personnel, Dieu dont la loi est un frein a sa
licence, Dieu ce juge qui, au soir de la vie, lui demandera

des comptes, et que le persicuteur essaie follement de
supprimer en tuant celri qui le reprdsente. Plaignons,

mes frores, meme les perscuteurs de mauvaise foi,
ceux qui savent ce qu'ils font. Plaignons surtout ceux
que leurs mensonges ont tromp6s, les ames droites,
honn&tes, celles surtout des humbles travailleurs que
Jesus a tant aimds, A qui I'gglise, qui le continue,
voudrait apporier les lumihres de sa doctrine, le reconfort de ses consolations, Ia vie divine dont elle est la

dispensatrice, ef pour qui cette Aglise fait figure d'ennemie parce que rimage qu'on leur en presente est odieusemenit dfigure. 0 bienheureux martyr, dans la prison
ofi vous attendiez la mort, oublieux de votre sort ou

plutit T'y voyanf qu'un motif de joie, vous rdserviez
votre compassion a ceux qui allaient r6pandre votre
sang! Et comprenant 1'autorit6 que donnerait bient6t
a votre prihre, le sacrifice de votre vie, vous chantiez :
0 monarque des cieux,
O.Dieu plein de cl6mence,
Daigne arreter les yeux
Sur les maux de f France !
Puisse ma p6nitence.
Egale a ses forfaits
Desarmer ta vengeance,
Te la rendre a jamais!

Cette supplication, oiL passait tout votre cceur de
pretre et de Francais, redites-la maintenant qu'en vous
mettant sur les autels I'eglise vous a donn6 A nous en
module et en protecteur puissant aupr&s de Dieu.
Ainsi soit-i.
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PANeGYRIQUE
DU BIENHEUREUX PIERRE-RENE ROGUE
prononce d Paris(Maison-Merede la Mission)
par M. TARDIEU, le 16 d6cembre 1934
Perfectus... homo Dei, ad omne opus bonum inslructus.
Un homme de Dieu accompli, adapt6 A toutes lesbonnes
oeuvres.
(II, Tim. IlI, 17).
EXCELLENCE,
VeNIRABLES CONFRERES DANS LE SACERDOCE,
MES BIEN CHERS FRtRES ET MES S(EURS,

La magnifique formule que je viens de citer est
l'authentique synthese de la thbologie pastorale de
saint Paul, de sa vie et de son martyre. Elle s'enlkve
nos yeux, en haut-relief, dans la lumiure : la lumiere de
ce beau soir de la campagne romaine od le vieil athlete
va s'ýpancher, a tel une libation ) (II Tim. IV, 6).
Elle resplendit, gravee en lettres de sang, glorieuses,
6tincelantes comme les plaies du Ressuscit6, non sur un
marbre froid, mais dans les profondeurs de la chair, du
cceur (Cf. II Cor. III, 3), de l'ime de l'ap6tre.
Notre bienheureux martyr a, lui aussi, admirablement
trac6 cette formule au long des pages de sa vie si breve,
mais si pleine ! II fut un homme accompli, un homme de
Dieu, c'est-A-dire, un homme tout surnaturel : un pratre
et en un mot, un vrai pretre du Christ ; par le fait m&me,
un homme tout apostolique, un homnie d'oeuvres merveil/eusement adapti A l'action. De cette vie, cependant,
nous connaissons bien peu de d6tails : quelques paroles,
quatre ou cinq lettres tres breves, un cantique. Mais
toutes paroles hautement significatives et lumineuses;
le cantique tout entier ; les deux dernirres lettres surtout, testament spirituel d'un pr&treqqui, humblement,
simplement, mais joyeusement, va mourir.
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Quelques dates d'abord: 1'existence de Pierre-Rene
Rogue a dure 37 ans, 9 mois et 13 jours. N6 le I1 juin
1758, il est pr4tre A 24 ans et quelques mois, le 2r septembre 1782. Aum6nier de la maison de retraite des
femmes, A Vannes, pendant quatre ans, de 1782 A 1786,
il entre dans la famille de saint Vincent, le 25 octobre
1786. Nous le trouvons de nouveau a Vannes l'ann6e
suivante, en qualit6 de professeur de thoologie, et, en
meme temps, vicaire de la paroisse de Notre-Dame dr.
Mend, sons la direction de M. Legal, superieur du grand
seminaire et cure de ladite paroisse.
En janvier 1792, les Pretres de la Mission sont expulsis du s6minaire et de la paroisse, pour refus du serment
schismatique. La meme annie, an mois d'aofit, M. Legal
s'exile en Espagne et Pierre-Ren6 Rogue porte, seul
desormais, la charge des ames; charge lourde en tout
temps, kcrasante, souvent mortelle en temps de persecution. Mortelle, elle le sera pour lui. Les 6v6nements
dosormais se precipitent, tels les coups de tonnerre au
paroxysme d'un orage qui d'ailleurs touche A sa fn.
Arrestation le 24 dkcembre 1795. Jugement et sentence
de mort, le 2 mars 1796. Execution le lendemain.
Maisilalueur de ces supremes 6clairs,la figure de notre
Bienheureux s'affirme en pleine lumikre. Nous sommes
sur cette heure derniere, ot il va, lui aussi, s'epancher
comme une libation, exactement documentes. Et il
se trouve precis6ment que Pierre-Ren6 Rogue realise
en perfection la formule de saint Paul: l'homme de
Dieu accompli, adapt6 A toutes les oeuvres bonnes et
utiles.
Io Remettre notre bienheureux dans la pleine lumiere
de ses actes et de ses paroles supr6mes ;
20 Camper, dans cette lumiere, son authentique
portrait d'homme de Dieu accompli et parfaitement
adapt6 A toute ceuvre bonne ;
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Telle est la picuse m&ditationi

A lauelle je vous

convii

I. - Pierre-Ren Rogui situi dans a pleine luminc
e'ses gestes, surtok de ses gestes suprS6vw .
La lumixre de ses gestes supr&mes! Sans le drame en
quoi elle s'acheve, la vie de ndtre martyr n'eft t6 qife
grisaille, qui pen A peu s'estompe dans rYloignemeiit;
aucine trace visible n'en subsisterait dans les t6nebres
du passe. Entri vraisemblablembnt dans la lumiere de
fa groire, il n'y serait pour nous qu'ua anionyme dans I&
foule immense que contempla saint Jean (Apoc. VII, 9y.
Seal son martyre I'a faitpn~iter dans 1histoire.
Je parlais de pleine lumire. 1Bie tun6breuse pourtant es I'heure oi cette histoire se ptrcise pour la premiiere fois:
Le 24 dkeembre 1795, neuf heU~es du soir d&ji sonneir
Niit sombre,- e ime sombre 6poque ! Nuit vraisemblablkment froide et brumeuse comme une nuit de Bre
figne. Unf frie silhouette, iiidcise, qui, furtive, semble
gfissei dans les tinebres des rues de Vannes endormie.
C'est lui ! i porte le.viatique A nn nmoibond !
SVous drmnez ! Adit en n des plus beaux' repons de
la seaineai
douloureuse, Js6us A ses disciples, a mais
Jud•a, lui, ne doet pas!i (Jeudi-Saint, 8 e rTpon•).
It est IAaux aguets, le tratre qui vit des libralit6 de
l'adinirabkl imre de notre bienheureux. Avec un louche
c6mpagnin de crime, peuf-etre aussi de misere--sait-on
pjamaE ? - if-marclhe sur les traces du jeune pretre.
Cehli-ci a reconnu les sinisfres mouchards. E u=e seconde, il a 1'intuition nette du drame imminent et bratal: arrestatioA, proces, guifthie ! Pas ua instant de
trouble : il faut, A toift prix, assurer la s6curitý des antres I DEs ce premier geste historique, ii se. rvble tout
dirtier : maitre de lui, pond&iA, talme, dans l'exercice
de la plus delicate et de la phls hroique charite,
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Sa•s WAterF, i dornwe P ordre bref, a'yqi basse. La
personne qui 1'acc9opag4e a disparu! Quelques pal
encqre! Les taitres sont depists! IlS n'ont certes pas

perdu

de vue leur yictime i Mais 14 m~laiso4

•i1ade

est 4tpasske ; ls I'ignorergnt; la famille ne sera pa*
inquietle I C'st I'essentiel. Et alors, comnime Ju§g,
Pie-rr-Rene S'a4bandone en leurs mains.
Comme Jesus ! Comment ne pas 6voquer ici cette

belle scene de F'vangile de saint Jean (Jean XVIII, 4 - 9 ).
Judas qui le trahissait... ayant pris la cohorte et les
satellites fournis par les pontifes et les pharisiens... y
vint avec des lanternes, des torches et des armes. Alors,
J6sus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avan•.
et leur dit: t Qui cherchez-vous ? o Ils rdpondirenf
* Jtsus de Nazareth. nI leur di J Jesus de Nazareth,
c'est moi I - Or, Judas, qui le trahissait, 6tait 1,
avec eux. Lors done que JeJss eut dit: (C'est moi! ils reculrent et tombirent par terre. 11 leur demanda
eacore une fois: a Qui cherchez-yous ? a Et ils dirent:
SJesus de Nazareth. - Je vous l'ai dit, c'est moi!
Si c'est moi done que vous cherchez, laissez aler ceux-ci,
qui m'entourent. ». 1 dit cela afin que fiat accqmple
la parole qu'il avait dite, A son P&re: (Je n'ai pprdu
aucun de ceux que tu m'avais donnrs !... » Alors la
cohorte, le tribun et les satellites des Juifs se saisirent

de J6sus et le lifrent.
Pierre-Rern Rogue, le disciple, 4'a pas les paroPes
puissantes du Maitre, qui jettent a terre et qui d6livrent.
Mais ii en a les gestes I I1 sauv ses fideles, d'abprd;

il refuse _ssuite de causer le moindre emui a ceux mime
auxquels on I'a jiyr6 ; ceux-li, il les jette a geaouX paR
sa f.i devant te Maitre qu'il porte,
l'autrit6 calmede
e, ea wn tranquil re cU4illenmg,
~
c.so
qu'il
pendant
les s aintes e. cps. Puf , ponr ne pas les perdre, ces hom-
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mes faibles et pusillanimes, mais au fond sympathiques,
il refuse, malgr6 leurs offres, de s'evader.
Ne pas causer d'ennui aux autres ! Telle sera jusqu'au bout sa preoccupation. Plusieurs fois, au dire de
son biographe, cette occasion de s'4vader lui a Wte oflerte,
au cours de sa captivit6. Toujours il I'a refusee, et tonjours pour le meme motif de delicate charit6. De cette
noble attitude nous avons un irrecusable temoignage.
Aux Archives du departement, on peut consulter encore
le registre d'audience des jugements criminels. Le proces-verbal de son interrogatoire, la sentence de mort
prononc6e contre lui, le 12 ventose de l'an IV de la R&publique francaise, une et indivisible (2 mars 1794), y
sont int6gralement contenus. Voici la phrase qu'on y
relive; phrase d'un francais douteux, sche, ribarbative, comme la silhouette d'un couperet de guillotine:
aInterrog6 quels sont ceux qui l'ont recel pendant
tout le temps qu'il est demeur6 cache A Vannes ? D
L'odieuse question! Ecoutez la sublime reponse:
a Repond qu'il n'a rien A r6pondre. ,
A toutes les autres questions, qui amenent des declarations toutes de nature a le perdre: A-t-il prWte serment ? A-t-il continue A r6sider, malgre les nombreuses
lois de proscription, ne laissant d'autre choix que l'exil,
la deportation ou la mort, il repond pourtant sans tergiverser : Non, il n'a prete aucun serment! I1 a promis
simplement de ne pas troubler rordre. II a-promis et
il a tenu. Par ces reponses, il ne compromet que luimeme !
C'est que Pierre-Ren6 Rogue, nous 'avons dit, a
charge d'ames. Voila neuf ans, presque dix ans qu'il
l'exerce cette charge ! Exactement depuis que, entr6
dans la famille de saint Vincent de Paul, il est retourne
Vannes, en qualit6 de directeur du grand s6minaire et
de vicaire de la paroisse du Mend, le 26 janvier 1787.
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Elle repose toute eatiere sur ses 6paules, cette charge,
du jour oui son superieur, M. Legal, s'est r6fugi6 en Espagne, A !a fin d'aoit 1792. Pas d'autre alternative
pour un insermente, depuis la loi du 26 aofit 1791,
disais-je A l'instant, que la d6portation ou la mort, A
moins que, volontairement, il ne s'exile. A la priere instante de son jeune confrere, le pr6tre insermente Legal
s'est resignk A l'exil. L'inserment6 Rogue, lui, a choisi
la mort ! Cette part, la meilleure, ne lui sera pas W6te !
(Luc, X, 42)
La mort ! la mort du bon pasteur qui donne sa vie
pour ses brebis ! Sa vie pour sauver la leur, quand c'est
possible ou ncessaire 1 Quand il ne peut mourir A la
place des autres, Pierre-Rene fait mieux encore;
il les entraine avec lui, jusqu'aux sublimes hauteurs de
I'hroisme chr6tien.
Tel est son r6le A 1'egard de son confrere dans le sacerdoce, Alain Robin, A 1'egard de sa douce et heroique
mere, Mme Rogue.
Alain Robin! Pauvre victime deprimbe, A peine
resign~e peut-6tre. Grace a notre Bienheureux, il
mourra en beaut6. Detail touchant: dans sa derniere
lettre par un mouvement d'humilit6 que lui eit envi6
son pere Vincent, M. Rogue sembla vouloir Wclipser
la beaute de son propre martyre dans la luminre de celui
d'Alain. Meditons cette phrase sublime: , Dieu m'accorde la mime faveur qu'd noire ami Robin !
Demain, ils monteront, A la meme heure, avec la
mime joie, au m6me calvaire. Pendant cent ans et plus,
fraternellement melks, leurs ossements dormiront dans
la meme tombe. Nettement distingudes depuis le
r
13 juin 1934, grace A la savante expertise du D Didier,
les reliques de M. Rogue a ont tressailli d'allegresse n
(Ps. L, -,Cf Office des morts), en passant de l'humiliation du sepulcre A la gloire des autels. Puisse un jour,
20
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bient6t, echoir le meme sort A celui dont notre hkros
fut l'ange consolateur A 1'heure de l'agonie.
Parmi ceux que M. Rogue a fait monter jusqu'a lui,
j'ai nommi son heroique mere. Est-ce rigoureusement
exact ? N'est-ce pas elle qui l'a eleve riellement, dans
le beau et le vrai sens de ce mot ?
s C'est bien 1&ton fils, citoyenne ?
Eh bien, tu as Clev€ un monstre ! s
Cette phrase autheutique, cynique et brutale,contient
au moins un mot rigoureusement exact : a tu as dlevi !
Qui dira lequel des deux doit plus & 1'autre, du fils ou
de la mere ? D'ailleurs, comme on l'a justement remarqu6, depuis Marie, m&re du pretre ternel, tout cceur de
mere de pr6tre est un cceur sacerdotal.
Vain et insoluble probleme ! Contentons-nous d'admirer l'un et l'autre.
La mere douloureuse, telle Marie, a sirement offert
dans son coeur le sacrifice de son fils, de son pretre
bien-aimi. C'est le fils lui-meme qui lui rend ce temoignage, dans la lettre supreme A laquelle je viens d'emprunter une citation toute d'humilit6. c Dieu m'a m&nag6 encore (la croix) de voir au tribunal ma pauvre mere
qui s'y est transport&e comme une mere de douleurs,
mais avec des sentiments de religion que je desirais;
priez pour elle, je vous en supplie.
Comme Marie, ( veuve de J6sus , suivant une touchante expression de Mgr Dadolle, fut la gardienne de
la mimoire de Jesus, Mie Rogue sera celle de la toinbe
de son fils. II ne semble guere douteux qu'elle ne soit
aujourd'hui l'heureux t6moin de son triomphe et la
compagne de sa gloire.
II est aussi indubitable que Pierre-Reue a fait monter
jusqu'A la sublime hauteur de sa charitY, A l'heure du
supreme sacrifice, celle qui I'avait elev6, lui, pour le
sacerdoce.
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Comme Jesus mourant disait : Pere, pardonneA-leur,
ils ne savent pas ce qu'ils font ! (Luc, XXIII, 34),
le Bienheureux, lui aussi, A la veille du martyre, priait
pour ses persecuteurs et ses bourreaux. Ecoutons son
chant supreme:
0O vous tous que mon sort,
SAffecte et intdresse
Loin de pleurer ma mort
STressaillez d'all6gresse ;
STournez votre tendresse
Sur mes pers6cuteurs,
Sollicitez sans cesse

SLa fin de leurs erreurs.
SH61as ! ils ne sont plus
Les enfants de lumiere,
SPuisqu'ils n'6coutent plus
Le successeur de Pierre.

SMais puisqu'ils sont nos freres,
Chdrissons-les toujours !

Vers midiocres, sans doute. Non pas vers de mirliton,

cependant. Vers de cantique populaire,simplement.Celui
qui chante est un missionnaire. Vers surtout qui expriment un sentiment sublime. Celui qui chante va mourir.
Prier, en mourant, pour ses bourreaux, c'est bien
sacerdotal. Mais il y a mieux, Pierre-Rend Rogue monte
plus haut encore. Au dire de son biographe, dans une
supreme lettre Asa mere, il lui recommande de continuer
ses secours au miserable qui l'a d&nonc6, ainsi qu'a ses
enfants. VoilA de quoi il la juge digne, cette sainte mere.
Telles sont les hauteurs auxquelles il l'entraine ! Ce
detail nous est attest6, au dire de son pieux biographe,
par la lettre que Pierre-Ren6 6crivit A sa mere, la veilie
de son martyre. Comme ii est regrettable que cette lettre
soit perdue ! Regrettable aussi que M. Guesdon, s'il
l'a connue, ne l1ait pas simplement recopiee.
N'avait-il pas, d'ailleurs, associd sa mere aux dangers
de son hbroique ministare, depuis 1792 ? Qui oserait
affirmer que les lois punissant les receleurs de prktre
.0.
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essent en' pleine Terreur fait- w
exception,
x
pour la
mere ?
nI est' vrai qu'"k la- date, oi• uneo snmmes (1795), la
grande Terteur a pris fa; officiellement, depuis un an et
demi, exactement depuis la chute et la mort de Robes-

pierre, 9 thermidor an n (27 juillet 1794). Et c'est meme
un detail particulirement touehant.da:martyre de notre
Bienheureux, qu'il l'ait subi a une. poque relativemeat
pacifique. Dans une bataile, les victimes: de la derniTre
heure ne sont-elles pas les plus 6mouvantes ! Temps
pacifique ! oh ! tres relativemeat. Nous sommes en Bretagne, au lendemain de Quiberon (26 juin r795). Les
passions religieuses soat surexcitees. Quoique depuis
deux ans et demi (octobre 1795),. e Directoire ait remplac la sinistre Convention,. la guerre- des Chouans
continue toujours. Elle ne prendra fin qu'avec la capture
et l'ex6cution des deraiers chefe, Stofiet et M.. de Charette, presque & la wnahe date que lb martyre de M.
Rogue. Les lois pers6cutrices strtout set encore en vigueur. Le prktre inserment6, qui. sa pas quitteIe territoire est toujour -passible de la pein ds mort, en vertu
de la loi d 26 aofit i79g, dont M. Rogue-sera lavictime,
une des dernires victimes, non la dernire.-I y. en aura
d'autres encore, en 798, a la veille aeme du Consulat,
6 l'avant-veille du Concordat.
11 est possible toutetois qn'A-la date oa nous sommes,
les rigueurs de ra lei fussent adoucies, now certes a
l',gard des pretres, mais a lr'gard de cux.qui-leur pr6taient assistance: Mme Rogue de fait ne-fatpas inquietee.
On se contenta d'insulter grossieement- A son cceur
materel ; je 1'ai rappel6tout a l'heure;: ais noublions
pas que la maison de It rnre fut le principal refuge du
fils, an cours de la grande Terteur I
I1 est vain, encore une fiis, de chercher A.savoir quel
fat le plus sublime entrainaur vrs les sommets deT'h6-
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roisme, du -filsou 4e la mere. :Is furent dignesT'un de
l'autre. Cela suffit.

Tels sent les gestes apremes de M. XRoge. Peu nombreux, mais parfaitement connus, et combien significatifs I Gestes .et Tparoles vous etaient deja familiers,
mes bien chere frores. C'est A cause-de la-lumiere qui en
imane que j'ai vouhl les remettre sous vos yeux.
Essayons maintepant, dans cette luminre, de camper
le portrait-du Bienheureux.
II. - Postrait de Pierre-Reni Rogue, Ie saint pretre
suiant Ja ornmule de saint Paud.
Perfectus homo Dei, ad omne opus bonum instructus.

LVhamme accompli l'homme adaptia touteslesceuvres,
d'un r ot, qui r6sume tont :.'hoomme de Dieu !

10 L'BOtME D'ABORD.
Un homme, c'est une volont ! Ainsi parle saint
Augustin. M. Rogue fut bien-cela avant tout: une volontt
pleinement et simplement. Le premier trait-qui s'accuse,
.net, acceatu6, des que ce jeune pritre, frl6e et chetif,
toujours malade, jamais lasse, apparait-en pleine lumiere:
la luminre fulgarante d'un dclair, est bien celui-ci,
1'6nergie calme, dans la pleine maitrise de soi.
Tel nous l'avons vu a l'heure de l'arrestation. Tel il
se rivle dans le proces-verbal du jugement ; tel il sera
jusqu'au bout. Un fort, qui soutient les autres : souvenons-nous d'Alain Robin. Un fort depuis toujours ! Un
fort que nous voyons surtout pendant les quatre dernitres annees de son existence aller de l'avant, calme,
intrpide, :malgreila menace de mort toujours suspendue
sur sa :te.
L'homme, c'est--dire, la volonte ; l'inergie. Premiere
et indispensable condition. Indispensable, oui, mais a
elle seule, insuffisante. Au service d'une conscience fausse
guidee dans son action concrete par un bon sens discutable, .a forte volonat ne donnera qu'un sectaire, tou-
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jours caricatural, A l'occasion dangereux. De ces types
A 1'empreinte fortement marquee, mais souverainement
indisirables, il ne serait certes pas difficile de trouver des
exemplaires parni les contemporains de M. Rogue.
D'autre part, d'une -conscience droite, meme servie
par une voloant forte, mais depourvue des qualites dn
coeur, ne resultera jamais qu'un etre austere, respectable
sans doute, mais peu sympathique. A vrai dire, y a-t-il
manque lesens des nuances,
m6me parfait bon sens,1A ofi
l'esprit de finesse, dont parle Pascal, condition indispensable dans Faction, de la souplesse, de l'adaptation
et done de l'apostolat fructueux ?
Or, le sens des nuances, c'est de l'intuition, plus que
du raisonnement. II n'existe pas sans doute 1A oi fait
defaut la claire vision de la raison. De la raison, jamais
impunement on ne fait fi. Mais, avoir de 1'intuition,
de la souplesse, de l'adaptation, c'est sentir aussi bien
que voir. Sans les dons du coeur, vous aurez du sens
commun peut-8tre, du gros bon sens vulgaire ; du bon
sens exquis, cette chose si rare, jamais ! La medaille
sera frappie en hant-relief, peut-etre; mais les traits
fortement marques seront secs, anguleux, durs. La
silhouette sera d'un jans&niste, non d'un fils de saint
Vincent.
Pierre Rent est bien, lui, un authentique fils de saint
Vincent. Aussi cet homme est-il:
20 Un

HOMME

COMPLET,

un

homme

ACCOMPLI.

Si le trait le plus fortement marqu6 de sa physionomie
est bien l'nergie,l'impression d'ensemble qui s'en degage
est celle d'un harmonieux equilibre. Conscience, bon
sens, qualites du coeur, rien ne manque.
A. Une conscience d'abord.
Conscience de son pauvre superieur, M. Legal, tout
desempar6 en ce jour memorable du 14 janvier 1791,

ou il le fait courageusement revenir sur sa decision
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de preter le serment schismatique. Conscience qui lui
a fait braver les Jois impies. Conscience qui fait de lui
l'homme fidele jusqu'A la mort.

B. Mais conscience avisee, conscience servie par un
bon sens exquis. II s'impose A l'evidence a notre admiration ce bon sens dans 1'attitude du martyr, A l'heure
de l'arrestation. II voit juste et il voit vite. C'est grice
a ce don qu'il a su 6viter tout faux pas, pendant les
quatre ou cinq sombres annses qui ont pr6ced6 son
martyre. II serait facile d'en citer d'humbles traits
dans les quatre ou cinq lettres d'affaires qu'il ecrit apres
la spoliation du clerge, en 1791. Bon sens terre A terre,
dira un homme superficiel, ou un de ces spiculatifs,
qui vivent en dehors des categories du temps ou de
1'espace. I1 ne s'agit, dans ces pauvres papiers, que de
gros sous, que d'indemnitis dies par les spoliateurs du
clerg6. C'est parfaitement exact; mais la raison d'etre
de ces humbles reclamations ? Assurer la subsistance
des ministres de Dieu; done, !a continuation de leurs
ceuvres. De ces details, saint Vincent n'efit certes pas
fait fi.
C. Un bel ensemble, enjin, de qualitis du caur:

bont6, tact, douceur. Tous ses actes en sont empreints :
ses actes, ses attitudes, ses paroles et m6me ses silences,
nous l'avons surabondamment constat6.
30 VoilA pourquoi il fut si admirablement adaptE 4
l'action : ad omne opus bonum instructus.
Les oeuvres de l'apostolat, toutes les ceuvres et sous
toutes les formes, il les a accomplies, inlassablement,

au cours de ses treize annees de vie active : exercices
spirituels, education des clercs, ministere paroissial.
Et cela, avec une souplesse, une adaptation parfaites.

De lui 6manait une seduction qui lui donnait, sur toutes
les Ames, une admirable emprise.

Son premier biographe nous en donne le temoignage,
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timoignage~imiutable, paime qu'il:avait saus les yeuc
les preuveside da sympathiedoant Pier;e-Remn avait ti0
environne de son vivant. Ces preuves ont ~oste jusqn'A
;mot :les risume : affecteuse v6neration
anos ouEs-; inn
quion a -toujanrs :tioaigne a ..restes du martyr.

Jusqu'i ces jours deriers, .son itemnana,:tOu)ours soi-gneusement e.ntetenu, a -ti, pour le bon peuple de
.du sainta.
Vannes, .t :ke.
tobeu
Temoignage :irrefutable.-anssi, par ce que le bon -M.
en
e 8o4 .et quie.nricait en x86ir n'tait que
GuesdonmiB
.lt
les surviAiuavaient
.de.e ueque
Ie narrateurAfide
vats; de -la Rvovdution. C'est Ini qui ,disigne notre

.mmatyr par ces termes touchaats et isignificatifs:
J'amide •os pres ,.
Temoignage confirmi par -les faits : T6pisode-d'Alain
Robin';les linges trempes dans le sang du martyr et
pieusement c;nserv;s; la conversion-d'un des geoliers
de M. Rogue ; le refus de l'accusateur public de requrirt
contre lui.
"Temoignage direct, enfin, gracieux et touchant:
une lettre du Bienheureux 6crite au lendemain de son
arrestation. 'Je ne r6siste pas au plaisir de la citer int&gralement, f t ma citation d'btre- qu'une redite.
SMadame,
aVeuillez bier agreer :mes remeriements :pour le
pass6. Mes respects A toute la vwur Seste. Oh ! que je
suis bien cotnaincu dela-part qu'on-y ppend-w
monpetit
awcident ;(seln le langage du monde). Mes respects, je

vous prie, -au colombier. Je isuhaite que es. santis y
soieat meilleures ; la .mienne, Dien merci, est parfaite.
Au revoir, si Dieu le permet, an moias sur .a route de
la grande place, si jepars. Je-vous y domemaid&ungrand
cceur, ainsi qu'A toutes les autres que ie, verrais.avec
plaisir A`ce; moment, ma deriiret affectueuse benidic-
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tion, an moins- de desir; mais je n'en suis pas digne:
Quoiqu'il en soit, si e cas arrivait, jainmerais bien voir
tons mes.amis, da mein&en;passant. Portez-vous bien;
soyez touwnr- bien sages et bien agissantes, et croyer-.
moi pour la,vie et pur-dela l1a vie; votre trs humblt-et
tres otbissant serviteui Renoti. w
Colomahier• Cour cleste ! Renotte Ge
- ne-st pawde.
I'aff6terie-; encere moins d marivaudage, quoiquenous
soyons au .xvl-sicle ; mais simplement de Ihheroisme
souriant.et: fini. lagage discretement et d6eicatement
conventionnel ; toujour- meme souci dene comptomettre,
de ne trahir personne. Quel homme sympathique,
quelle emprise sur les ames cela nous r6vele.:
Homme. accopli ! Homme parfaitement adapt aurx
oeuvies,! Pcur que la formule de saint Paul se v6rifie
reste. plus qu'a. ajauter :
pleinemuent,.il ne .me
40 HOMME DE; DIETu

C'est, par excellence, le prktre que saint Paul d6signe
de ce nomr. Le pritre;, c'est-4-dire le m6diateur entre
Dieu et' 1'homme. Mbis, saint Paul nous 1'affinme, demame-qu'il n'y a qu!un~ Dieu, de mnme entre Dieu Let
l'homme il n'y a qu'un mediateur authentique: le Christ
Jesus. * Un•s emmsDeus, unus et mediaton Deii et hominum, home Chritsus s

JfS-!
u
(I. Tim;: 11 54.

Taut prFtre participant dw sacerdoee 6terael, unique,
plenier, qui est oeli' de-J6sus, est done, n6cessairement,
le continuateur de la m6diation du Christ Jesus, cehti'
en quiet par qui-le Christ'prolonge son cevre essentielle
dans le temps jusqu'a 1'ternit6 et 1'tend, danst'espace,
jusqu'aux coafmsf du meode-

Mais la m6diatiwo- a ndoessairement- deux aspeets:
m6diation devant Dieu; enfarveur des hommes; midiation
aupr6s des hommes, comme ambassadeur de Dieu, man*
daWt parle C PmCt-: aProChristoergo'legatienefugimer,
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tanquwn Deo exhortante per nos *. (II Cor. V, 20),
De ce second aspect, 1'aspect apostolique, du sacerdoce de Pierre-Reni, nous avons dejA longuement
parl. Reste a completer notre pieuse oraison en contemplant maiptenant l'homme de la priere et du sacrifice.
La priere et le sacrifice ! Mieux encore, la priere, qui
s'integre dans le sacrifice, c'est tout le pretre, au dire
de saint Paul. Sacrifice offert A la gloire de Dieu, au nom
des hommes et pour leur salut. %Omnis namque Poxtifex, ex hominibus assumptus,.prohominibus constituitur
in iis quae sunt ad Deum, ut offerat dona et sacrificia
pro peccatis , (Hebr. V, i).
Ce n'est pas seulement la prire.du pretre qui s'integre
dans le sacrifice, priere parfaite; c'est en rialit6 le
sacerdoce tout entier, pieti et z~e, m&diation devant
Dieu, mediation devant les hommes ; deux aspects de
1'amour qui est unique dans son motif : Dieu ; dans son
principe aspirateur : 1'Esprit de Jesus ;dans -nfmodMle :
le Christ.
Et voilA pourquoi le sacrifice qui essentiellement rend
au P&re par le Christ dan- l'unit- de 1'Esprit tout honneur et toute gloire, est en m&me temps le sacrifice
ridempteur.
Voila pourquoi il est dit du pretre qui l'offre, que son
cceur doit ktre toute compassion et toute sympathie
1'erreur de ceux qui errent et pechent parce qu'ils
r
ignorent : a Qui condolere possit iis qui ignorantet errant .
(Hebr. V, 2).
Aussi la vie du Christ s'int6gre-t-ele tout entiare
en une.messe sublime : 'offertoire, dans le tabernacle
lilial oi le Christ repose, des le premier instant de son
existence; la consommation, au terme des trois heures
douloureuses de l'e6vationdau vendredi-saint (H&br. X,
5; Jean XIX, 30).
Pendant treize ans, Pierre-Rene s'est identifi6 au

- 747 Christ-prktre, dans sa messe quotidienne. La messe quotidienne, nous le savons, c'est le geste redempteur, le
sacrifice unique, plinier, exhaustif (Math. I., ri), du
Christ r6epkt, conformement A la proph6tie de Malachie,
en chacun des points de 1'espace, et sans interruption,
A chacun des moments de la dur6e.
Comme tous ses freres de 1'Eglise latine, avant d'etre
fait participant par l'ordination du sacerdoce 6ternel du
Christ, Pierre-Ren6'avait dfi aussi,par le sous-diaconat,
s'associer an Christ victime. Comment douter que, d&s
la premiere heure, il n'ait eu soif de s'immoler comme
lui ? II a peu 6crit, nous 1'avons dit. De ses sentiments
intimes des premieres annees, nous ne saurons vraisemblablement jamais rien. Mais ceux de l'heure supreme
nous sont parfaitement connus. Quelle lumiere ne
projettent-ils pas dans les profondeurs de son Ame, dans
le pass6 !
Ecoutons-le encore, une derni&re fois ! Laissez-moi
vous citer, d'un bout A1'autre cettefois, sa supreme lettre,
son supreme, naif et touchant cantique, qui disent si
6loquemment sa joie de mourir, comme le Christ, pour
Dieu et pour les Ames !
SMessieurs et chers confreres,
Dieu m'accorde la meme faveur qu'a notre ami
Robin ! Je me recommande A vos prieres. J'espere que
vous ne me les refuserez pas. II a fallu ajouter A la
croix dont Dieu me fait 1'honneur de me charger, celle
de ne pouvoir vous embrasser pour la dernibre fois.
Dieu m'a encore m6nag6 celle de voir au tribunal ma
pauvre mere, qui s'y est transportee comme une mere
de douleurs, mais avec des sentiments de religion que je
d6sirais; priez pour elle, je vous en supplie... II parait
que l'expedition se fera sur les dix heures. Aimonsnous toujours, pour le temps et pour 1'6ternit6. Amen. n
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CANTIQUE
.

ii.

.Que mon aort eat .channant
Mon ame en est ravie!
Je godte en -ce mmnent
Uie joie infnie.
Que tout en moi publie
:Ls -bents do 'Seigaeor-;
Ma miArte -est ifnie,
Je touche "amon bonheur.
IJ'ai servi Dieu mon-nri

aze,
J'ai conserv6 la foi,

En imitarlt son

e -vais mourir potr elle.
Que .cette .mort est .belle
Et digne d'un grand coeur !
Priez, peuple fiddle,
.Pour que ,jesois vainqueur.
Ini.

v.

v.

0 vous tons que mon sort
SAffecte et int6resse,
4Loin de pleurer ma maot,
Tressaillez d'all6gresse ;
Tournez votre tendresse
Sor ,mes .persAcuteurs.;
Sollicitez sans cesse
La fin de leurs erreurs.
H1as ! -Ils ne snt plus
Les enfants de lumiere,
Puisqu'ils mn'content plus
Le euccesseur de iPierre.
Mais puisqu'ils sont nos freres,
'Chrissons-les -tonjours;
N'bppoawnsa alenr guere
Que douceur et qu'amour.
O'Monarque des cieux,
0 Dieu, plainde.el6mence,
Daigne arreter les yeux
Sur les maux de la Trance
Paisse ma:pcpitence,
Egale A ses forfaits,
'Dsarmer ta vengeance,
ITeJa readne a jamaisi

t
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CONCLUSLON
Etmaintenantje 1e les yeux...Et.voicila vision qui
m'apparait! Un nmdillon, fond: range sur ort L'6cla,
boussement pQurpre et vermeil du sang verse pour le
Christ, sur la splendeur sereine de la lumi&re de gloire.
Et sur ce fonds, uwe pale figure, tres pale, asotique;
mais les traits sont fortement mprqu6es La,figure estjeune, souriante, extatique. Les pauvres yeIx, autrefois usts, 6teints presque-comme ceuxrde l'apotre, 6tincellent maintenant; lumineux et pourtant tres doux,
Autoar,.en entralacs,.cette devise : Humilit6, simpliciti,
douceur, mortification, zale du. salut des ames.
Puis la vision change. C'est maintenant une immense
theorie en marche! EnA tte, Vincent de Paul; le doux
vieillard. Oh ! comme, malgr la difference des. traits,
1'air de famille est nettement evident! Oui, cet homme
d'action inlassable et jamais press6, ce pondir6, qui
s'enthousiasme pourtant jusqu'a I'exaltation lorsqu'il
parle du martyre, des epreuves on de la mrt des siens :
les Le Vacher, les Gondree, les Nacquart, ce paysan
gascon, A la forte ossature, au regard qui serait volontiers narquois et malicieux, s'il n'etait si doux, si pur,
si aimant, comme il apparait bien, cet homme, le pere
de ce ch6tif, A la silhouette gracile, mais si nettement
campee, de ce jeune et infatigable ap6tre, aux traits
empreints de finesse et de patience berrichonne, de douceur angevine, de foi bretonne.
Autour d'eux, d'autres figures aureolies aussi; des
freres aiws danx& la glorification, sinon dans le sacrifice, sourient an jeune martyr. Ils s'appellent: JeanGabriel, FrangAoi.Rgis, celui-ci, peut-etre une vieille
connaissance, Franrois, Gruyer et ses compagnons-;
Abba Ghebr6 aussi est la, I'6ternel plerin de la vritW,
qui a cueilli la palme aa seuil mnme de la maison desaint Vincent. Et vous y ktes aussi, modestes et sourian-
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tes, djiA aurioldes, vous les seurs d'Arras, et vous aussi,
sceurs de Tien-Tsin, et vous autres, tons freres et soeurs,

qui esperez encore votre aureole officielle !
Priez pour nous, Bienheureux Pierre-Rena ! Priez
pour nous, vous tous, PNre, freres et sceurs, de la famille
ou de la Mission du Ciel ! Priez pour que la famille s'accroisse et surtout la joie, s'il plait A Dieu !
- Priez pour tous, non seulement ceux de la double
famille, mais tous sans exception: freres du clergk,
hommes et femmes d'oeuvre ! Priez pour que nombreux
se levent les semeurs, afin que tant d'immenses etendues,
fertiles, mais encore incultes, vite se dffricheit et
portent, au lieu de ronces, d'4pines ou de plantes ven&neuses, de magnifiques moissons. Priez pour que se
multiplient les ouvriers et les ouvrires, pretres et collaborateurs et collaboratrices du clerg6, avec qui les fils
de saint Vincent communient humblement et fraternellement, en la religion de saint Pierre. Cette religion de
saint Pierre qu'aima tout particulierement notre martyr:
H6las! ils ne sont plus
Les enfants de lumiire

Puisqu'ils n'6coutent plus
Le successeur de Pierre !
qu'il aima jusqu'A mourir pour elle! Pour que l'esprit
de saint Vincent, qui est l'esprit m6me du Christ Jesus,
soit sur eux tous : esprit de force, esprit de douceur et
pond6ration, esprit de sacrifice, jusqu'au martyre, s'il
le faut.
Et parce qu'on ne s'imp-ovise pas martyr, priez pour
que tous, les jeunes surtout, s'imposent par la collaboration humble, constante, fidale, a la grace du Christ,.
les constantes, les obscures, les persvi6rantes disciplines
qu'exige la fid6lit6 A la besogne de tous les jours, qui fait
les saints, les vaillants ouvriers, les martyrs, au bescin,
si Dieu le veut et juge qu'on en est digne.!
Ainsi soit-il!

ACTES DU SAINT-SIEGE
I. -

LA FATE DU 25 JANVIER :
D'ACTION DE GRACE

ORAISON

Rev. mus Dominus Josephus Scogaamillo, Procurator Gen.
Congregationis Missionis, ad pedes Suae Sanctitatis provolutus
exposuit S. Vincentium a Paulo die 25 januarii anno 1617 a
virtuosissima Domina Gondy rogatum habuisse agricolis loci
Folleville sermonem de confessione generali, atque Deum illa
occasione tales effudisse gratias ut omnes agricolae, perbene
dispositi generalem confessionem fecerunt. Ex miris effectibus
illius sermonis mota, praefata Domina Gondy, una cum viro
suo, de consensu Exc. mi Archiepiscopi Parisiensis, statuit
fundare Congregationem pro agricolarum evangelizatione me-

diantibus Missioaibus. Hinc S. Vincentius a Paulo numquam

immemor tanti beneficii a Deo obtenti illa die in qua initium

veluti habuit coagregatio Missionis, suis filiis praecepit ut,
eodem die in posterua

recurrente, immortales Deo agerent

gratias. Et sodales Coagregationis Missionis, numquam immemores praecepti fundatoris, enix's precibus Sanctissimum Dominum nostrum Pium Papam XIhumiliterrogaverunt utbenigne
digaaretur coacedare facultate n qua, Sacerdotes e Congregatione Miss onis, in Missa Convers:onis S. Pauli cujus festum
occurrit praefata die 25 januarii, addere valeant orationem
pro gratiarum actione. Et sacra Congregatio Rituum, attentis
expositis peculiaribus adjunctis, vigore facultatum specialiter
sibi tributarum a Sanctissimo Domino nostra Pio Papa XI,
benigne annuit pro gratia juxta preces.
Rubricis servatis. Contrariis non obstantibus quibuscumque.
Die 22 februarii 1936.
C. Card. LAURENTI,

S. R.C. Praefectus.
NO C. 30936.

2.

-

A. CARINCI, S. R. C., secretarius

L'OFFICE ET LA MESSE DE LA BIENHEUREUSE
CATHERINE LABOURA '

Parisien.
Decretis Beatorucaelitum honoribus Venerabili Dei
fJ nulae Catharinae Labour6 e Societate Puellarum Caritatis,
ex pletisque solemniis ipsius Beatificationis in Basilica Vaticana,
r. Les textes donnas dans Annales 1936, page 461-463, netaient qu'un
projet que sur quelques menus d6tails, la Sacree Congregatioa des Rites a
modifi&. Ce texte-ci est done saul officie, autlhentique. ous en donnons la
StraductioP.
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unum hoc superetat ut festum Beatae eiusdem Virginis universae religiosae familiae Congr. Missionis, Soc. Puellarum Caritatis
Archidioecesi Parisiensi et Dioecesi Divionensi, per litteras in
forma Brevis diei 28 mail 1933 concessum cum Officio et Missa
de Communi Virginum, propriis lectionibus secundi Nocturni,
hoc est, historicis ditaretur, itemque Orationibus in Missa;
atque elogium Martyrologio adderetur in usum praefatarum
Congr. Societ. et Dioecesium. Itaque Rev.mus Dominus
losephus Scognamillo, Congregationis Missionis Procurator et
Postulator generalis; eiusmodi Lectionum, Orationum et Elogii
schema supremae Sanctissimi Domini nosti- Pii Papae XI
sanctioni humillime subiecit, insimul exponens ut festum beatae
Catharinae Labour6, Virginita die vigesima octava Novembris
sub ritu duplici majori quotannis recoli valeat, loco diei trigesimae primae Decembris eius pretiosi obitus.
Quare ad iuris tramitem, quuri exibitum illud schema in
Ordinariis Sacrorum Rituum Comitiis subsignata die ad Vaticanum habitis. E.mus ac Rev.mus Dominus Alexander Cardinalis Verde, Causae Re:ator, proposuerit. E.mi ac Rev. mi
Patres sacris tuendis Ritibus praepositi, re mature perpensa,
auditoque R. P. D. Salvatore Natucci, Fidei Promotore Generali, rescribendum censuerunt : Pro gratia,et ad E.mum Ponentem, cum Promotore Fidei. Die 29 octobris 1935.
Revisione demum rite peracta, hisque omnibus Sanctissimo
Domino nostro Pio Papae undecino per ipsum Fidei Promotorem Generalem relatis, Sanctitas Sua sententiam sacri ipsius
Consilii ratam habens, infrascriptas lectiones, Orationes atque
Elogium Martyrologio inserendum, benigne approbavit ; indulsitque ut festum Beatae Catharinae Labour6; Virginis, tum apud
religiosas familias Gongregationis Missionis et Instituti Puella-

rum Caritatis, cum in Dioacesibus Parisiensi et Divionensi
agatur die vigesima octava novembris sub-ritu duplici maiori ;
servatis Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque.
L.
t S. Die 20 novembris 1935.
C. Card. LAURENTI, S. R. C., Praefectus.
A. CARINCI, S. R. C., Secretarius.
No P. 83/933.
***
Die 28 novembris: Bsatae Catharine Laboure, Virginis
duplex majus
Missa Dilexisti,de Communi Virginum 3oloco, praeter sequentia:
Oratio : Domine Jesu Christe, qui beatam Catharinamn Virginem, mirabili Immaculatae Genitricis tuae manifestatione
recreare dignatus es: tribue,. quaesumus : ut sanctissimam
Matrem tuam exemplis ejusdem Beatae pia devotione recolentes, aeternae vitae gaudia consequamur: Qui vivis.
Secreta: Sacrificium nostrum tibi, Domine, quaesumus, beatae Catharinae virginis precatio sancta conciliet, ut, cujus
honore solemniter exhibetur, ejus meritis efficiatur acceptum.
Per Dominum.

Postomerunio: Propitiare, Domine, famulis tuis: ut, qui
sanctis mystariis inefabiliter -recreamur, exemplo beatae Catharioae ~c~aovesaioneMman. tam in .co~is habere studeam us.
Per .Deainum.
IH 'tIWiarioJ O#i
de;Canmuni Visginmn, prat-seqte.t.*a':
IN

II

NOCTURNO

.Lecti I-V
Catharina Labour6, anno millesimo octingentesimo sexto,
die secunda Maii:pUis et honestis parentibus in loco Fainles-Moutiers, intra fnes dioecesos Divioneasis, nata est. A
pueritia suavibus moribus et singulari pietate eluxit. Novennis,
amissa genitrice, Mariae Virgiai. uti filiam, se commendavit,
et apud amitam, velut alteram matrem, biennio commorata
est.'In-paternam domum reversa, rei familiaris curam alacriter
suscepit, et pietatis acreligionis exercitia, sive domi, sive in
ecclesia impendere numquam praetennisit. Sacra Synaxi primitus -refeca, maximo animi ardore toto vitae suae tempore
Sanctissimam -Eucharistiam summopere dilexit. Perfectioris ac
religiosae vitae desiderio flagrans, Institutum Societatis Puella-

rum Caritatis amplecticonstituit, quod tamen pium propositum,

obsistente patre, tune exequi distulit, -auxilium a Deo, tempore

opportuno, fidenter expectans.

Lectio V
Tandem consentiente patre, voti compos facta, inter Postulantes demus Castri ad Sequanam adscita est; deinde in parisiensem domam prncipem c Seminarii r, uti aiunt, traanlata

est. Eadem teste, jam a tyrocinii tempore Virgo Immaculata

ei apparuit, curamque concredidit cudendi Sacri Numismatis, referentis quideminzecta ironte Deiparae ipsiusmet, quae
vrgineo pede caput serpentis protereret, manibusque extensis
subiectum terrae orbem radiis illustraret, effigiem, circum descriptis verbis : aOldMaria concepta sine peccato, ora pro nobis,
qui ad te confugimus P, in versa autem fronte sanctum Mariae
nomen, eminente supra Crucis signo, duobus inferius adjectis
cordibus, altero obsito spinis, altero ense transfosso. Prodigiosi
Numismatis illico mirabilis fuit propagatio, in dies succrescens.
In exequendo Virginis mandato, singularis humilitas Dei
famulae adeo eluxit, ut quadraginta sex per aanos, nomen
quidem suum in'hisce apparitionibus numquam revelari per-

miserit.
Lectio VI
Nec solum humilitate excellere visa est. Eadem sane, expleto
tyrocinio, in parisiensem domum a Enghien
Puellarum a
Caritate, translata, in proximos eximia pietate refulsit et erga
pauperes genes, lospitio receptos, mirabilem curam ac dilectionem patefecit. Omnia in Deo conspiciens, verba sua, optata,
cogitations ad ,Deum asidue dirxit. Sanctissimam Deiparam, uti amantissima filia, coluit: suis sororibus innumera
virtutum ac paesrtim imperturbabilis patientiae exempla
praebuit. Sanctam vero vitam, absconditam cum Christo in
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Deo transactam, ultima die decembris, anno millesimo octingentesimo septuagesimo sexto, sacris iteratis votis, Dei famula,
omnibus e domo sororibus adstaitibus, placidissimo exitu cum
immortali commutavit ; ejusque corpus, solemni pompa, ad
cryptam sacelli domus Reuilly, magna civim ex omni ordiae
frequentia, fuit delatum, ibique humatum. Eadem, praeclaris
signis et gratiis fulgentem. Pius Papa undecimus, undevigesiio
exeunte saeculo a peracta humani generis redemptione, in
album beatarum Virginun retulit.
- In III Nocturno homilia in Evangsliau: Simile est reganu
coelorum,-de Co.muni Virginum *0 ioco.
Lectio IX

Contraci, tegenda juxia Rubricas. Catharina Labour6 intra
fines Dioeceseos Divionensis in Gallia e piis parentibus nata,
jam a pueritia indolis suavitate, morum candore ac peculiari
erga Beatissimam Virginem devotione eluxit. Vigesimum quintum attingens aetatis annum, Institutum Puellarum Caritatis
Sancti Vincntii a Paulo ingressa est, ipsoque jam a tyrocini
tempore, uti eadem Dei famula postea testabatur, Immaculata
Virgo benignissime apparuit eidemque curam concredidit Sacri
cudendi Numismatis in honorem Immaculatae Conceptionis
suae. Expleto tyrocinio, humilitate atque in proximos magna
caritate fulsit, curamque erga pauperes senes hospitio receptos
mirabiliter gessit ; omnia in Deo conspiciens, verba sua, optata,
cogitationes ad Deum dirigens, maxima jugiter pietate elixit;
erga Jesum Christum sub Eucharisticis velis delitescentem succenso amore fiagravit, et Sanctissimam Virginem Dei Matrem
qua filia .amantissima coluit. Ultima die mensis Decembris,
anno millesimo octingentesimo septuagesimo sexto, aetatis veto
suae septuagesimo, Parisiis sanctam vitam aabsconditam cum
Christo in-Deo a cum immortali commutavit. Fulgentem autem
signis. Pius Papa undecimus ean albo beataram Virginum
adscripsit.

Eiogia in appendice Martyrologii inservsda
Die 28 Novembris.
Beatae Catharinae Labour6, Virginis, e Societate Puellarum
Caritatis, cujus dies natalis pridie Kalendas Januarii recensetur.
Die 31 decembris.
Lutetiae Parisiorum natalis beatae Catharinae Labour6,
Virginis, e Societate Puellarum Caritatis, quae a Deipara
Immaculata pluribus gratiis et manifestatione sacri Numismatis donata fuisse perhibetur, et a Pio Papa undecimo in beatarum Virginum numerum relata est. Ipsius autem festum
quarto Kalendas Decembris celebratur,.
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28novembre
FRTE DE LA BIENHEUREUSE CATHERINE LABOURE
Double majeur
MESSE Dilexisti du Commun des Vierges
avec les oraisons suivantes
COLLECTE
Prions : 0 Seigneur Jesus-Christ qui par l'etonnante manifestation de votre Immaculee Mire, avez daigne riconforter la bienheureuse Catherine; d nos supplicationsaccordezque. 4 I'exemple
de cette Vierge bienheureuse, honorant de notre pieuse devotion,
votre Ires sainte Mire, nous obtenions les joies de l'iternelle vie.
0 vous qui vivez et rignez avec Dieu le Pire, en l'unite de I'EspritSaint, dans les sidcles sans fin. Ainsi soit-il !
SECRATE

Notre sacrifice, nous prions, 6 Dieu, que vous le fasse agreer
la priere sainte de la bienheureuse Catherine, Vierge; puissent
ses mdrites vous rendre agriable ce qui, en son honneur,solennellement vous est offert. Par Jesus-Christ notre Seigneur, votre fits,
qui vit et rigne avec vous en I'unit de 'Esprit-Saint, dans les
siecles.sans fin. Ainsi soit-il !
POSTCOMMUNION

Prions : A vos serviteurs, Seigneur, demeurez propice; afin
qu'ineffablement fortifiis par ces saints mystires nous nous efforcions, A l'exemple de la bienheureuse Catherine, d'avoir noire vie
dans les cieux. Par Jdsus-Ckrist Notre-Seigneur, votre Fils,
qui vit et rigne avec vous en I'uniti de I'Esprit-Saint. dans les
sikcles sans fin. Ainsi soit-il!

MARTYROLOGE
Eloges & insurer dans le suppl&nent.
du Martyrologe
La Bienheureuse Catherine Labour6,
Le 28 novembre. vierge, de la Compagnie des Filles de la Charit6, dout la mort
est rappel&e le 31 dcem-bre
Le 31 d6cembre. - A Paris, la naissance au ciel de la Bienheureuse Catherine Labourt, de la Compagnie des Filles de la Charit. On rapporte de la Bienheureuse que 1'Immacul6e Mere de
Dieu la favorisa de plusieurs graces et de la manifestation de la
M&daille Miraculeuse. B6atifi6e par le Pape Pie XI, sa fete est
fix6e au 28 novembre.
BRIVIAIRE
LE.ON iv. - Catherine Labour6, fille de pieux et honnetes
parents, naquit, le 2 mai 1806, a Fain-les-Moutiers, diocese de
Dijon. Des sa jeunesse ses moeurs furent douces et sa piet6 remarquable. A 9 ans, elle perdit sa mere, et ds lors se voua fiialement a la Vierge Marie ; passant deux ans chez sa tante
paternelle, elle la ch6rit comme une autre mere. Rentree an

foyer familial, elle prit en mains allagrement le soin de toute la
maiwunee, Ds sa p6coce rpremiee .coumnunian, elle aims
toujours grandement la tres sainte Eucharistie. Brfilant pour
lors du desir d'une vie leligieuseet4A plus de perfection, elle
se d6cida :etrardans Ja Companimee Filles de la Charit6 :
pieux dessein que, sur les.sistancesdeson pere, elle fut neanmois contrainte a remettre a plus tard; mais elle gardait le
confiant espoir que Dien, en son temps, lui viendrait en aide.
LE;os v. - 'Enfin, sur le consentement paternel, elle realisa
ses dsirs : commenga son postulat B ChItillon-sur-Seine, et de
lk passa i la maison principale de Paris : a r s•ninaire, suivant
le terme recu.
Des le temps de cette formation, d'apris le.popet±6moignage
de Catherine, la Vierge Immacule lui apparut et lui confia le
soin de faire frapper une m6daille sainte, montrant sur I'avers
la Vierge.: sonpied virginal 6case la.tate du serpent, de ses bras
6tendus partent des rayons qui tombeat sur le monde 6tendu a
ses pieds ;tout autour se lit: 8 Marie conque sans.pkch, priez
poor nonsqui avons recours A Vous.
de Iam6daille :. l'initialesainte de Marie, surmont6
Aivvamrs
de la croix ; au-dessous deux ceurs, i'un couronne d'4pines,
l'autre perc6 d'un glaive.
Tout aussit6t, incontestablement prodigieuse, vraiment miraculeuse fat l'aknirable propagation de cette-m6daille : chaque
jour elle allaiteroissant. Poureobir aux odes de Marie,.'humiiitd de la servante de Dieu fat ,merveilleusement marquee :
pendant les quarante-six ans de sa vie, .jamais Catherine ne
permit de r6v6ler-son nom A propos duricit de ces apparitions.
LFON vr. - L'humilit6 de Catherine ne fut pas seulement
6tonnante, mais aussi sa pi6t6 et sa charit6. En effet, a la fin
de son s6minaire, place a Paris m6me, en la maison d'Enghien,
elle y prodigua son 6tonnante pi6tk & l'endroit du prochain,
Al'gard des pauvres
et son admirable d6vouement charitable a
vieillards rerus daus cet hospice.
Regardant toutes choses en Dieu, elledirigea assidiument vers
Lui ses paroles, ses projets, ses peines. En tres aimante ille,
elle honora la tres sainte Mere de Dieu ; pour ses sceurs, elle
multiplia .d'innombrables exemples de vertu, .spcialeiment
d'impertubable patience.
Enfin,-cette sainte vie, cach6e en.Dieu.avc le Chrit, prit
fin le 31 d6cembre 1876, Catherine renevela alors sea saints
voeux et, en presence de ses Compagnes, paisiblement passa
dans son 6ternit6. En pr6sence d'une foule nombreuse, son corps
fut solennellement port6 dans la crypte et enseveli sons la
Chapelle de Reuilly.
3Bientot des prodiges et .des graces rendirent undlebre cette
ae.uvrime centeServante de Dieu ; ranssi, lors. des fates d.dix
naire de la Ridemptiaa, le.Pape Pie XI la
hyia.au
rang des
.Bienheureuses Vierges..
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VARIPTES
HYMNE EN L'HONNEUR DE LOUISE DE MARILLAC (r)
Templa concentu resonent amoeno,
Coelites plausus hominesque tollant:
Ecce diviiW Ludovica regai
Possidet Aulam.
Clara, praedulcis, sapiens, decora
Spernit insanum generosa mundum,
More coelestem sequitur Magistrum.
Edocet omnes.
Virgo; tum coniux, viduata tandem
Fulget exemplar pietatis almae,
Corpus et mentem stabilit sacrato
Corpore Christi.
Quos ferae- matres genitos repellunt
Inclytis cogit sociis vocati%
Praebet ac sanctae miseris puellis
Pabula vitae.
Servit aegrotis humilis ministra,
Blanda languentem reficit senectam,
Advenas, captos, fatuos, egenos
Sedula. curat.
Sed sue miro sociat labori
Virginum turbas: Domini columbae
Sublevant aegros, volitant ubique,
Orbe stupente.
Filiae, matres, vigiles sorores,
Dum furit bellum, relevant cadentes,
Nuntium pacis ducibus ferentes,
Agmina lustrant.
Quot malos sollers Domino lucratur !
Quot probos cives patriae remittit!
Quotquot aeternae miserans salutis
Urit amore.
Annuat clemens Ludovica nobis,
Tollat angores, mala cuncta pellat,
Gaudii coeli tribuat benigne
Tangere metam.
Providum Patrem, Genitumque laudent,
Flamen an sanctum juvenes senesque:
Tam piam Matrem celebrent fideles,
Omne per aevum.

Amen.

i. Dfie A M. Joseph Martorana,C.M., cette hymne extrali.urgique,enstro-

phes saphiques, tant deAmme mntre que leQuit nowss coelis, pet. done se
chanter sur les mkmes airs que 1'hymne bien connue en Phonneur de stint
Vincent de Paul
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70 ans de vocation de Angelo Pece d Plaisance 18661936). -- Sarzane : Activitis en 1935, par Charles Porta.
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Mai. - Zele d'un petit ndophyte de Kian. - Mada-

gascar : La guerre contre le diable, par Sceur Grasso. Egypte: A travers le desert, par Sceur Mariam
S. YICENIIUS.A PAULO. -

Janvier 1936. -

Chine :

Coup 4d'ad am: statistiques sur es Missions des Lazaristes en ChinedeIo. A1935. - Le Vicariatapostoliqe
de Hangchou, par H. Claessen. - Java : Trois jours en
tounee de mission dams le Sud, par A. Bastiaensen. Brsil : Trente-cinq ansAuBrisil (suite), par G. Vaessea.

Mars.

-

La Missiow

Abyssinie:

par Corneille Verwoerd. -

des Lazaristes,

Chine : Un mariage avc em-

pichements, par Nico'as Roozen. - Java: Une histoire
de crocodiles. - Brisil : Premires impressions, par P.
Hermans. - Trente-cinq ans au Brisil (suite), par G.
Vaessen. - Visite de la T. H. M. Chaplain, aux Filles
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LE BULLETIN
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Fevrie
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(18 54-192 6 ), par Nestor Boucherie. - Ch. yu. Le premier voyage de Mgr Reynaud en France. - Ch. vin.

Le deuxieme synode de Han K'eou. - Ch. Ix. Les lvinements de la mission du Tchi-Kiang, depuis -le retour de
Mgr Reynaud jusqu'd la fin de 1891.
Mars-avriL - Ch. x. L'extension du rigne de-Dies
dans la province du Tchi-kiang pendant l'annie 1892. Ch. xi. La fondation de la Socidtd des Vierges du Purgatoire. - Ch. XIx. La seconde visite pastorale de Mgr
Reynaud (1892-1893).

LIVRE.
Joseph GUIHARD, C. M. Laurent Bouchet, ami et

disciple de saint Vincent de Paul (Extrait des Annales
de laCongrigation de la Mission, 1935-1936).
Voic r6unie en un volume de 112 pages, cette itude de M.
Guichard dont tons les lecteurs des Annales out lentement
savoure les pages. Cette 6vocation d'un ami et disciple de saint
Vincent (1618-1695) souligne heurensement et Frouve a nouveau
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le rayonnement du fondateur de la Mission. A qui r6flechira
tant soit peu apparaitra clairement que nous avons bien des
choses a apprendre, . decouvrir pour mieux connaitre la vie
de saint Vincent, dtjA cependant fort etudiee. Que dire alors
de cette terra incognita qui, sur la carte de 1'Histoire, marque
1'emplacement du monument h 6lever: I'histoire de la Congregation de la Mission, la vie posthume de saint Vincent. Les sujets
d'etudes restent surabondants. et il y a largement place pour
tous les travailleurs serieux, mithodiques et patients. Utinam
prophetext omnes !...

ReguWae seminiristarun in /acu!fatibus philosophiae
et theologiae. Manille 1935.
Largement imprim6, ce r6sume des devoirs du s6minariste
leur rappalle heureusement en trois chapitres, la triple obligation de la pi&t4, de 1'6tude etdela discipline. Un appendice donne
i son tour les diverses formules de prinres, le calendrier scholastique et les horaires communs et spkciaux de 1'ann6e. Bref
sous une couverture accorte, un volume aire de 98 pages qui en
Iz1 articles demeure pour les Philippins et pour bien nombre
d'autres, le codex du bon et parfait seminariste. C'est d'ailleurs
ce que, en tete du volume, expose heureusement la d6dicace
liminaire :
Congregatio Missionis
Ad cleri disciplinam
A sancto Vincentio a Paulo
In Ecclesia Dei constituta
Seminarii conciliais alumnis
In insulis Philippinis
Eclesiasticae institutionis ergo
Libentissimis ejus curis commissis

Has regulas
Quibus optimi clerici
Atque ita demum
Pi pariterque sapientes sacerdotes
Summo sacerdote Christo Jesu opitulante
Certius et 'facilius fiant
Tenendas ac servandas
Offert.

Joseph BAETEMAN.LesFilles dela Charitien missions'.
Tome I. Asie. Tome II. Afrique et Amerique G. Poussin,
editeur, Evreux, 1936. 282 et 224 pages (14 sur 23 cm.).
SIModestes pages, vous parlerez b l'incr6dule... & l'indiff&rent... aux jeunes filles... aux ames religieuses surtout aux
x. A l'mtnrieur du volume, le titre, differant sensiblement de celui dela
couverture porte: Les Filles de la Charit en Mission d travers lemonde.
Mais qui done s'occupe de variante dans les titres ?

Billes de laiCharit&&CGes extraits.dIa mine auzx trisosa *i.
difundesW. la. plume aiid
fiants:Las Noticesanaswua s des srs
et les brasse teLa
Batemar les saoltwsaet
s
et le talent de
levam actif. FeuilletPe--telle unm d6dectable friandise -cett
lecture gaxderal'allihaHtattzaitde-qui est bien et bon. Signa
a
Ions spcialement cea en-t&te_ cs es-ergues & l'emporte-pi~
bouquet et
nobles devises, sonvent.coups de claion; tonjours•
belles Amnes quelqums
quintessencede toauteue vie, refletdea•e
unesdes bonnesallesqu'otUaonmUesiasprit eties enseigrnement
de saint Vincent de Paul.

[A. DELAPORTE]. Imitation d& seiot Vincent de PAuL

Ses maximes. et ses exempts. Lectures pratiques pour l
mois de

illet; par le P. A. Delawpoe,t.

lre de la Mis&

ricorde. 3e 6dition. Paris T6qui, 1936

33.2 page

(55 x 9,5).
Nouveau tirage d'un ouvrage toujours pratique:un mois de
saint Vincent de Paul, oil ses enseignements sur les vertus de la
vie chretienne, recueillis a l'origine pour les membres des conferences de saint Vincent de Pauldemeurent pour tous,pleins
d'6ternelles v6rit6s chr6tiennes:

Segunda carta pastoraldelEexcelentisimo y reverendisimo
Monsenor Carlos Alberta Wilgarten obispo titular de
Cusira y Vicario apostolico.d Limw,sobre la Accion
catolica.Imprenta Canalias Limon,,z2,pages.
Datfe du 25 d6cembre
apostolique de Limon et
prend a ses lecteurs ea
catholique : participation
hierarchie.

1935, cettelettre pastorale du vicaire
pnbli6e aussi.en adition anglaise, apquoi consiste pxatiquement I'Actiox
dna lalcat k, 'apoatolat officiel de la

Manuel des Enfants de Marie Immacukle. Nouvelle
edition 1935; 636 pages. Descm e, de Bronwer et Cie,

Faris
Apr&s les 55.000 exemplaires de la dernimre ddition de 1925,
voici un nouveau manuel adapt6 aux actnellesnicessitts :
caractere marial plusprononc6, adaptation du riglementi r6duction du format, etc. Imprim6 et reli6 tout en bleu, il sera pour
des milliera dejeunes fillea le:prdcieui conpagnondtevant Dieu
de lenrs eflsions d'Ames, de-leumas prires; de lar vie religieuse.

- 765Maurice ADAM. Ymg Ming Yuen. L'ceure architec.turale ds anciens juites au .xvuine sicle. Imprimerie
des Lazaristes Peiping 1936 (30 x 21).
Ces feuilles d'album d6dides.par I'amiti6 fidele A.la m6moire
de-Maurice Adam (23 septembre I889-19 juillet 1932) sont A
l'honner .de I'auteur et des presses lazaristes de Peiping.
Mort avant .la rdaction de ses notes, et disparu sans pouvoir
mettre .en valeur une riche et suggestive documentation iconographique.sur.les peintres et architectes jesuites du xvule siecle,Maurice Adam revit ici grace A ses amis de PFkin qui l'ont
connu et apprdci6. Felix ille...

ANNE NUELEN. Der heilige Vinzenz von Paul. 2e edi-

tion revue (6e~e mille). Kevelaer. Butzon et Becker,
Mditeurs, 1936.
Cette brochure de 48 pages, seconde edition de I'ouvrage d6jA
annonc6 dans Annales 1935, P. 737, suppose une sirieuse 6tude
heureuse comprdhension
de saint Vincent et.tout.ensemblee
de cette vie.charitable.

Nicolas .Estienne, prifet apostolique de Madagascar
(1663-1664). Double voyage .wrs Madagascar en 1659
et 1663. (Revue d'Histoire des Missions, mars 1936,
pages 8a-i38).
Parmi 3les premiers nmissionnaires de' Madagascar, la figure
originale-de M. Nicolas Estienne a attirt leregard et les etudes
de M. Corneille Verwoerd. La curiositd sagace de l'archiviste de
Hollande s'est depuis longtemps exerce -sur cet entreprenant
Lazariste queles'hasardset les dangers-de la navigation firent,
en r659,.ejourner, dix moie durant, au Cap de Bonne-Esplrance,
dans lecomptoir de l'illustre Compagnie des ttdes. Ce naufrage,
cette attente d'un passage vers I'le Saint-Laurent nous ont valu
plusieurs lettres -;entre autres eette copieuse relation que, des
M. Estienne ecrivit du Cap a saint Vincent
le .er marsai66,
Les dtails de oette missive, et
-464-512).
(Cf. Coate vin, pages
surtout ses recoupements avec la Correspotedance et le Journal
-deJanan n-.Riheek, le o1ebre gouverneur neerlandaisdu Cap,
forment an commentaire .inddit et imuprvu, un coniinaturdes
vues et renaeignanents, exacts dans 'ensemble, que l'apostolique
prefet.apestolique de Madagascar mandait en Europe.
Profitantioccasionnellement de eette 6tude et de ces recher~on critique le texte de la
d'uneit
ches, M. Combaluzier a •Adit6
R-Ren6
lettre queleditM ..Estienien.d crivit le 15 janvier i664 ,.L

-. 766Almrras. Outre la valear historique de cette Relation, ceux
qu'interessent les comparaisons, en ayant sous les veux les
pages 458 a 489 du tome IX d's Mh4moiresdelaCongregaiionde li
Mission, pourront aisement constater comment, de tres bonne
foi et sur quels criteres, on mettait jadis en bon franlais (?)
les textes historiques dont on se servait. Pour clore ces pages
documentaires et en annexe de ladite lettre de M. Estienne.
voici l'6mouvant testament deM.ToussaintBourdaise (2i d&cembre 1655). Queis hommes ces vaillants missionnaires ! Outre
leurs exemples quelles magnifiques lettres ils nous ont laissees !
Ils nous parlent encore. Mais quel dommage que leur voix se
perde dans la solitude et le d6sert des paisibles archives. Qui lear
ouvrira l'espace et lent donnera de nous instruiretoujours ?

Alfons SCHLETZ, C. M. Dwudziestopieciolecie Instytu~u
Teologicznego Ksiezy Misionarzy w Krakowie na Stradomiu (191o-1935). [Vingt-cinq ann6es de l'Institut de
ThIologie de la Congregation de la Mission A Cracovie].
Krakow 1935, 32 pages.
Cet opuscule ecrit en polonais offre, suivant I'heureuse coulume
de Pologne,un risum# qui donne, ici en francais, le sens gillralde
l'ouvrage, ot, en premieres pages, se prdsentent au lecteur Ies
portraits de MM. Kryska (1910-1925), J. Weissmann (1925-1931)
et Szymbor (1931-1935), recleurs successifs des Etudes tb6ologiques dans la maison lazariste de Cracovie (Stradom).
Le 8 juillet [I935], il y a eu vingt-cinq ans que 1'Institut de
Theologie de la Congregation de la Mission a 4t6 fond ai Cracovie, par le Ministere de 1'Instruction publique a Vienne. Francois-Joseph lui-meme, les autorit6s civiles et eccl6siastiques, le
gouverneur de Lopcl, le cardinal Puzyna et surtout l'Universit6 de Cracovie furent alors tres favorables A la Congr6gation
de la Mission.
Le nouvel Institut fut confirm6 a nouveau par le Marechal
Joseph Pilsudski et par Rataj, ministre des Cultes et de 1'Instruction Publique en 1922. Les v6ritables fondateurs de l'Institut
dans les cadres de 1'Etat sont : M. l'abb6 Gaspard Slominski,
alors visiteur de la province polonaise de la Congregation;
M. l'abb- Joseph Kryska alors recteur de l'Institut et actuellement visiteui de la province polonaise ; M. 1'abbe Guillaume
Michalski, alors prefet des 6tudes, actuellement professeur A
I'Universit6 de Varsovie.
Les fonctions de recteur de 1'Institut ont ete remplies successivement par MM. Joseph Kryska (1910-1925), Jean Weissmann (1925-1931) et Guillaume Szymbor (x931-1935).

L'Institut de Theologie de la Congr6gation de la Mission eut
toujours d'excellents professeurs. M. Constantin Michalski,
ancien recteur de l'Universit6 de Cracovie, s'est signals par ses
remarquables etudes de la philosophie du moyen Age, M.

Guillaume Michalski est un bibliste renomm6. M. Francois
Backowicz a 6crit le meilleur manuel de droit canon en Pologne.
M. FranCois Smidoda travaille a l'histoire eccl6siastique. Le
compositeur connu Boleslas Wallek Walewski dirige les etudes
de musique polyphonique. Les discussions de M. J6rdme Feicht
sont renoznmmes chez les musicologues. Le chant gr6gorien est
dirig6 par M. Wendelin Swierczek, le compositeur religieux.
La missiologie est aussi enseignde A 1'Institut de Thdologie.
M. Hugo Krol, directeur de la Sainte-Enfance en Pologne est
un specialiste de la missiologie en Pologne. La France est chere
a tout fils de saint Vincent de Paul. Sa langue est enseign6e
a 1'Institut par le Prof. Bernard Hamel. 6crivain et poete franCais, laurdat de l'Acad6mie Francaise. MM. Guillaume Szvmbor
et Stanislas Ialla se sont acquis de grands mdrites par leurs
travaux historiques sur la Mission.
Les 6tudiants de 1'Institut ont d'excellentes conditions de
travail. Les dtudes sont compl6t6es par : le Musee missiologique,
le Mus6e d'histoire naturelle, le cercle de Thdologie, le bimensuel a Meteor D,le chant, la musique, etc. Les 6tudes postscolaires
sont diriges par MM. Franqois Willim, directeur des etudiants
et Marien Stark, professeur de Thdologie morale.

Joseph LEONARD. Saint Vincent de Paul and Master
General Tommaso Turco O. P.
En ce double article (The Irish Ecclesiastical Record, janvierf6vrier 1936, p. 13-27, 123-134), s'appuyant sur la Correspondance de saint Vincent et utilisant sp6cialement un article du
P. F. Florand, dans La Vie spirituelle, Ter avril 1935, p- 15-57,
notre aimable confere M. Joseph Lonard, retrace heureusemrent
les rapports de saint Vincent et du maitre general des Dominicains, le Pere Tommaso Turco.

Suor Maria An ireoni, figlih d:11• caritadi S-Vincenzo

di Paoli (1836-1870). Alba Romi massina. Pia Societa
S. Pao!o, (1936) 184 pages.
IntBressante brochure de propagande d'une des nobles martyres de Tien-tsin.

NOS D~FUNTS
MISSIONNAIRES
De Angelis (Antoiae, pr6tte, 4mrs 1936, aNapes
92 ans d'age, 76 de vocation.
2 .Zarnelczak (Gaspard), foadjuteur, 14 mars, A
Cracovie; 75, 48.
24.

a6. Thorp (Claude), pretre, 25

Waars,

A Waco ; 50, 22.

27. Bermudez (Raphael), pretre, 6 avsil, A Bogota;
63, 46.
28. Pieniazek (Jean), pretre, 18 avril, a Cracovie ; 41,24.

29. .Me Kinaney (Georges), pritre,
,2 aoril, A Baltimore;
67, 49.
30. Miiagersdorff (Charles), pretre, 26 avril, A .Heppenheim ; 50, 33.

31. Pelini (Jean), coadjuteur, 9 mai, A Rome ; 77, 55.
32. Gil,(Louis), pretre, 12 mai, A Cadix ; 53, 36.
33. Schlesinger (Florian), coadtjuteir, .19 -ai, a San
Jos6 de Costa-Rica ; 77, 49.
34. Forstman'(Henri), pretre, ro:jin,A Susteren; 6444.
Graz .;
69, 5o.
35. Hillinger (Fra~Gois), pretre, 13 juin,
36. Rojo (Valentin), pretre, 17 juin, A Madrid ; 72, 48.
37. Viti (Jean), pr&tre, 21 juia, A Naples; .92, 74.
38. Schweizer (Charles), pretre, 19g uin, A Santiago du
Chili; 48, 24.

39. Hiimmeler (Joseph), coadj.2 juillet, ACologne.; 6o,42.
40. Latrasse (Marcel), pretre, II juillet, A Paris; 51, 27.

41. Petsch (Adalbert), pretre, 12 juillet,

Graz; 79,48.

NOS CH-RES S(EURS
Louise Besson, h Paris ; 77 ans d'Age et 58 de vocation.
Jeanne Tholeyre, a Marseille, 75, 50.

C16mentine Piau,

a Bellevue ; 56, 37

Victoire Gilbert, a Shanghai; 88, 69.

Elisabeth Schwarez, A Ladce, 21, 3.

Bernardine Tomsa, i Ladce; 35, 13.

Marie Zitnansky, a Berck ; 37, 19.

Josepha Pessl, a Knitterfeld ; 78, 54.

Marie Wella, i Ljubljana; 62, 37.
Angele Pecchi, a Cagliari ; 73, 45.

Maria Maggio, & Naples:; 75, 55.
Eug6nie Robaut, & Paris; 71, 42..
Anne Chales, LSaint-Ouen ; 73, 51i
Esther Dobbelaert, Ans; 91, 67.
Concetta Tomasello, A Naples ; 56. 27.
Carolina Castaldo, i Sant-Angelo-dei Lombardi
Teresa Bedini, i Monistero; So, 51.
Catherine Wellemns, it Cologne; 66, 37.
Marie Nozinski, i Wassenberg ; 57, 34.
Marie Grunwald, a Salzbourg.; 38, 13.
Emiliana Medina, Buenos-Aires; 75, 43.
Anna Marty, t Buenos-Ayres ; 63. 42.
Rose Mora, i Santa-Barbara; 80, 59.
Marie Jollivet, t Caen ; 88, 65.
Marguerite David, & Montolieu; 25, 2.
Henriette Rabany, i Lyon ; 91, 72.

Jeanne Molinari, a Turin ; 61, 35.

86, 54

Luisa Vaccaro, a Turin; 73, 55.
Lucie Cogno, I Turin ; 82, 64.
Felicina Barro, a Turin ; 74, 42.
Maria Arato, a Carignan ; 75, 56.
Maddalena Delfino, A Sassari; 86, 64.
Emilie Mickiewiez, i Cracovie; 73, 46.
Therese Rizner, & Nagykamizsa ; 78, 49.
Anne Kenoch, i Klotildliget; 66, 47..
Emilie Laszlo, a Veszprem ; 88, 66.
Isabella Lawlor, a Emmitsburg ; 75, 57Margaret Murray, A Baltimore; 83, 38.
CUleste Mansini, a Baltimore ; 37, 14.
Margaret Mac Lauchlin, it Saginaw; 60, 31.
Margaret Bacon, i Darlington ; 72, 44.
Filisa Jambrina, a Valladolid 42, 25.
Maria Guembe, a Salamanque ; 4, 12.
Amalia Escudero, i .Seville; 84, 50.
Marie Gallotti, Bi Guat6mala; 64, 39.
Josephine Muller, I Nancy ; 50, 24.
Gilberte Bichard, i ChAteau-l'Evque ; 85, 62.
Yvonne Meritet, & ChAteau-l'Eveque; 37, 13.
Louise Busse, a Paris ; 68,.46.
Maria Coantiec, A Bordeaux.; 40, 22.
Charlotte Montens, I Hoboken ; 84, 55.
Marie Moreira, t Parahyba-do-Sul; 90, 71.
Laurinda Torres, i Cascadura ; 75, 46.
Letteria Cacciopoli, I Lauria.; 82; 56.
Amalia Omerzu, it Hotemoz; 23, 2.
Rosario San Vicente, I La Havane ; 82, 58.
Concepcion Jimenez, a Barcelone ; 46, 26.
Adolphine Troufflard, A ChAteau-l'Evque ; 69, 46.
Marie Pras, a Marseille ; 39, 19.
Marie Cazabat, A Montlucan; 87, 67.
Alphonsine Ruin, i Paris; 85, 57.
Eug6nie Chevalier, A Montolieu ;55, 19.
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Francesca Marinozzi, a Frascati; 76, 56.
Sarah Kelly, a Chicago; 76, 54.
Ilda Burger, h Bridgeport; 62, 40.
Emily Cox, i Emmitsburg ; 70, 37.
Marie Jocham, A Dult; 73, 46.
Frangoise Schutt, a Dult: 78, 47.
Laureana Davalos, a Assomption ; 91, 58.
Brigitte Berger, A Montevideo; 36, 15.
Angela Razquin, a Saragosse; 63, 40.
Angela Bravo, a Zaldivar; 63, 39.
Carmen Ramon, a Sabadell; 78, 51.
Maria Villanueva, a Carabanchel; 54, 34.
Soledad Rovira, A Valdemoro; 6o, 38.
Tecla Olle, & Vera; 72, 54.
Clothilde Raoul, a Paris; 78, 55Marie Fezandier, A Clichy; 89, 66.
Marie Bourlet, a Roubaix; 78, 50.
Reine Sens, a Noeux-les-Mines; 59, 27.
Claudine Petit, & Lille-Moulins; 66, 42.
Lucie Deguille, A Bordeaux; 27, 4.
Marie Rouxel, a Ay ; 68, 44.
H61lne Melot, a Bordeaux; 50, 28.
Julia da Silva, aBagneres-de-Bigorre ; 63, 40.
Gabrielle Devriere, a Bergues; 78, 5z.
Antoinette Crayol, a Ussel; 76, 53.
Julienne Lecavorsil, a Buenos-Ayres ; 94, 71.
Marie Lacroix, a Muno; 9i, 68.
Perrine Granger, a La Teppe; 83, 59.
Marie Boyer, a Montferrand ; 48, 25.
Marie Csernova, a Szekszard : 71, 49.
Charlotte Onak, a Marianosztra; 51, 29.
Antonia Gomes, i Nogueira; 46, 23.
Emanuela Debenedictis. a Naples; 84, 62.
Marie Verdier, a Mont-de-Marsan ; 73, 49.
Marguerite Cazal, A La REole; 82, 62.
Julia Pastora, A Arequipa ; 73, 52.
Henrietta Ewing, a Buffalo ; 60, 28.
Marie Kohler, a Graz; 63, 42.
Marie Wozniak, a Feldhof; 77, 59.
Giuseppina Conti, a Maglie; 81, 61.
Marie Vaillant, a Beaucaire; 76, 59.
Suzanne Duhameau, i Chantepie; 31, 7.
Marie Vaillant, a Lodve ; 68, 44.
Caroline Gabriel, h Verviers; 69, 48.
Clara Rocher,

a

Neuilly; 71, 49.

Catherine Holy, A Kosice ; 20, 3.
Augustine Grom,

a

Banska Bystrica; 29, II.

Marie Molnar, i Nitra; 85, 65.
Antonija Kriznik, A Ljubljana; 29, 8.
Antonija Pregelj, a Hotemez ; 56, 33.
Elisabeth Wanker, a Schermerg ; 66, 43.
Anna Nigg, a Schermerg ; 72, 51.
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Anna Betta, a Salzbourg ; 71, 5o .
Orsola Bellini, A Plaisance; 59, 33.
Angela Pagliano, A Naples; 68, 43.
Rosenda Munagorri, A La Corogna; 61, 41.
Maria Munoz, A Madrid ; 62, 32.
Anne Cordonnier, A Paris; 76. 53.
Anne Cohfornic, A Toulouse ; 68, 42.
Josephine Calleja, A Istambul; 70, 51.
Anna Feola, A Bari ; 57, 27.
Jos6phine Mondellini, A Turin ; 27, 6.
Catherine Mazzola, A Naples; 48, 25.
Bridget Grimes, A Evansville ; 76, 49.
Marie Walter, B Olivet, 75, 34.
Marie Page, A Bebek; 88, 73.
Elisabeth Ruat, A Paris 78, 45.
Georgette de Nettancourt, A Saint-Genrain-en-Lave : o, 28.
Marie Schencher, A Dult; 67, 46.
Elisabeth Jungkurth, A San Francisco; 75, 49.
Anne Holland, A Dublin ; 63, 40.
Augusta Viti, A Sienne; 28, 5.
Concepcion Vilaplana, . Rio Piedras ; 69, 44.
Maria Altuna, A Manille; 54, 34Marie Faure, A Clichy ; 82, 64.
Victoire Cuiller, A ChAteau-l'Eveque; 66. 42.
Marie Disarnauts, A Bordeaux; 46, 22.
Maria Buchel, A Fribourg; 68, 48.
Juana Olivares, A Madrid ; 66, 43.
Rose Cabano, A Rome; 79, 59.
Gertrude Collins, A Austin ; 51, 27.
Dorothea Bopp, A Norfolk ; 27, 9.
Rosa Schagemann, A Baltimore ; 82, 6o.
Mary Connelly, A Buffalo : 81, 59.
Marguerite Chavaignac, A Montolieu ; 83, 62.
Catherine Hayes, A la Nouvelle-Orlians; 79, 53.
Anne Kanalik, A Ladce ; 21, 3.
Adele Schiavoncini, A Sienne; 53, 15.
Maria Petri, A Sestri ; 85, 64.
Maria Natalini, A Monistero ; 78, 46.
Louise Corvetto, A Luserna ; 67, 49.
Anna Laiminger, A Salzbourg : 62, 39.
Maria Sarratea, A Fuenterrabla; 72, 51.
Rosa Sevane, A Rafelbunol ; 76, 52.
Mathilde Romero, A Coruna : 51, 32.
Maria Martos, A Santa-Cruz de la Palma ; 70, 42.
Marie Turmeny, A Clichy ; 77, 52.
Marie Hallet, A Perigueux ; 84, 61.
Marthe de Coussergues, A Reims; 63, 40.
Jeanne Rey, A Buenos-Aires; 75, 53.
Anne Hogan, A Philadelphie ; 61, 43Elisabeth Hetherington, A Baltimore ; 71. 44.
Marie Bertry, A Naples ; 79, 50.
Maria Caronna, a San Saverio; 43, 13.
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Cannelita Novelli, a Superga ; 49, 22.
Giuseppna Serena, a Assise ; 87, 70.
Mane 'asconcellos. a Diamantma ; 85, 52.
Josefa Krai, a Lankowitz ; 45, 25.
Yvonne Sotin, A Paris; 31, 8.
Ther&se Metter, A Rennes; 79, 56.
Reine Grassy, a Paris ; 63, 42.
Marguerite Richard, a Paris ; 63, 40.
Mane Aerst, a Andrimont ; 74, 49.
Euginie Caillot, a Renage; 7o. 48.
Carlota Tascon, a Popayan ; 46, 23.
Marie Masser, a Graz ; 77, 59Anne Kresnik, a Budapest ; 66, 42.
Rose Scheibli, a Gyongyos; 40, 22.
Marie Clerget, a Chaumes; 58, 60.
Julia Collins, a Cambrige; 58, 26.
Julia Flynn, a Dallas; 60, 37.
Rose Ma, h Chentingfu; 37, 17Amilie Veger, a Nitra; 81, 58.
Catherine Kajut, a Lwow; 62, 39.
Val6rie Rojewska, a Varsovie ; 67, 45.
Clotilde Verdinelli, A Sienne; 65,44.
Cristine Arsini, A Sienne ; 77-54Marie Ranson, a Warley ; 28, 1o.
Marie Ariza, a Malaga; 72, 48.
Rapha4lle Aparicuo, a Rafelbunol; 77, 45.
Marie Carrera, a Rafelbunol; 64-38.
Marie Martos, a La Palma; 70, 42.
Valerie Moreno, a Madrid ; 40, 20.
Josefa Garchitorena, a Cadix; 62, 19.
Catherine Murdoch, a Clichy; 76, 49.
Marie Paumier, a Clichy ; 86, 64.
Marie Guidel, a Montolieu; 69, 42.
Elise Niquet, a Sotteville; 59, 38.
Marie Laplaze, i Lauzerte ; 67, 43.
Marie Massy, a Bordeaux; 71, 45Marie Lepage, a Chevresis-Monceau; 72, 51.
Carmela Profilo, g Noto; 89, 70.
Josefa Fheissl, a Lankowitz ; 78, 51.
Anais Lautard, a Alencon; 85, 62.
Marie Brande, a Roubaix; 36, 1o.
Marie Leterme, a Clermont-Ferrand ; 48, 12.
Clotilde Moulin, a Laon ; 78, 49.
Marie Pestel, a Bourbon-l'Archambault; 59, 35Margaret Dillon, a la Nouvelle-Orl6ans; 77, 56.
Deidamnia Munoz, a Talcahuno; 69, 49.
V6ronique Kvolikowska, a Lobzow ; 68, 51.
Claudina Coello, a Madrid; 72, 40.
Maria Vazquez, a Guadalajara; 48, 41.
Dolor6s Teres, a Bejucal; 72, 51.
Maria Marquez, A Mayaguez ; 77, 57.
L Gerant :
BU.Nol JOLY.
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De 1874 a 1918

CHAPITRE XXXVI. -

M. Bor6, sueritur gen6ral (suite).
SOMMAIRE.-LeccrpsprotessoraldelaMaison-Mere 874-1878).
M. Arnand DAVID (suite).

M. Armand David s'embarqua pour la France, A
bord de 1'Impratrice-Euginie, en juillet I87o. Lorsque
le bateau fut arrive A Ceylan, on eut les premieres nouvelles de _l guerre franco-prussienne. On debarqua a
Marseille, fn aoet, apres 45 jours de travers6e. Impossible d'aller i Paris. M. David se r6solut a se rendre a
SavoQe, sa c1ire premiere maison. 11 constata avec
plaisir que son petit musee d'histoire natureUe avait
et6 sauve de r'incamerawenlo ou confiscation gouvernementale, parce qu'on 1'avait declare comme propridt6
personneUe de M. David. Notre confrere sijourna en

Italie jusqu'a la chute de la Counmune, soit dans les
rraisos de la Congregation, soit dans a famille Aldissone, soit caez le marquis Doria, a Genes. 11 profita de
son sejour en Italie pour comparer les assertions des
savants avec les meditations que lui avaient suggedr ses
decouvertes.en Chine. Tout en me refusant, dit-il, a
admettre jes enormes consequences que les Darwiniens
tirent de Jeur observations sur la modification de 1'Asp*ce, je suis de ceux qui pensent que ces sortes d'etudes
doivent donner des resultats... D'ailleurs, s'il ripugne
a accueilir I'hypothese du changement specifique, sous
pretexte qu'il ne le comprend pas (il ne comprendra pas
mieux la formation d'une simple vari :t), I'esprit humain ne trouve aucune explication pour se rendre compte
de !a distribution actuelle des dtres vivants que le
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naturaliste trouve rassemblks sur les diffirents points
de la terre par groupes plus ou moins nombreux de
formes voisines et similaires, qui paraissent jouer des
r6les identiques dans 1'economie du monde ,.
Ces iddes que nous trouvons dans le journal de M. David, A I'occasion de ses recherches dans les collections
de Genes, nous les avons dejA rencontrees (sans les
avoir signales) et nous les rencontrerons encore dans
la suite de ce recit ; elles lui sont chores ; nous les signaions simplement pour faire connaitre la mentalit6 de
notre confrre.
La paix 6tant enfin revenue en France, M. David
prit la route de Paris, of il arriva le 20 juin 1871. Le
P. Etienne venait lui aussi de rentrer en France ; mais
M. David put A peine 1entrevoir, car le Superieur
gen&al se rendit presque aussit6t an Berceau de SaintVincent-de-Paul, oh se trouvaient les jeunes gens et
il ne se fixa ddfinitivement A la Maison-MWre qu'A Ia
fete du 19 juillet.
Le premier soin de M. David en arrivant A la capitale
avait eti naturellement d'aller voir le Museum. a J'eus
la satisfaction d'apprendre que ni les 8o obus prussiens
qui 6taient tombs au Jardin des Plantes, ni le p6trole
des Communeux, n'avaient fait un trop grand mal
aux riches collections de notre etablissement scientifique et que, en particulier, les objets provenant de
mes envois etaient tons sains et saufs. a DIs le commencement du siege, on avait.descendu les collections
dans les caveaux du Museum. II avait fallu 65.000 bocaux d'alcool pour les renfermer.
Peu de jours apres son arrivee, il y eut une seance
de L'Acad6mie des Sciences, le 26 juin et M. Blanchard
parla des explorations de l'abbW David. Le secretaire
g6ndral terminait en disant que I'intr6pide explorateur
6tait en ce momPnt a Paris, malade, et qu'il ne pourrait
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pas retourner en Chine; la science fait une grande
perte, concluait M. Blanchard, personne ne pourra
remplacer I'abbe David.
Notre cher confrere fut alors envoys au pays basque,
tant pour revoir ses parents que pour refaire sa sante.
Pendant ce voyage, les professeurs du Museum jug&rent
A propos de faire une exposition publique de toutes
les collections de M. David. C'etait au mois d'aoiit 1871.
ALe temps etait pen favorable pour attirer un concours
considerable; le Jardin des Plantes 6tait encore occupe
militairement et les baraques des soldats en encombraient les allies . D'autre part, on n'avait expos6
qu'une partie des objets rapport6s; on avait en particulier A pen pros laiss6 de c6te ce qui concerne la
botanique et la mineralogie. Malgr6 ces lacunes et ces
difficultes, I'exposition eut un grand succas et l'on fut
6merveill6 de voir qu'un seul homme avait pu d6couvrir tant de choses, si belles et si rares.
L'air natal remit M. David presque compl6tement
sur pied; ii rentra A Paris au milieu de septembre 1871,
et il lui sembla qu'il avait assez de force et de sant6
pour se pr6parer A un nouveau voyage en Chine. Du
consentement du P. Etienne, il accepta une prorogation
de la mission scientifique, donnie par le ministre de
rInstruction Publique ; cette campagne devait, d'apres
ses plans, durer trois on quatre ans et se terminer par
1'exploration des Philippines.
Pendant les quelques mois qui priciderent son ddpart
pour la Chine, M. David vit plusieurs fois M. Thiers,
President de la RWpublique, dont il fait un grand 6loge
pour ce qui concerne son amour de la science ; il entretint des relations 6troites avec plusieurs savants, en
particulier avec M. Daubree, de 'Institut; il fit un
voyage en Angleterre dont nous ignorons le but; il
recopia a l'encre une partie de son journal de voyage
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an Tibet et il ccrivit quelques articles, en particulier
une letrre au Secretaire Gintral de la Sociit de Giographie dans laquelle il y a quelques details qui completent le recit de ses deux voyages d'exploration;
nous allons en donner quelques passages. M. David
resume d'abord A grands traits le but et les r6sultats
de ses courses scientifiques, qui lui out procure beaucoup de fatigues, de privations, de sacrifices et de dangers (sur lesquels il ne juge pas opportun de s'6tendre).
11 compare ses d.couvertes avec celles des naturalistes
anglais et russes, en particulier de M. Swinhoe, ii ie
fait avec la modestie qui convient A un vrai savant;
il ne peut s'empecher de reconnaitre qu'il a rapport6
plus de quarante especes de mammiferes incomnues,
plus de cinquante d'oiseaux et une bonne part d'espaces
nouvelles des autres animaux. Pour ce qui est de ses
collections botaniques, elles representent assez an complet la fiore du nord et partiellement celle dti centte
et de l'ouest de la Chine ; enfin ses collections de roches,
fossiles, ses notes et cartes relatives A la nature des
terrains semblent offrir de 'inter6t pour la g9ofogie,
dit-il modestement. M. David aborde ensuite quelques
questions particulieres.
Ii lui semble qu'attribuer A la Chine quatre A cinq
cents millions d'habitants n'est pas une exagration.
( Les ravages des Taipings, dit-il, ont eu beau ditraiie
de nombreuses villes et bourgades ; elles ressuscitent
comme par enchantement. En Chine, tout le monde
se marie de bonne heure et il faut tres pen A un m 4nage
pour vivre et prosperer. D'autre part, les Mongols,
voisins des Chinois, d&pirissent toutes les families
mongoles se font un devoir de consacrer au celibat du
Lamanisme tous leurs gargons, sauf un seul ; les Chinois
d6versent sans cesse en terre mongole rexces de leur
population et s'accroissent ainsi sans &tre limit6s par
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respace. II y a m6me ce phnhomine curieux que plusieurs des grandes villes de Chine sont en decadence
an point de vue population, il en est ainsi de Nankin.
Les trois villes d'Outchang, d'Hankeou et de Hanyang
qui autrefois comptaient 6 on 7 millions (!) n'en ont
plis que le tiers; PMkin ne renferne plus aujourd'hui
ui million d'habitants A; cela paraissait 6tre rinverse
de ce qui se passe actuellement : on delaissait les villes
pout les campagnes.
aEn general, dit M. David, les populations chinoises
sont paisibles, travailleuses, polies, point adonnies A
rivrogneie, malheureusement ne resistant pas a la
passion de l'opium ; sans la jalousie des mandarins
et des lettres, les Chineis ne hairaient pas les Europ6ets
de bonne conduite ; les pures races jaunes des parties
septentrionale et orientale sont plus civilis6es, plus
retenues, plus calculatrices, moins soumises au sentiment, moins accessibles A l'affection que les races nalangkes de l'euest et du sud ; les missionnaires catholiqcpes vivent g&enralement en paix au milieu des indigtaes qui les respectent; les tracasseries A l'rgard des
chritiens sont des faits isolks, provoques surtout par
dies soeietis secrtes ; it y a chaque annie en meyentse
quinze a vingt mille adultes qul embrassent la religion
catholique. Je pense, continue M. David, que la Chine
W'est pas disposee A recevoir notre civilisation europ6enne; elle n'en veut pas et elle n'en a pas besoia.
Elie pjsskde chez ell les elements de sa prospiritC.
Sa personnalite si originale qui depuis quatre ou cinq
it dure sans changements essentiels ; 'est-ele
mille af
pa lI pour protester contre i'incessante mutabiit6
dt nations occidentales ? * M. David Wtest pas pour
introduire des r6formes en Chine ; fl craint que cota
nuise A cet empire colossal, quarante ou cinquante fois
uSlafte, 11 est d'avis de laisser, si Poti pent ainsi pa~ter,
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la Chine aux Chinois et d'loigner seulement de notre
Europe les flots envahissants de la race jaune. II entrevoit, dans un lointain tres lointain, une fusion des
deux civilisations extremes pour constituer une seule
et meme socidtd. Evidemment, en cela comme en
tout le reste, nous rapportons simplement les opinions
de notre savant confrere, sans les juger, ce qui serait
au-dessus de notre competence.
II y a beaucoup de choses dans cette lettre de M. David
an Secretaire general de la Socidte de Geographie.
Evidemment il se garde d'exprimer catigoriquement
des opinions qui heurteraient ses contemporains ; mais
on devine ses idWes : il les expose a mots couverts dans
-plusieurs endroits de son journal ofi il conclut: inteligenti pauca.
Les pr6paratifs du voyage sont achevis; M. David
s'embarque en janvier 1872 ; il arrive & Shanghai, au
mois de mars. II va faire visite au P. Heude qui poss&de lui aussi des collections et qui vent organiser un
cabinet d'histoire naturelle au college de Zi-Ka-W6 ;
M. David signale, dans son journal, les lacunes de cette
collection ; pas d'etiquettes constatant le sexe et l'Fge ;
de plus le PWre ne prepare pas et ne monte pas lui-meme
les animaux qu'il expose; il en resultera des imperfections.M.David se rend &Ning-Po, il salue Mgr Guierry
at il entreprend une exploration du Tch-Kiang. C'est
pendant cette exp&dition que 1'Academie des Sciences
de Paris le nomma membre correspondant pour la
section de gdographie, le ier avril 1872. On lui avait
peut-6tre signalk & Paris que, das son journal, ii ne
parlait pas beaucoup de riasomaplissement de ses devoirs
religieux et sacerdotanx ; aussi, a partir de ce voyage,
il entre dans plus de d6tails, quoique I'on comprenae
qu'il pare avant tout de choses concernant les sciences
naturelles. Le o1mai, il a fini son exploration du Tch6-
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Kiang et il rentre A Shanghai. De son s6jour dans cette
ville, citons cette petite malice qui peint son caract-re;
» Le P. Heude n'etait plus a Shanghai, il s'6tait dirig6
vers le nord de la Province; j'appris qu'il venait d'envoyer des collections et je demandai A les voir avec cet
empressement, cette avidith que le naturaliste comprend.
Mais pour une raison quelconque la clef du cabinet
devint introuvable an moment o6 il fallut y p6n6trer. *
A Shanghai, il fait connaissance avec un giologue
allemand, le baron de Richtoffen, qu'il estime beaucoup,
bien qu'il soit en disaccord avec lui sur plusieurs points.
II se rend ensuite par vapeur anglais A Tien-Tsin oiL
il arrive le 31 mai 1872. 11 est saisi d'une profonde mnotion en revoyant ces lieux oi il faillit etre massacre,
23 mois auparavant. II se rappelle le spectacle qu'il
avait vu alors : les flammes qui consumaient le consulat
de France, rl'glise catholique et 'immense etablissement des Filles de la Charit ; les fragments des corps
mutilts de nos compatriotes qu'on pchait dans le fleuve
et dans les 6gouts, etc.; il parcourt maintenant ces
lieux solitaires; la carcasse et )es tours si belles de
1'eglise gothique incendiee existent toujours; du consulat francais il ne reste plus pierre sur pierre ; on en a
fait le cimetiere des victimes ; de la maison des Soeurs,
il ne subsiste plus que les massives murailles de la
chapelle ; maintenant tous les 6tablissements catholiques sont sur la concession europeenne.
De Tien-Tsin, M. David se dirige vers PNkin, il y
sejournera jusqu'au debut d'octobre pour pr6parer sa
troisieme exp6dition scientifique.
I 6crit aux savants de diffirentes nationalitss ; parmi
ces lettres, il en est une qui devrait etre cit6e, si elle
n'6tait trop longue; elle a 6t6 publi6e dans le North
China Branch of the Asiatic Society, elle est adressee a
M. Forbes, le 12 aoilt 1872.
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11 y expose ses theries gologiques; il le fait awve
grande modestie, avouant que dans les rapports qu'il
a adresas au Mus6um, i y a des lacunes, des fautes
de determination, des inexactitudes. Il invite son savant
correspondant a vrifier t si ce que j'4cris amplifie,
confirme ou contredit les connaissances que vous avez
sur ls productions de l'Extreme-Orient ). Dans d'autres
lettres, il se plaint que de graves erreurs aient 6td cormises dans l'impression de ses notes journalioes; i .se
plaint 6galement de l'indelicatesse de quelques savants.
qui out publii quelques-unes de ses dicouvertes avant
que le Museum de Paris, pour lequel elles etaient destiares, ne les ait fait connaitre.
Avant de partir pout une expedition qui doit durer
trois ans, dans.sa.pease, et qui en realite dura zo mois,
M. David remet en etat son cabinet d'histoire naturelle du Pktang. II constate avec peine que plusieurs
sujets uniques out disparu pour une cause inconnue.
SJe dois confesser, 6crit-il, que si dans la creation de
ce cabinet qui pouvait avec le temps acqubrir de 'importance, rmes travaux ont t4 toires par mes anciens
suprieurs de Pekin, is sont loin d'etre encourages par
les directeurs actuels de la Mission, Ont-ils raison ? Jo
pense que nqa
n. Dans une lettre adressee A un de ses
parents et cithe par M. Daranatz dans une notice interessante sur aotre confrre, dont nous parlerons plus
tard, M. David est plus explicite encore : t Notre nouvel.
6veque de P&Win, trop ancieu missionnaire ea Chine,
voit d'un ceil assez iaikffrent mes travaux et ne m'a
point prodigu6 ses encouragements. 11 'est pas an
oourant des sciences d'observation et des immenses
questions qu'elles soulvent et souleveront de plus an
plus. v Ce nouvel 6vque 6tait Mgr Delaplace. Nous
earegistrons ce que M. David dit de lui sans juger si
ces plaintes sont justifides ou non. U est asses dificile

-

781 -

de se prononcer en pareil cas, chacun se platant A un
point de vue diff6rent et tous desirant ardemment la
gloire de Dieu A leur maniere.
Les preparatifs de voyage sont acheves ; il a 3oo livres
de bagages, les objets strictement indispensables; la
Mission lui a donn6 deux jeunes chretiens, il fera la
route en charrette ; pric6demment, au Tch6-Kiang, il
avait ,tW encoffr6 dans une jonque pendant une grande
partie de ses courses, cette fois il va etre secoue terriblement pendant 32 jours de charrette,
M. David a publiM en 1875, chez Hachette, le Journal
de son troisiýe voyage d'exploration dans I'empire
chinois, 2 volumes in-i6 de 383 et 348 pages, avec des
cartes et de nombreuses gravures. C'est a cette source
que nous empruntons les details qui vont suivre.
Ordinaiiement M. David indique, chaque jour, le
nombre de Ui qu'il a parcourus dans la journie, la temperature et I'altitude du lieu oO ii s'arrkte, quelquefois
Ia latitude et la longitude ; puis il d6crit ce qu'il a vu
dans le voyage : d'abord les ph&nomenes atmospheriqued,
la nature des terrains, montagnes (leur hauteur approximative), plaines (les productions), couches geologiques,
ioches ; ensuite les arbres, les oiseaux, les animaux
tertestres; les poissons qu'il a remarques. C'est extramement technique, d'autant plus que chaque chose est
ordinairement appelee par le nom latin que lui donnent
les :savants. Evidemment nous ne parlerons pas de
tots ces details, sinon quand une particularite que nous
supposerons interessante pour nos lecteurs nous. y
iivitera; en general done, nous ne parlerons que des
4Wnements, des incidents, des accidents, des rflexions
de M. David sur les faits et gestes qu'il remarque-ea
Totue, dans les auberges, dans les chr6tientset et enin
dea maladies de notre cher confrre et du courage i•err
gique'avec -iequel il acwomplit sa mission- vrai martyr
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de la science comme on le verra par la suite du ricit.
C'est le 2 octobre 1872, A 9 heures et demie, que
M. David quitte Pdkin, sans regret. Le 4 octobre il
est log6 dans une auberge avec une caravane de lamas
tibetains. C'est une ambassade qui a offert ses hommages an Fils du CieL Son chef est un Bouddha incarn6. M. David a la curiosit6 d'aller le voir. Le Bouddha
est assis derriere une table couverte de soie rouge; on
brfile des batonnets odorants devant lui et, lui, deguste
avec majest6 de l'eau-de-vie chaude qui se trouve A
sa portie. Les serviteurs du Bouddha s'itonnent que
I'rtranger se presente devant Iidole vivante sans se
prosterner. Dans cette meme auberge, pendant une
grande partie de la nuit, un essaim de dames fleuries
n'ont pas cess6 de gratter leurs guitares dans le but
de charmer les 6trangers ; les deux chrtiens et M. David,
logEs dans une piece voisine, ne se laissent pas seduire
par les charmes de ces nouvelles Circ6 et un des chrtiens, renouvelant les procdIes d'un ancien, se bouche
les oreilles avec du coton pour 6chapper plus sirement
A la seduction.
Le 8 octobre, M. David arrive a Tcbing-Tin-Fou, siege
d'un Vicaire apostolique. C'est une immense ville avec
de grandes et belles murailles qui rappellent celles de
Pkin et cependant elle ne renferme que xo.ooo habitants. M. David admire la magnifique Oglise gothique bAtie par le frre Marty. II fait grand elge de MgrAnouilh,
mort peu d'annies auparavant. II le justifie des plaintes
formulees contre lui par les hommes politiques. Le
successeur de Mgr Anouilh est Mgr Tagliabue-; il Wfit
4 M. David 1'accueil le plus cordial, il le retafit g6n~.
reusement jusqu'au endemain et il lui acilite son
voyage en lui donnant des lingots de bon argent. Les
missionnaires du vicariat sent en retraite chez 1'eveque.
)1. David a fait la sienne avant de partir. It a fbt4es
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riflexions pour justifier cette interruption dans l'exercice du ministere sacerdotal.
Le lendemain, premiere difficult avec les charretiers.
M. David trouve leurs exigences contraires au contrat:
acela me fiche d'autant plus, dit-il, que je n'avais
que des dispositions bienveillantes envers eux . II
trace le portrait de ses conducteurs : l'un brave homme,
respectueux, silencieux, bon voiturier, aussi robuste
qu'actif malgr6 les acces de fievre ; I'autre au contraire
fumeur d'opium, gourmand, paresseux, n'est bon qu'a
prodiguer des imprecations et des coups de fouet aux
animaux. M. David souffre de se voir meni par cet
homme; A'mais ma dignit6 chinoise exige que je me
renferme dans un majestueux silence P.
SLe 14 octobre, les voyageurs penetrerent dans le
Honan. On voit des bronettes A voile. Un grand vent
du Sud jette A la figure une poussiere 6touffante qui
salit et fatigue. Un orage formidable 6clate de la maniere
la plus violente. On parle beaucoup des brigands qui
infestent la contree. Un mandarin militaire met M. David en garde contre eux. Les soldats ne permettent pas
qu'on voyage la nuit dans cette meme crainte. M. David
gnmit sur la destruction des forkts; mais il excuse les
habitants sur la n6cessit6 de d6truire ce qui est repaire
aux animaux fMroces, aux tigres et aux panthares. La
fievre saisit lun ou l'autre des voyageurs. M. David
s'endurcit en faisant une bonne partie de la route A
pied, par compassion pour les mulets, car les routes
sont atroces; une boue noire, gluante, tenace s'attache
aux roues de la charrette ; les betes s'ipuisent. Le voyage
monotone, ennuyeux, est quelquefois Ogay6 par .des
scenes d'un genre particulier. Ainsi le 19 octobre, a un
busard harcel6 et poursuivi dans les airs par deux corbeaux criards se jette tout Acoup devant nous, au milieu
d'un champ pour 6chapper A ses taquins persecuteurs,

Au mmne endroit, etait un lievre, cach6 parmi ls herbes
flitries. A la vue de l'oiseau de proie qui s'abat si pros
de hui, la bte aux larges oreilles se met en devoir de
fuir. Mais se ravisant bientot et enhardie par 'jas pen
redoutable de son adversaire, elle se retourne Wrement
et se cabre devant lui dans la posture la plus hbroique,
la plus fo-aidable qu'elle sait imaginer. Les deux champions restent lA un bon moment, immobiles, en face
I'un de I'autre et A trois pas de distance jusqu'a ce qie
rI'iseau, intimide enfA. s'envole dans les airs op A est
rejqint bientit pat sa brune compagne qui. e guiwvit
de Join. fl y a de teiips en temps de ees petits recits
qui rompent la monotonie du journal .
M. David signale les habits bleus, parfois rouges des
populations. ( Les iajsons sont bsses. Les rues des
villes sont 6troites, sales. Dans les auberges, les chambres sont obscures et petites, rýpandues autoau de la
cour et de l'ecurie communes. Pour lit, le kang, c'esta-dire une estrade en maaonnerie, couverte d'une antique et 6paisse poussire ; c'est du luxe, si la porte
ferme, s'il y a du papier A la fenqtre, s'il y a un banc
ou une chaise en bois, si le toit n'est pas ouvert a tops.
les veats, si les cloisons ne sont pas largement eptr'ouvertes, si A la place de ce qui manque il n'y a pas des
objets qu'an ne veut pas mnee nonumer, sans compter
la triple esplce de vermine qui ne fait presque jamais
defaut, sans corgpter les cousins trop caustiques, sans
compter. les parfums des cabinets trop vo•iss, les exialaisons des fumeurs d'opium, etc.; ce n'est pas une
vie douillette que npps menons, conclut M. David.-Le 94 octobre, on arrive an fameux Hoang-Ho, jneuye
jaune :il a 4.500 kilometres de long; c'est le second
fleuve de la Chine. On l'appelle le cr6ve-ceur, I'incorrigible, le fau, le destructeur.de prosplrit. M. David
qui a fait et fera un grand, loge du .Yang-Tse-Iiang
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on Fleuve Bleu, le Majestueux, qui a 5.08o kilometres
de long, dit du Hoang-Ho : a C'est un bien vilain fieuve
ic, peu profond, mais tres large (ici douze li, c'est--dire,
1o kilometres) . Le fleuve fut vilain pour M. David

par les nombreuses p6ripities de sa traversie. D'abord
ii fallut attendre quatre heures sur la plage boueuse
l'arrivee du grand bac, maaceuvre par 15 gaillards
qui out I'air de brigands et qui sont nus comme des
vers; on met'six heures pour traverser le fleuve; au
bean milieu de la traversee les passeur. rangonnent les
pasagers ; M. David ne se laisse pas intimider et dclare
qu'il ne paiera que lorsqu'il sera d6barqu6. Devant son

air _4cide et les armes A feu qu'il possede, les bateliers
n'oqe t pas insister, mais ils dirigent le bac sur une
plage hoxriblement boueuse que la charrette de M. David
ne pourra traverser. M. David se plaint. On lui r6pond
qu'l est trop tard. M. David exige qu'on le conduise
a I'endroit ordinaire du debarquement. Les bateliers
ne bogent pas. 1M. David fait sauter adroitement un
de ses domestiques pour avertir le mandarin. Les
hopmues s'appretent A preparer le riz. M. David tire
son reyolver et menace de s'en servir, au moins pour
bri-er la marnite, si on ne fait pas droit -a sa demande,
Les hommes sont effrayes, ils remontent a ,bord,
lMyent les ancres et conduisent le bac a un lieu abor-

dable. Alors changement de dcors: eux qui insultaient tout I'he.ure, font maintenant de grandes prQsternations A la chinoise. M. David est g6n.reux, il
pardonne ; mais les satellites du mandarin qui arrivent
A ce moment, soutirent aux bateliers tout I'argent que
ceux-ci avaient extorqu6 aux passagers. La justice est

satisfaite, mais l'app6tit de M. David ne 1'est pas, car
la anit est avapc.e et il n'a encore rien pris de la jourrde ;
il lui faut encore voyager trois heures en pleine nuit
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avant de trouver une auberge oi il fera d'unseulcoup
le dejeuner, le diner et le souper.
Les jours suivants, on longe plus on moins le HoangHo: a U n'a rien de la majest6 du Yang-Ts6-Kiang,
dit M. David, ni meme de celle que je lui ai vue au pays
des Ortous. i M. David admire le pays de Honan, qu'il
appelle d le jardin de la Chine; le terroir est fertile, le
climat est doux; la population est belle ;.elle se nourrit
de pain blanc cuit a la vapeur on de pites de blk pr6parees & la mode italienne. DM. David observe qu'on pourrait facilement, avec la farine petrie qu'on leur sert,
faire des grissines comme les c6lbres pains de Turin.
Pendant les jours ou il c6toie le Hoang-Ho, M. David
admire et etudie longuement un terrain particulier
Scollines quaternaires, qui forment un plateau a plusieurs 6tages que, depuis de longs siecles, lesagentsatmospheriques ravinent de plus en plus; c'est un grand
depSt de terre meuble jaunatre, ayant cent et quelquefois plusieurs centaines de metres de hauteur. Des
habitations humaines sont fr6quemment installees dans
ce terrain sous formes de cavernes. En quelques endroits, le terrain est ravine et creus6 par la roue des
charrettes' jusqu'A 40 on 50 metres de profondeur. Les

Chinois y 6tablissent en grand nombre des demeures
troglodytes qui ont Favantage d'etre chaudes en hiver
et fraiches en t6 ; mais les 6boulements y sont fr6quents. La route dans ce terrain n'est souvent qu'un
6troit boyau oi une seule charrette peut passer; aussi
nos voituriers poussent sans cesse de grands cris pour
avertir ceux qui pourraient se trouver a l'autre bout
de cet 6troit canal. o
Comment expliquer la formation de ce terrain que
M. David appelle diluvium ou loess hang hoien ? Notre
confrere pense que cette immense masse quaternaire
est due A un soulkvement de montagnes qui aura arrWtd
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le cours du Hoang-Ho, l'aura transform6 en un immense lac dans lequel le limon du fleuve se sera deposi ;
plus tard, l'obstacle ayant disparu, le fleuve aura repris
son cours et le loess se sera formn. II avoue qu'il est
en disaccord avec Richtoffen, lequel pense que la formation de cet immense dep6t est 1'ceuvre du travail
chimique et vigftatif du sol. M. David y voit des difficults ; mais iA avoue qu'il y en a aussi dans son
explication.
De pareilles 6tudes font honneur A la science et a la
reserve de notre confrere.
Dans une auberge de ce territoire, M. David est insult6 par un soldat ; il est trait6 de barbare fils de la
mer; le soldat crie qu'il faut exterminer tous les 6trangers et leurs amis les chretiens. M. David a envie de
dormir, il le fait taire par l'aubergiste ; mais il lui pardonne, chr6tiennement et sacerdotalement. a Le coquin
le savait sans doute », conclut M. David philosophiquement.
I y a des considerations sur les mines de charbon,
sur le p6trole, sur l'eau salve qu'on trouve a plus ou
moins de profondeur ; elles interessent plutOt les prospecteurs que nos lecteurs. Dix livres de charbon en ce
pays coatent une sap&ke, c'est-i-dire un demi-centime,
dit M. David. On rencontre beaucoup de ruines occasionntes par les brigands et beaucoup de forteresses
pour s'abriter contre eux. Mais ces camps retranch6s
ne paraissent pas tres sirs . notre confrere, car les
armes qu'on y trouve ne sont que des piques faites avec
des roseaux de marais lies en faisceau : a Selon moi elles
sont trop longues et trop souples pour ktre d'une utilit6
s&ieuse. *
Le 31 octobre, il quitte le Fleuve Jaune et entre dans
la province du Chen-Si. A la ville frontiere qui s'appelle Tong-Kouan, i! faut exhiber ses passeports A
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quatre endroits pour entrer dans la ville, A quatre endroits pour en sortir ! La province du Chen-Si difftre
totalement de celle du Honan : x C'est une plaine par-

faite, une alluvion moderne. Les ruines sont de plus
en plus abondantes. Tous les villages sont fortifies. Les
auberges sout rares. Toutes les pagodes sont detruites.
Le peuple parait morne, m6fiant, grossier; il est cou-

vert de hailons et moins beau qu'au Honan. »
Le 3 novembre, M. David fait son entree dans SinGan-Fou. I'ancienne capitale de l'empire, du temps

des empereurs mongols. Les murailles qui paraissent
former un carr6 parfait d'une grande ktendue rappellent
singulierement PMkin; la porte par laquelle il p6entre
fait un effet imposant. II faut attendre longtemps A
la porte du Yamen ou tribunal situi au centre de la
vile. t Il me faut rester li plant6 an bean milieu d'une
rue populeuse et etroite, expose A la fatigante curiosite
des passants. Le vicariat est confi6 a des Franciscains
italiens: A la residence il n'y a qu'un Frangais, le
P. Vaucher qui a oublie sa langue maternelle. Le 6 novembre, le vicaire apostolique arrive - c'est le v6tran
des pr6lats missionnaires de Chine ; ii est pienontais,
d'une prudence consommne, d'un caractere moder ;
M. David se f6licite des longues et instructives conver-

sations qu'il a avec l'eveque. On devine que M. David
desire voir le fameux monument nestorien qui sub-

siste depuis tant de siNcles pr&s de Sin-Gan-Fou. Et
cependant, de fait, il ne le voit pas; Le journal du
io novembre renferme un historique tres intressant
des guerres entre Mahometans et Chinois; on y voit
le beau r6le jou6 par le missionnaire ; la note comique
n'y manque pas puisque les troupes imperiales sont
commandees par un ancien tambour de I'armne fran9aise qui a quatre femmes et plusieurs autres. Ces combats incessants d6tournent M. David d'aller an Kah-
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Sou ; il se contentera d'explorer la fameuse chaine de
montagnes du Tsing-Ling en 6tablissant son point d'attache A Inkiapo qui se trouve A 3.500 m6tres ; c'est
une rude expldition qui commence pour lui.
Le II novembre, il quitte la ville de Sin-Gan-Fou;
on ouvre les portes A 7 heures, mais il faut laisser passer
une interminable procession de brouettes qui apportent
des legumes. A 5 heures du soir, il n'y a plus de route ;
on gravit la montagne ; ce sont des rochers abrupts,
des torrents, de sombres forts ; heureusement il y a
des chr6tiens A qui M. David procure la joie d'avoir
]a messe et qui, en retour, l'aident dans ses courses
scientifiques. Mais M. David leur paiera toujours gendreusement les services qu'ils lui rendent. La maisonnette qu'il occupe est en terre, bien sale, ouverte A
tous les vents. Dans ses ascensions et descentes, il
rencontre quelquefois un appartement plus commode;
rsidence du missionnaire de passage. Sans doute c'est
toujours en terre, le vent penetre toujours, mais il y
a une table, une petite armoire, un kang; le jour est
donn6 par deux fenetres garnies de papiers, les passants
curieux y font bien quelques trous avec leur doigt
mouill de salive, mais cela n'a pas grand inconv6nient
ici et somme toute, pendant les mois que M. David va y
sfjourner, il estimera cette maisonnette un petit palais.
La presence fixe d'un pratre en ces montagnes, qui
voient rarement un missionnaire, est un 6venement :

aussi les chr6tiens viennent le saluer de divers endroits
et lui apportent des eufs, des chitaignes, des noix;
ces braves gens sont simples, francs, intelligents.
M. David dit la messe de bonne here et le reste de
la journe il part en chasse. Malgrk la rigueur de la
temperature, les fatigues des mont6es, les chutes dans
les rochers, il est heureux A Inkiapo. a C'est, dit-il, le
plus beau ciel, I'atmosphere la plus pure et - plus
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splendide que ron puisse voir ; quelquefois il faut
faire l'ascension d'un col plus 6lev ; cela demande
plusieurs jours ; les nuits sont froides; les forets sont
des fourr6s impenetrables ; on trouve 9A et IA quelques
cabanes oi l'on pent se procurer de l'eau chaude et
des pommes de terre; mais souvent les nuits sont plnibles A cause de la fumee 6touffante, des aboiements
de chiens, du sifflement des vents. II y a quelquefois
deux on trois pieds de neige dans lesquels on enfonce.
« Sur le col le plus eleve, le vent est tellement violent
que nous avons beaucoup de peine A nous tenir en 6quilibre et meme A respirer.
La chaine de Tsing-Ling qu'il a parcourue lui parait
avoir de 2' 300 lieues ; plusieurs sommets lui paraissent
avoir 12.0oo pieds. Mais ces courses sont fatigantes,
dangereuses ; il est 6puis6 par les montees et descentes
raides et innumaines. II est 6merveillM par les rhododendrons, les sapins, les pins ; il dicrit gentiment les
mceurs des oiseaux, leurs chants; il poursuit les pantheres; il cherche ep vain a attraper le chao-ho-lo et
le shan-yang. I a des moments de lassitude morale;
alors il voit tout en noir. a Ies Chinois, meme les chr6tiens, lui manquent de bonne foi, de franchise ; c'est
fatigant de vivre avec eux. Je me sens triste, de mauvaise humeur ; je me suis apercu qu'on s'entend avec
mes domestiques pour me tromper; je suis A me demander si je ne ferais pas mieux de transporter ailleurs mes p6nates. » Ces moments de tristesse passent;
il voit les chritiens venir en grand nombre c6lebrer pros
de lui les fetes religieuses, particulirement celle de
Noel; il redevient plus optimiste: Je ne puis avoir
que des sentiments de consolation et d'indulgence pour
des gens qui ont bien leur grand c6t. de bon. * Ainsi
se termine 1'ann&e 1872, son journal du 31 d6cembre
le montre pr6occup6 du compte qu'il devra rendre A

Dieu de sa vie ; 1'isolement of il se trouve lui fait faire
des reflexions serieuses. II conclut ses notes de ce jour
par cette phrase : a Plus que le regret de ce qui n'existe
plus, c'est la preoccupation de son avenir 6ternel qui
fournit matiere aux meditations de I'homme, au passage d'une annee A l'autre. »
L'annie 1873 debute par le ministere pastoral; car,
comme il le dit, a bien que pour le moment je ne voyage
pas comme missionnaire mais comme naturaliste, et
cela sans aucun scrupule, parce que 1'Utude et la connaissance des oeuvres de Dieu tend A la gloire du Createur de la nature, mes travaux et mes courses si fr&quents ne m'autorisent pas a me dispenser de toutes
les fonctions de mon ministere. Sans compter les pratiques journalires de mon 6tat, ii m'arrive parfois de
preter aux chritiens indigenes les soins spirituels et de
charit6 qu'il leur serait trop incommode d'aller demander A leurs pasteurs. a M. David va done voir les
malades ; en particulier il visite aujourd'hui, i r janvier,
le v6teran des chr6tiens, un vieillard de 85 ans qui est
moribond ; il recoit les fidles, leur administre les sacrements et pr6side les offices, car c'est fete ch6mee.
Mais void qu'on annonce la visite du pretre chinois
charg6 de ce district. M. David va 6tre oblige de loger
ailleurs, car la cabane qu'il occupe est celle du pasteur.
C'est un ennui de plus; il s'y resigne, mais enfin cela
trouble ses plans. Aussi d6crit-il, peut-6tre avec des
lunettes noires, l'arriv6e de celui dont il occupe la
chambre. Toute
"
cette apres-midi, notre vallke retentit
des frequents coups de feu qu'on tire et des p6tards
qu'on brMle sur un espace d'environ trois lieues. Vers
le soir j'apercois le Chen-Fou (plre spirituel) prc&d6d
et suivi d'un nombreux cortege d'hommes, s'avancer
lentement et en silence (on comprend qu'il savoure les
honneurs) assis sur sa chaise A porteurs, ornme de rouge,
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qui est pobie sur les paules de quatre robustes chrCtiens. Ces montagnes spnt bien difficiles A parcourir et
le raide sentier en zigzag qu'il faut gravir pendant uae
heure pour parvenir 4 notre chapeUe est singulirement
penible. Je m'attendais A ce que, li du moins, le graod
personnage (dont je suis s4r que les frees meuveat
touQ les jours la beche on la charrue) fit grice A ses
porteArs, Mais pas du tout ! ceux-ci n'qnt qu'4 s'alterner plus frIquemment, voilA tout. a
Nous devons ayouer qu'il nous semble que M. David
est ici injuste dans ses appreciations. Lui-mere en
d'autres circnstances sera oblige d'accepter des honneurs de la part des chr6tiens et de se cjomporter A peu
pros comme le •hen-iou qu'il critique. UI constate du
reKte, qu'en Chine comme en Orient, on n'a pas les
inaues usages qu'en Occident; il 6crit mine : « Cette
pratique a un avantage r~el, celui de sauvegarder le
respect dfi A I'autoritM, quelle qu'eUe soit. On pourrait
ajouter, continue-t-il, que c'est le culte de l'aptorito
qui a conserve l'empire chinois pendant que tous les
autres royaumes de la terre se sont ananutis ou renouveles plusieurs lois, surtout dans notre fiere France.
Probablement done, M. David, en cette occurrence, a
ced6 un peu A son esprit critique. En effet, il ne neglige
aucune occasion de lancer de petites pointes. Sans
doute, M. David les insure pour relever la fadeur de
soq recit tres technique et tres -ci4ntifique, mas est-ce
hien A propos ? M. David est aussi assez sentimental

dans ses apprciations. Quelquefois il a des ides aoires,
ii se trouye isolk, 4'autres fois I admire les crwitiens,
et le iz ijavier, quand il va quitter d6fiitiveomept le
pys d'Inkiapo, il crit:: Je crois m'apercevoir, 4 1I
veille de mon depart, que ces montagnards semblent
me regretter quelque pen; et de mon .ct6, j'avoue que
je me sens un pen de tristesse en quittant ces lieux et
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ces personnes ». Son journal le montre passant par ces
alternatives : au fond il est tres sensible, un manque
d'egard, une injustice le froissent beaucoup ; une attention, uan on procde le rconcilient avec les Chinois.
Le 13 janvier, i4 quitte done ses montagnes et ses
forets du Tsing-Ling ; il descend dans la plaine; il va
essayer de se rendre an Kan-Sou. Le 18 janvier, it
reQoit u•e lettre de France, de ses parents de Bayonue ;
c'est une grande joie pour son ccur. M. Davi4 profite
de cette reception pour parler de la poste en Chine:
SLes missionnaires s'arrqugent avec les marchapAs
pour expdiier leurs correspondances ; mais c'est tres
long. Les lettres mettent pour faire le trajet de Shanghai
au Chen-Si autant de temps qu'elles en mettent pour
venir d'Europe en Chine. ) M. David rapporte qWe
a son ancien eveque, Mgr Mouly avait un expr4e qui
portait ses lettres et que ce porteur consacrait un an
entier pour aller de Phkin a Makao. Maintenant c'est
mieux, dit-il, car nous recevons les lettres de France
cuiq ou six mois apres leur expedition. » II traverse
des chritientes qu'il trouve pen serviables. On pourrait
repo dre aux critiques de M. David que m&me dans les
pays chrktiens de longue date on ne peut as. exiger
qu'ils aillent se mettre ai service de gens qui paraissent
drl6es, car is ne cherchent que des pierres, des plantes,
des oiseaux, des animaux. Nous ne voulons pas dire
que M. David a tort, mais il nous semble que souvcat,
parois du moins, les chretiens op patens dontil se plint
sont tres excusables.
4. David continue son voyage dans la direction 4u
Kan-Sou ; il fait la route A pied. A Yen-Kia-Tsou•04 ,
reucontre un pritre chinois tres aimable et qi fait
tput son possible pour le retenir avec lui dans la •aison
puye de La Mission. Le 27 janvier, il fait zo lieues ,a
pied malgr& une nourriture insufisante et un soleil
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incessant; on rencontre beaucoup d'anciens rebelles,
embrigades de force, M. David cause avec eux ; il demande des d6tails sur les ravages, sur la population ;
ces renseignements et ce qu'il a vu dans ces derniers
temps l'amenent & diminuer beaucoup le chiffre de la
population. Nous l'avons vu plus haut attribuer 4 A
500 millions d'habitants a la Chine. a J'aurai beaucoup
A rabattre de ce que je pensais. Cependant je ne crois
pas comme M. Richtoffen que la Chine n'a que ioo millions d'habitants. Tous les missionnaires n'ont qu'une
voix pour dire que cette estimation est tres au-dessous
de la realit&. v Aussi apres enqunte et calcul, il lui semble
que la Chine a 300 millions d'habitants.
Le 29 janvier, commence le nouvel an chinois. M. David d&crit longuement et d'une facon assez interessante
les particularites de ces jours de fete. D'abord il y a
une grand'messe en musique, avec accompagnement
d'interminables p6tards. M. David aime beaucoup la
musique, mais il n'aime pas la musique chinoise. I
lui semble a qu'en fait d'instruments ii n'y a rien de
plus imparfaits que ceux de Chine (si ce n'est peut-ktre
ceux des Basques, ses compatriotes) o. II passe en revue
et critique chacun des instruments : a leur fliite, sans
clef, est essentiellement fausse; leur'chalumeau est
hideux et pour le timbre et pour l'inexactitude; leur
violon, assez bon d'ailleurs, n'a que deux cordes et
manque d'ktendue; la guitare serait le moins manvais instrument, si elle 6tait jou&e seule, pas A la chinoise ; l'assemblage de pipeaux qu'on nomme flte de
Pan a un bel aspect, mais ne vaut pas mieux qu'un
mirliton; les cloches ou plaques de fonte qu'on fait
retentir ne concordent pas avec le reste, etc. * Pour ce
qui est de I'instrumentation, a tous les morceaux sont
Adeux temps ; il y a des instruments expres pour battre
ha mesure ; les musiciens apprennent par coeur et ne
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lisent pas leurs interminables morceaux; aprbs une
minute de musique, il y a toujours un d&saccord, allant
jusqu'a un demi-ton et meme un ton de difference. )
Comme composition, ale Chinois ne connait point
l'harmonie, tout s'ex6cute A l'unisson, pas d'accidents
musicaux, pas de changements de ton; leur m6lodie
offre 9a et IA quelques passages vifs et agreables; habituellement, c'est une suite de notes insignifiantes ; fait
curieux, un morceau chinois ne finit jamais sur sa note
fondamentale, pas meme sur la tierce, mais bien A la
note qui suit la fondamentale, par exemple re suppose
qu'on joue en do. Et les artistes se dlectent en prolongeant en point d'orgue cette note si contraire A la
nature. i M. David poursuit cette 6tude et termine
par cette reflexion que a les mandarins et les princes
chinois nous rendent la pareille pour notre musique
europenne n ; et alors il se demande d'oiA vient cette
difference d'apprciation ; est-ce de la difference d'organe r il ne le pense pas ; il croit plut6t que cela vient
de la difference des premieres impressions ; a l'homme,
dit-il, pour ce qui concerne les arts, appricie les choses
moins d'apres ce qu'elles sont en elles-memes et dans
la nature, que d'apres leur mode de correspondre A
l'idal qu'il s'est fait de la beaut6 et aux types qui
existent plus dans ses sentiments et dans ses impressions que dans son jugement. N

Apras la grand'messe en musique, suivie du d6jeuner
au son de la meme musique, il y a les cadeaux des chr&tiens consistant en fruits et en pitisseries et enfin le
Khotho, c'est-A-dire la grande salutation faite par les
principaux habill~s en grande cerbmonie. Ce Khotho
consiste en six prosternations entrem6l6es d'autant
d'inclinations profondes. - Je dois accepter gravement,
dit M. David, leurs hommages ; agir autrement serait
m'exposer A contrister ces braves gens et peut-tre
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ramene A leur juste valeur les critiques qu'il faisait
plus haut contre les pretres chinois qui-acceptent les
honneurs qu'on leur rend.
Les fetes du nouvel an se continuent pendant plusieurs jours : a Les rejouissances sont pen vari6es, peu

brillantes. Point de danses ni de bals; point de jeux
publics, point de r&cr6ations communes. On se croifait
an milieu de vrais sages. Jamais il ie m'est arrive d'y
voir un homme ivre ; presque jamais je n'y ai vu des
hommes ni meme des enfants en venir aux mains et
se battre entre eux. Aussi devons-nous rendre A la civilisation chinoise la justice qu'elle m6rite ef confesser
que, en dehors des guerres de rebellion, les Chinois de

'interieur constituent un peuple tranqiiille, itaige, laborieux, 6conome, doux.
Le 166 jour de la lune met fin aux fetes du nouvel

an. Les jeunes marides quittent tenipdrairefixeit le toit
conjugal pour le toit paternel. Elles ont une toilette
6blouissante (diademe, broderies, habits rougesy. EUle
sont dans des chaises A porteurs ou a cheval. Leuts
enfants portent le costume qu'ils avaient en naissant.
M. David se dirigeait done veis le Kansou, peisant
ttidier Afond les richesses naturelles de cette province ;
mais on confirme de plus en plus que le pays est infeste
par les brigands; les missionnaires deconseillent ce
voyage A M. David , ses porteurs refusent absolument
de 1'y accompagner ; force lui est de rebrousser chemin
ilse decide A partir pour l'est, pour le Kiang-Si et le
Fo-Kien. C'est la seconde partie de son troisieme grand
voyage; nous allons le suivre sur ce nouveati et. tout
difirent terrain ouf il rencontrera tant d'obstacles,
rs.
tant de difficult6s et oif il verra la inort ,de bie
(-A suiiwe)
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er juillt 936. Le calendrier marque aujourd'nui
le depart pour Beaucamps-le-Jeune. La gent scholastique y est 6videmment fidele. L'abandon ponctuel du
quartier des Otudiants nous permet de constater plus
aisement et de signaler aux ancens confreres,toujours
interesses aux menus details, que I'ancien passage vitro
du 93 an 95 a et ddmoli, il y a douze mois. II a fait place,
dans le style et la ligne des deux bitiments parallUles,
une construction de 3 passages superposes, vraiment
bien reussis et heureusement munis, en fait d'hygiene,
des denmires conquktes du savoir et de la porcelaine
sangi#rc
ii jillet. Depuis longtemps malade
l'infirmerie,
s'iteipt litteralement apr6s tant d'autres, helas! notre

cher confrere, M. Marcel Latrasse. Ramen6 de Musineps,
il y a quelques roois, il venait chercher et trouver A
l'infirmerie de la maison-mnre le calme et I'adoucis-

sement 4 son 6puisement maladif.
N6 lek9 f~vrier 1885, et baptis6 le 16 du meme mois A
Cercy-la-Tour, au dioc6se de Nevers, M. Latrasse,
A I'ige de 4 ans et demi, perdit sa mre ; se trouvant
alors a Lyon itest admis AI'orphelinat Saint-Vincent de
Paul. Apres ses etudes secondaires, sa tendre et solide

pivth le conduisit lentement A Francheville od il fit
ses deux ans de philosophie, puis au seminaire SainteFoy de Lyoo ou il poursuivit ses deux premieres annies
de th6longie. II y rebut la tonsure et les quatre Ordrea
raineurs. Enfinle 19 novembre 1908, ilest admis au s inaire interne de Paris; ds le d6but il s'y montra a pieux
et rigulier, bon et devout i, qualites qui le caracteriserent
dwrant toute sa vie. Malade, il fut contraint de retourner
chez les siens, de mars au dEbut de septembre x9og;
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enfin le 27 septembre r191, il emit les saints vceux. Le
23 d6cembre suivant, il etait sous-diacre et le ier juin
1912, Mgr Allegeyer l'ordonnait diacre en la chapelle
du seminaire colonial de la rue Lhomond, a Paris;
et enfin, le 14 juillet 1912, en la chapelle de la rue de
Sevres, il recevait la prhtrise.
Continuellement delicat de sant6, il fut apres son
ordination envoy6 dans l'excellent climat de 1'Equateur. II enseigna tout d'abord la philosophie au grand
s6minaire de Quito, puis en 1913, il est place au petit
seminaire de Quito; en 1919, il est A Atocha d'oiu il
revient en 1923 au petit s6minaire de Quito et continue
A y exercer son devouement.
En 1931, contraint par 1'6puisement nerveux, il rentre
en France, se repose A la maison-m6re, a Musinens, a
Rennes ; ii fait plusieurs cures annuelles A Divonne-lesBains (Ain). Rien n'y fit, la fatigue etait rebelle. En 1933,
il aide & Chiteau-1'Eveque l'aum6nier aveugle M. Pereymond. A la fin de 1933, il part pour I'hospice de Musinens d'ou il revient au d6but de 1935. Sa vie de souffrance et d'effacement a l'infirmerie nous fait reconnaitre en lui un de ces tresors caches, suivant la surnaturelle doctrine de saint Vincent.
r1-r4 juillet. Profitant du pont que leur menage la
fete nationale du z4 juillet, 42 laics, Fils de Saint Franfois de Sales, ont quitt6 leur famille, leurs affaires et
leurs enfants, pour retremper leur vie chritienne dans
quelques journmes de reflexions et de risolutions. Dans
le cadre recueilli de leur retraite, ces messieurs nous
apportent leur note de gknhrositM et d'6dification.
ijuillet.
9
Aujourd'hui le nonce du Pape, Mgr Valerio
Valeri, arrive A Paris en gare de Lyon, peu apres 9 heures. MM. Emile Cazot et Ernest Hertault y repr4sentent
la Congregation, parmi les multiples del6gations accueillant, dans le salon des receptions protocolaires, le repr6-
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sentant tres veniri du Souverain Pontife. Son Excellence a si fiddlement conserve un bon souvenir de la
famillede saint Vincent que,d s le soir m6me,sur les six
heures, en cette toute premiere journme de son nouveau
s6jour i Paris,Mgr Valeri vientdilicatement A lamaisonmere saluer N. T. H. Pere et prier aussi saint Vincent.
La fete de notre bienheureux Pere y avait rkuni,
comme chaque ann6e, nombre de confreres et de sceurs.
L'eveque titulaire de Tralles, un des auxiliaires du
cardinal de Paris, Mgr Cr6pin, chante la grand'messe
pontificale de neuf heures, c6l6brke dans la traditionnelle
precision de c6ans et conform6ment aux antiques prescriptions du Pontifical.
Le soir 1 14 heures et demie, apres les vepres, presid6es
parN.T.H.Pere,Mgr Stanislas Courbe,secretaire general
de I'Action catholique franaise, profite heureusement de
I'occasion qui lui est offerte en ce panegyrique pour saluer en saint Vincent un ap6tre, un tenant et un modele
de l'Action catholique d'aujourd'hui et de toujours.
Voici quelques notes qu'on nous a remises sur plusieurs
considerations soumises A notre m6ditation et A notre
exemple : Caritas Christiurget nos, la charit6 de NotreSeigneur Jesus-Christ nous presse.
Demandons A saint Vincent ce a pricurseur et modele

de 1'Action catholique x son secret pour attirer les ames
an Christ et les impregner du d6sir de porter partout le
nom da Christ.
Ce secret, il est tout entier dans la devise chore Asaint
Vincent: a Caritas Christi urget nos ». Meditons cette
lecon.

I r e legon donnie A FAction catholique: CharitM totale.
La charit6 de Jesus-Christ pressant le coeur de saint
Vincent est le secret de la sienne. II aima comme Jesus
lui-meme aima: II cherit ceux qu'ici-bas Jesus pref6ra,

-- 8oo Son amour est celui qui s'en va d'abord aux plus petits,
aux plus humbles, aux plus malheureux.
Les petits : Saint Vincent est emu a la vue de ces malheureux enfants abandonnes, son cceur s'apitoie. Que
faire pour eux ? Des abris. Et il fonde ces magnifiques
orphelinats qui continuent de nous rendre de si pricieux
services. Mais ces enfants, il faut les instruire; viennent
alors les Ecoles, avec les Filles de la Chariti auxquelles
saint Vincent demande de s'instruire elles-memes pour
mieux s'occuper de la jeunesse.
Les pauvres: c'etait vraiment

son partagen,

il

lent avait vou6 sa vie. Qui pourrait dire ce que dans le
coeur de saint Vincent il y eut de pitik pour les pauvtes
a ses maitres et seigneurs » ? Pour eux ii multiplie les
abris, les maisons d'accueil, les vestiaires, partant
jusqu'en Lorraine pour leur porter des subsides.
Les malaide : et piarmi eux, les plus repoussants, les
plus abandonnes : les fous et les foreats.
Pour eux, c'est la fondation des h6pitaux, des hospices.
Cette charitM totale du saint, il faudrait la voir encore
dans le d6tail; saint Vincent aima les ames hbn seulement en collectivit6, mais en particulier, individuellement. II y eut chez lui des amities saintes : saint Franois
de Sales, sainte Jeanne de Chantal, le cardinal de B&ruIe,
Louis XIII, ce docteur de la Sorbonne souffrant de terribles tentations que saint Vincent demande A Dieu de
lui donner pour 1'en delivrer. Que dire de ses rapports
avec Louise de Marillac ?
Profitons de cette premiere lemon : illusion, illusioi de
collaborer a l'apostolat de la hirarchie sans avoit au
cceur cette charite, cet amour ardent pour Dieu et'les
Ames. Faisons-nous d'abord un cceur aimant, un cceur
tout plein de la charite du Christ avant de chercher
A faire son ceuvre !

2* lefo" domni e 4 l'Action catholiqu: charitm effective,
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Saint Vincent s'etait fait comme une regle de ne jamais
laisser un besoin sans essayer au moins d'y faire face.
Cette conception l'amena a sechercher des collaborateurs.
11 eat 1'art de susciter des devouements, fart de se faire
aider, d'organiserles ceuvres, de crier ce qu'on appelle
ajourd'hui dans 'Action catholique des a cadres D. Et
c'est ainsi que sa charite I'a pouss6 a devenir fondateur.
I suscite d'abord des dames pour I'aider, ce n'est pas
suffisant, il choisit de bonnes filles des champs pour venir
a leur aide. Les missions des campagnes necessitent ensuite les missionnaires.
A tous ces a militants P, il donne d'abord la foriation

spirituell, car ii savait bien que ses collaborateurs et
cotlabotatrices ne donneraient que dans la mesure ou
ils seraient unis a Dieu. De t1, n6cessite des retraites spirituelles.
Ah ! donnons cette charit6 effective A tous nos militants d'Action catholique. C'est ton~ours la formation
qui manque. Le Pape ne cesse de le redire. II vent pour
les militants : la connaissance de ta religion, la connaissance des Encycliques, la connaissance des methodes
d'ceuvres.
Tant que nous n'aurons pas donn6 cette formation
vraie, nous aurons perdu notre temps ! Saint Vincent,
obtenez-nous de le comprendre!
pas en
3 e ton : chariti desintsressie. Don de soi, non
passant, mais jusqu'A I'usure, jusqu'A la mort. Saint
Vincent est mort vraiment aus par la charite, sans penser
A lui, a ses propres interets (detachement de son corps
par la mortification, de ses inter&ts; chez les de Gondi, sa
fermeti pbut refuser des b6nefices qu'en conscience il
ne devait pas accorder), etc...
Certes, je rends hommage an disint6ressement des
laiques qui servent l'Action catholique, mais ne puis-je
pas dire qu'il reste en eux, en nous, de l'amour-propre,
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de l'orgueil ? Nous savons tous ce que sont les ( monopoles des oeuvres n, les rivalitis, les jalousies... Saint
Vincent, obtenez-nous de travailler comme vous dans
le vrai disint6ressemept que peut seule donner la
charit6 !
4e leon : chariti confiante. Quele mne joyeuse, aimable que celle de Monsieur Vincent ! II avait, dit-il, une
nature d'humeur revkche contre laquelle il avait su lutter. II voulait pour Louise de Marillac, la joie, l'6panouissement. On peut dire que son Ame etait francaise et
-

ajoutons-le ici -

parisienne...

II avait confiance, il 4tait <optimiste , parce qu'il
avait la charit6. Dans 1'6poque si troubl6e qu'il traversa,
presque aussi troublee que la n6tre, son cri du cceur
etait celui qui revint sur ses 16vres mourantes : Confido !
J'ai confiance !
Grand saint qui avez 6t6 appel le ( pare de la patrie »,
vous a qui je voudrais offrir ce soir la reconnaissance de
tous les Frangais, de tous les chretiens, nous vous en
supplions, en ces heures d'angoisse, revenez avec nous,
restez avec nous ! Nous nous engageons A emprunter
quelque chose de votre esprit, de votre charit6 totale,
effective, desint6ressee, confiante, pour qu'enIchange
vous nous appreniez A redire toujours, quoi qu'il arrive,
votre dernier mot : Confido !
20-25 juillt. La XXVIIIe Semaine sociale de Ver-

sailles r6unit son coutumier personnel de professeurs,
d'auditeurs et nous offre ses cordiales reunions et ses
instructions. Le con/lit des Civilisations reste le thnme
general et central des legons et seances de documentation.
La proximit: de Versailles permet A quelques confr&res de la maison-mere de suivre leur temps, de s'instruire, et de se retremper dans ce flot vivifiant des ardeurs catholiques. Les cornettes du vaillant et actif
secretariat social des (Euvres au 140 de la rue du Bac,
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nous font Anouveau constater que les Filles de la Chariti,
prudemment et avec de sages modalitis, determin6es
par leurs superieurs, s'integrent dans la vie et l'action
catholique. Evidemment, comme tant d'autres chritiennes et nombre de catholiques, elles veulent simplement
comprendre et servir leur milieu: nous avons A etre charitables uniquement envers ceux qui nous entourent, qui
vivent et se debattent parmi les misbres de notre 6poque.
Entre temps, avec une apparente soudainet6, les &v6nements d'Espagne ensanglantent - et pour de longues
journees-l'horizon del'actualit6. Nos Soeurs et nos confreres souffrent et patissent atrocement sous les rafales
de la guerre civile et cyniquement antireligieuse. Dans
les bruits confus et les nouvelles contradictoires, nous
nous en tenons a cette sinistre ralit : on soufire, I'on
meurt et ce sont nos freres. Comment dans nos angoisses
ne pas redoubler de prieres ? C'est ce que entre autres
supplFcations, nous faisons officiellement A la maisonmere, en priant en commun A chaque visite an SaintSacrement, apres le repas de midi. Puissent la Vierge et
saint Vincent 6tre d'efficaces gardiens de ceux qui restent et demeurent nos freres et nos chores sceurs.
L'Echo de la maison-mire et ici meme (pages 92o-6) un
r6cit de M. Guyot soul6vent un pen du voile de fumies
et d'horreurs qui montent d'au dela les Pyr6nees.
26 juilet.L'octave de la saint Vincent ious ramine au
14o, de la rue du Bac. Le Respectable Pre Directeur, M.
Cazot, y chante la grand'messe, et le soir, M. Edoaard Robert, dans la conference, nous remet devant les yeux et le
cceur ce que saint Vincent a accompli et dit dans sa
tendre et profonde devotion envers la Sainte Vierge.
27 juillet. A Gentilly, avant le martyrologe, le T. H.
P&re annonce A la Communaut6 que pour succider A
M. Coste, comme secr6taire general, il a fait choix de
M. Combaluzier.

Le chargi des Annaes prend done la plume pour ce
travail qui a toujours Wetet doit devenir de plus ea plus
l'Yuvre de tous. Nous nous devons, les uos aux autre~
la collaboration qui releve et realise le but de cette publication triuestrielle: nous entrainer au bien. Qu'oa ne
s'etonne pas de certains silences bien involontaires certes,
sur certains faits et certains confrres ; tous (il faut
leredire) aoussommeschargesd'apporternotrepierrepour
noucontribuer a l'"difice commun. Pas de progranum
veau tres evidemment : les grandes lignes du monuawent
sont depuis longtemps trackes ; la construction de l'difice continue: tout ce qui intresse la fanmie do saint
Vincent. Le roi e volume s'acheve avec cette livraison et
la table des IO premiers volumes deja preparee par M.
Coste ne tardera pas, souhaitons-le, a voir le jour.
z2-3 juillet. Cette semaine, la maison-m~re hiberge
une premiere retraite sacerdotale du diocese de Meaux.
6o retraitants regoivent les instructions solides du R. P.
Pinard de la Boullaye, le conferencier ien connu de
Notre-Dame de Paris.
3-7 aoSt. Seconde retraite pastorale qui ruunit 56
pritres de Meaux. Le Pare Galtier, docte professeur
d'Enghien, en Belgique, donne cette seconde serie de
conferences et mnditations.
ir aodU. La soIennit6 de l'Assomption en ramenant
notre consecration annuelle Ala Sainte Vierge' nous rassemble aussi pour les offices A la Chapelle de la Sainte
Vierge, rue du Bac. La procession dans le vaste et ombreux jardin qui borde la rue de Babylone noes rappelle
a nouveau cet acte de pi&et voulu par nos Pres. Un
article de journal2 6voque heureusement les origines de
i. On trouvera plus loin, dans =n poime i•idit de -acques de la Fosse,
p preuve de I'eathousiasme que suscitait cette cons.cration paimi les premiers enfants de la Mission.
2. Sign Jean Maubuisson; il a paru dans le Cowrier Royt,da i 5aeet x93«*
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cette procession oii se dresse la silhouette de saint
Vincent et de ses premiers missionnaires : les incidents
de la procession de 1638, ici rappelks, ne sont certes pas
proposes a notre imitation ; ils sont cependant instructifs, comme caracteristiques d'une 6poque et d'un esprit
djia lointains. Ce qui doit Wtre toujours actuel, c'est
notre devotion envers la Vierge en son Assomption, gage
de grices et de maternelle protection.
L'ASSOMPTION SOUS LA MONARCHIE:

LE V<EU DE Louis XIII
Au cours d'une retraite donnie au commencement de
fMvrier 1638 dans la chapelle du chateau de SaintGermain en presence du roi et de toute la Cour,par les
prktres de saint Vincent de Paul, on connut officiellement les promesses de maternit6 d'Anne d'Autriche,
si ardemment attendue par toute la France depuis plus
de vingt ans.
La certitude qu'il allait enfin &tre plre determina
Louis XIII A timoigner sa reconnaissance a la Sainte
Vierge en lui consacrant solennellement sa personne et
son royaume.
Cette pens6e n'6tait pas nouvelle. On ia retrouve en
germe dans les t6moignages de gratitude donnrs en plusieurs circonstances par le souverain A la Reine du Ciel.
Cette devotion de Louis XIII qui se traduisait par la
recitation fr6quente des heures mariales dans le breviaire
du cardinal Quignonez, qu'on peut voir encore A la
bibliotheque Mazarine, 6tait traditionnelle chez les
Capitiens.
Saint Louis etait particulibrement devot a la Sainte
Vierge et Philippe le Bel lui attribua le gain de la bataille
de Mons-en-Puelle l;vrie contre les Flamands. Quelques
annies plus tard, Philippe de Valois, apres la victoire
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de Cassel remport6e elle aussi sur les Flamands, offrit
en ex-voto a Marie son 6quipement de guerre. Les grandes Chroniques de Francerapportent qu'il entra ANotreDame A cheval et revutu de son armure, et qu'apres en
avoir fait l'hommage, il en versa le prix de mille livres
au tresor de la cath6drale. En souvenir de cet acte de foi,
sa statue 6questre fut rrigee en face de I'image de la
Vierge et y demeura jusqu'A ce qu'elle tombit sous les
coups de la fureur revolutionnaire.
Le 10 fvvrier 1638, par lettres patentes donnies A
Saint-Germain-en-Laye, Louis XIII ordonnait la reconstruction du grand autel de Notre-Dame et qu'il fit peint
un tableau representant une descente de croix au pied
de laquelle devait 6tre reprisent le roi de France, offrant
au Christ et Asa Mere sa couronne et son sceptre. II 6tait
prescrit aussi que chaque annie, le jour de 1'Assomption,
la consecration de la France Ala Sainte Vierge serait lue
a la grand'messe, dans toutes les gglises du royaume et
qu'aurait lieu, apres les VWpres, une procession Alaquelle
assisteraient les Parlements, les compagnies souveraines,
les corps de ville et les principaux officiers. Les archevques et 6v&ques etaient, en outre, invites a d6dier A la
Vierge Marie la principale chapelle de leur cath6drale
et A exhorter leurs ouailles A la dcvotion mariale.
C'est le dimanche 15 aofit 1638 qu'eut lieu, pour la
premiere fois, la procession du voeu de Louis XIII
qui devait, depuis, solenniser, d'une maniere toute sp6ciale en France, la fete de l'Assomption.
Ce jour-la, A quatre heures de relevee, les membres
du Parlement de Paris, en robes de soie rouge, le chaperon brod6 d'hermine A la main, pinktraient dans le
chceur de Notre-Dame et prenaient place dans le banc des
chanoirres, du c6t6 de I'tpitre, tandis que les magistrats
de la Cour des Comptes, en robes de velours et de satin,
s'installaient vis-A-vis, du c6t6 de I'dvangile.
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Quand les vepres furent terminces, et que le clerg6 se
fut range pour la procession, le Parlement et la Cour des
Comptes se leverent pour prendre place dans le cortege.
Selon 1'usage, dans des circonstances analogues, les
deux Cours souveraines devaient marcher en file, l'une
A droite, I'autre A gauche, de manikre A permettre aux
deux premiers prisidents de se trouver A la meme hauteur
et A 6carter ainsi toute susceptibilit6 de prisdance. Si un
passage trop 6troit ne permettait pas d'avancer deux
de front, le premier president du Parlement prenait la
tote, suivi immxdiatement par celui de la Chambre des
Comptes. Le d&file continuait, un membre du Parlement
alternant avec un membre des Comptes.
Au moment done que le premier president de la Cour
des Comptes, Antoine de Nicolay, s'appr6te A s'avancer
A la hauteur de son collfgue du Parlement, il est arrWt6
par un president A mortier, Andre Potier, seigneur de
Novion.
- N'avancez pas, lui dit Potier, tous les presidents du
Parlement doivent marcher devant vous.
- Je tiendrai mon rang comme mes prid6cesseurs
l'ont tenu, rpplique Nicolay.
Et, digne et d6cid6, il veut prendre la place qu'il
'estime 6tre la sienne.
Mais Nicolas Le Jay qui, depuis six ans, preside aux
destinies du Parlement de Paris, le saisit brutalement
au collet et lui intime le m6me ordre :
- Laissez passer tous les presidents A mortier.
Hercule de Rohan, duc de Montbazon, qui, en qualit6
de lieutenant-general et de gouverneur de Paris et de
1'Fle de France, est charg6 de maintenir 1'ordre, bondit
alors sur Nicolay:
- Vous ne passerez pas. J'ai commandement du
roi et de ne vous laisser passer qu'apres les presidents
du Parlement.
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- Je ne recois de commandement en ce qui concerne
ma charge que du roi ou de M. le Chancelier, riposte
Nicolay.
Comme le president Aubery, de la Cour des Comptes,
fait mine de s'avancer, Montbazon. 1'empoigne de la
main gauche et, kcumant de fureur, tire son eppe et hurle
Ases archers : , Tuez, tuez, je vous avoue ).
Tous les magistrats de la Chambre des Comptes, maitres, correcteurs et auditeurs, se pricipitent an secours
de leurs collkgues qu'ils arrachent A leurs ennemis et
veulent franchir le seuil du chceur. Mais ils se heurtent
aux hallebardes des archers, qui cependant, ne peuvent
emp&cher d'en laisser quelques-uns p6n6trer dans la nef.
C'est alors un indescriptible tumulte. Hurlements,
injures, menaces s'entrecroisent; 6pees, pertuisanes et
batons s'entre-choquent. Deux conseillers se disputent
la hallebarde d'un garde qui se rompt avec fracas. Les
femmes crient, les enfants pleurent. La foule affole
veut fuir. Quelques vieux magistrats effarks se rifugient
dans le cloitre.
Cependant, la Cour des Comptes est parvenue Aatteindre le bas de la nef et a se regrouper pros du grand porche
d'entree. Mais, A la sortie, la lutte reprend de plus belle.
Le president Le Jay, a la tkte du Parlement et prot6g&
par les soldats de Montbazon, ordonne une fois encore A
Nicolay de ceder la place :
- Je me mettrai ou bon me semblera, affirme le pr6sident de la Cour des Comptes.
- J'emp&cherai bien, vocifere Nicolas Le Jay, que
vous suiviez la procession.
- Je vous en donne le d6menti le plus meprisant, lance
'un officier de la Cour des Comptes. Nous marcherons
suivant les rgles et notre droit.
A ce moment, la fureur du president du Parlement ne
connait plus de bornes. Ivre de rage, la figure conges-

S809 tionnee, les yeux hors de la t&te, il saisit une hallebarde
et veut transpercer l'imprudent protestataire. On est
oblige de le disarmer, tandis qu'il excite au meurtre les
exempts et les archers.
Dans cette lutte scandaleuse, la Chambre des Comptes
a nettement le dessous. Plus raisonnables que leurs
collgues du Parlement et voulant 6viter une effusion
de sang certaine, ses membres se decident A abandonner
la partie, et, sous les regards ironiques et triomphants
de leurs adversaires, ils quittent le cortege pour se rendre
au Palais, dresser un proces-verbal des incidents et r6diger une supplique au roi, afin d'obtenir justice.
Ces sc6nes lamentables n'avaient pas emp6ch6 la
procession de se d6rouler dans les rues de la Cite, tendues
de tapisseries et d6cor6es de fleurs, aux accents des litanies de la Sainte Vierge. Derriere la croix, 6tait port6e
la statue de la M&re de Dieu par deux chapelains en chape
blanche, escortis de deux clercs en surplis, tenant chacun une torche timbr&e aux armes royales. Toutes les
confr6ries de la ville 6taient pr6sentes, et des centaines
de banniires, d'orifiammes et de banderoles formaient
au-dessus des tktes comme une forkt ondoyante, lumineuse et touffue.
De retour A la cath6drale, Jean-Francois de Gondi,
premier archeveque de Paris, entour6 du chapitre et de
son clerg6, r6cita l'oraison « dressee pour le voeu du roy ,,
cele pour I'heureuse d6livrance de la reine et une derni6re pour la paix.
Ce m6me jour, Louis XIII consacrait son royaume A
Marie, en l'6glise des Minimes d'Abbeville, d6di6e A
1'Assomption. Le 5 septembre suivant, A i h. 30 du
matin, Louis XIV naissait au chAteau de Saint-Germain.
Respectueux des volont6s de son P&re, le grand roi
tint A renouveler le vyeu paternel. 11 le fit A Dijon, le
jour de I'Annonciation 16o5, au cours d'un voyage
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qu'Anne d'Autriche avait juge politique pour soustraire
le jeune souverain aux troubles de la Fronde et richauffer
le loyalisme des provinces. De nombreuses gravures et
tableaux de l'epoque rappellent cet &evnement.
La fete de l'Assomption de 1672, vit la remise solennelle A Notre-Dame des drapeaux pris A l'ennemi pendant la campagne des Pays-Bas. Les Suisses les d6pos&rent devant I'autel ou ils furent benis avant d'etre suspendus aux galeries de la nef et du transept. Une pluie
malencontreuse empecha la procession de se dirouler
dans la Cite ; elle eut lieu A l'intfrieur ef, le soir, des feux
d'artifice et de joie mirent en liesse la population parisienne.
On tint A cel6brer avec une pompe exceptionnelle le
centenaire du voeu du pieux monarque, au nom duquel
la posterit6 a accolk l'6pithete de juste. Louis XV, alors
dans tout l'eclat de sa jeunesse, suivit la procession qui
se deploya sur la place d'Armes de Versailles.
Le 15 aofit 1791 fut cdl6br6 tristement et pour la
dernimre fois sous I'ancien Regime, par le clerg6 asserment:, non sans susciter les sarcasmes du journaliste
revolutionnaire, Louis-Marie Prudhomme.
Notre-Dame de Paris, profande sous la Terreur et
rendue au culte constitutionnel, revit, en 1795, la fete
traditionnelle qui fut retablie ddfinitivement A partir
de 1802, annie du Concordat.
La procession du 15 aoft fait aujourd'hui partie de
notre liturgie nationale. II n'est pas un village de France,
si recule et si modeste soit-il, of de blanches theories de
jeunes filles, suivies de toute la population, ne promnnent
ce jour-Ia, autour de l'6glise la banniere de la Sainte
Vierge, aux chants des cantiques et deslitanies des saints.
Tant il est vrai qu'il subsiste encore en France des
institutions de la monarchie et qu'A I'insu de trop d'ignorants du passe, bien des traditions en vigueur ne peu-
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vent etre separ6es du souvenir des rois qui ont fait notre
histoire ).
15-16 aozt. Dix jeunes gens qu'unissent les doux liens
de l'Apostolat par I'amitid retrempent, dans la halte de
leur retraite annuelle, leurs 6nergies et leurs ardeurs
conquerantes pour faire rayonner toujours davantage
le Christ 6ternel.
22 aodt. A la surprise generale un de nos bons postulants coadjuteurs nous est enlev6 pour un monde meilleur, apres seulement quatre jours de maladie A l'H6pital
Saint-Joseph. N6 le 9 novembre 1893, A Montpellier,
d'une fort bonne famille. Marcel Abbal entendit sur le
tard I'appel de Dieu pour le sacerdoce. I1 entrait en 1934
au grand s6minaire de Montpellier et apres un an arrivait
A Paris le 9 octobre 1935 pour commencer genereusement son postulat de frere coadjuteur. Cette mort inopin6e nous redit I'6ternelle leqon d'avoir A toujours 6tre
prets : en 6tant fiddles A notre humble devoir quotidien.
24-28 aoit. Retraite sacerdotale du diocese de
Chartres: 69 prktres que prkche avec sa coutumiere
ardeur et son zele apostolique, notre cher confr6re,
M. Paul Bizart.
Entre temps, en ces derniers jours d'aofit, la chapelle,
dans la partie des fid6les, au delA de la table de communion, on refait le pav6 qu'ont us6 des milliers de pas.
Combien d'Ames sont venues porter 1i leurs soucis, leurs
apprehensions, et leurs reconnaissances devant le tabernacle ? Combien de cceurs g6n6reux ont m&dit6 et pri6
devant les reliques pricieuses de saint Vincent ?
Quoiqu'il en soit du nombre, leurs all6es et venues
ont lime la pierre dure, et ii convient de soigner la
dignit6 de la maison de Dieu.
F. COMBALUZIER.
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ALBI
CENTENAIRE Du GRAND StMINAIRE
(2 juin 1936)

Les derniers

chos du Te Deum s'eteignent A peine

qu'il faut deja livrer A l'imprimerie ces quelques notes
forcement breves sur le centenaire de notre grand siminaire.
La journ&e s'est deroulke suivant le programme prevu.
Ce fut d'un bout A I'autre une vraie fete de famille
dont les splendeurs liturgiques d'une messe pontificale
et le charme d'une seance acad6mique furent les parties
essentielles. Le tout fut un regal et 1'on sentait que la
preparation en avait &t6 assur6e con amore par M. le
Sup&rieur.
A 7 heures, M. Souvay, Superieur g6neral des Pretres
de la Mission, avait c6lbre au siminaire la messe de
communaute.
A 9 h. 30, plus de zoo prEtres se pressaient dans la
chapelle dont l'autel 6tait magnifiquement illumine
pour assister Ala messe pontificale cdlbrie par Mgr 1'Archeveque. Dans le chceur avaient pris place Mgr Barthes, auxiliaire d'Albi ; le R&6vrendissime Dom Marie,
abbe d'En-Calcat; le Tres Honor6 PNre Souvay, Sup6rieur general des Lazaristes et Mgr Bruno de Solages,
recteur de l'Institut catholique de Toulouse. Des d61egations des diverses communautes religieuses de la
ville assistaient 6galement ;:la c6remonie. A l'6vangile
Mgr Bruno de Solages prit a parole. II dit quel doit
Wtre le r61e des seminaires A l'heure presente : former
des hommes de Dieu, pr&tres dont toutes les facultis
soient dirigdes vers le surnaturel, mais aussi des hommes
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qui soient de leur temps et de leur pays, des pretres
aindigenes
dans leur milieu, pour employer une
expression missionnaire. II est indispensable que les
pretres d'aujourd'hui comprennent les besoins particuliers de leur 6poque et qu'ils adaptent leurs mtthodes
d'apostolat aux necessitbs de l'heure. Et cela fut dit
par un maitre et avec quelle dilicatesse de pens6e et
d'expression !
Les chants furent executes par les enfants de la maitrise Sainte-Cecile et les chceurs du seminaire qui interpreterent la messe Iste Confessor, de Palestrina, a
4 voix mixte3.

A midi, dans le r6fectoire du grand s6minaire remis
a neuf, 200 convives 6taient r6unis autour de Mgr l'Archeveque, de Mgr Barth6s, des prelats dejA nomm. s et
de M. le Superieur general. A l'heure des toasts, M. Durand, suplrieur du seminaire, remercia ses h6tes, tandis
qu'apres lui Mgr Segonzac exprimait A M. Souvay la
reconnaissance du clerg6 diocesain envers les disciples
de saint Vincent de Paul dont tant de generations
sacerdotales ont requ les lecons et les exemples. Mgr 'Archeveque s'associa A ses sentiments et remercia M. le
Superieur general d'avoir bien voulu honorer de sa
presence cette fete de famil'e pour laquelle M. le Suprieur d'Albi avait si bien dispose toutes choses.
La seance academique eut lieu ensuite-dans la nouvelle salle de reunion et de spectacle dont seront desormais pourvus les catholques d'Albi et dont les dimensions et les heureuses dispositions font honneur A ceux
qui l'ont concue et realisee.
Nous ne resumerons pas les discours prononcis en
cette assemblee oil l'6loquence et l'harmonie charmerent
pendant plus de deux heures l'auditoire. II faudra lire
les pages dans lesquelles M.'le Superieur du grand s6minaire a fait I'histoire du grand siminaire pendant :e
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sikcle kcoulY depuis I'arrivee des Lazaristes en 1836.
et rappelk l'oeuvre des archeveques d'Albi et des sup6rieurs qui se sont succid6 a la tete du seminaire.
Apres ce premier discours ce fut pendant plus d'une
demi-heure un regal artistique de poesie et d'harmonie.
La schola du grand seminaire et les petits maitrisiens
de Sainte-CUcile executbrent la cantate ' de circonstance
due a Dom Clement Jacob, de l'abbaye biendictine
d'En-Calcat. Les applaudissements nourris de l'assistance prouverent A 1'auteur et aux executants combien
ils nous avaient charmes.
I1 n'y aura pas moins de charme A relire le r6ve de
M. I'abb6 Borie, mettant en presence un seminariste
de 1836 et un seminariste du xxe sikcle arrivant sur sa
motocyclette.

(r) FLORAISON
I
Tandis que le monde trivole
M6conmalt le prix du labeur,
Comptant sur ta seule parole
Grandissent tes oeuvres, Seigneur.
Un siecle d'effort et de peine
Vient paisiblement aboutir
A la douceur grave et sereine
D'une fRte du souvenir.
Car la souffrance et la priere
Atteignent ton ifinit6 ;

Mon Dieu, mon Cr6ateur, mon PRre,
Tu n'es qu'amour et que bont6.
C'est pourquoi le grain solitaire
Dans le sol croit obscurmient,
Puis la tige perce la terre
Et jaillit au jour librement.
Exalte done, pure jeunesse,
Beau fruit de courage et de foi,
En un chant brod6 d'allegresse,
Les graces de ton divia Roi

II
Te voila, jour b6ni, jour qui devait 6clore
Inscrit depuis lougiemps aux livres immortels.
Tu rassembles ici mille cceurs fraternels
Et ta voix re:entit coumme un fcho sonore :
* Venez, fils accourez, qu'A la roade on adore
L'insoadable grandcur des decrets 6ternels.
Car c'est Dieu qui fit tout : quand, dans la solitude,
Viat, il y a cent ans, un cortnge efface,
Qui done aurait prdvu qu'il etait exaucE
Le voau secret, mais cher, d'tme humble multitude
Et qu'avec une incomparable promptitude
Allait fleurir le sol A peine ensemenc6 ?
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M. Souvay est un digne successeur de saint Vincent,
il en a la modestie, mais aussi toute la d6licatesse.
L'hommage qu'il a rendu aux archeveques d'Albi,
I'honneur qu'il a voulu faire au seminaire d'Albi en

Vincent, dans top nom seul, tu portes la victoire,
Jamais tes h6ritiers ne l'auront iait mentir !
Et oemment pouvait-il ne pas s'ipanouir
Ce germe de ttiomphe et de grace et de gloire
Que tu vins d6poser sur notre territoire,
En montant Al'autel consacrer et beiir ?
Aussi dis que sonna I'heure de la tourmentc,
Fiddles dans l'exil comme dans le bonheur,
Supportant fi&ement le vent perscuteur,
Tes fils, le coeur en paix, resterent dans l'attente;
Mais, au premier signal, leur troupe diligente
Revint aux lieux aimes de leur jeune terveur.
III
Les nuages de la tristesse,
L'angoisse amire, la faiblesse
Ne durent pas
Quand apris la pesante 6preuve,
Une tendresse toute neuve
Vous tend les bras.

II est des heures de silence
Oh les ames, a l'unisson,
Vibrent d'une mdme esperance,
Ressentent la mime assurance,
Frissonnent du mime frisson.

Amis, c'est notre destinee ,
La paix enfn nous est donnme.
Un ciel serein
Brille sur nous : beau ciel de France
Qui fait oublier la souffrance
Des temps anciens.

Albi, c'est une heure pareille
Que Dieu te livre maintenant.
0 mes amis, pretez l'oreille !
Et toi, peuple, si ton coeur veille,
Qu'il chante un hymne palpitant !

La grace en nos murs surabonde,
Le Dieu qui gouverne le monde

IV

En le portant
Nous a fait les enfants d'un Pkre
Ferme et slr, calme et debonnaire,
Grave pourtant.

Car ce travail et ces prieres,
Cet ardent amour de la loi,
Meprisant les joies mensongeres,
Des milliers de pr4tres, tes frres,
S'y consacrent pour qui ? Pour toi.

Quand vous etes 1A,tout nous semble
Plus facile et plus simple ensemble,
L'air est plus doux,
Cet air de bont6 qu'on respire,
Mooseigneur,comme un douxzephire
Aupris de vous.

La gloire n'est pas ou 1'on pense,
Dans le monde et ses vains concerts,
Et la plus noble intelligence
Est bien celle dont l'existence
Se resume en un mot : Je sers.

Et Dieu qui rend avec usure,
Pour soutenir sa creature
Et 1'alleger,
Bdnit d'un seul ct meme geste
Notre petit troupeau modeste
Et son berger.

C'est ici vraiment que 1'on aime
Et c'est ici que, sur le roc,
La vigne, dans 1'epreuve meme,
Trouva sa floraison suprime
Comme la terre sons le soc.
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rappelant que parmi ses anciens directeurs avaient kt6
choisis 15 superieurs, disaient aussi que ses prid6cesseurs dans le choix de tels maitres n'avaient pas montr6
moins de bienveillance que lui-meme pour le diocese.
Mgr 1'Archeveque devait dire le dernier mot. Ce fut
pour exprimer encore la reconnaissance des archeveques
d'Albi enve s les fils de saint Vincent ; pour proclamer
aussi sa joie d'avoir requ son successeur dans cette
salle qui deviendra un foyer d'action catholique; pour
louer comme il convenait le talent litteraire et artistique de l'auteur de la cantate et les ex6cutants ; pour
remercier enfin tous ceux qui s'6taient associds a la

V
Mais jetons un regard sur l'ceuvre terminee
Ainsi qu'apres sa longue et penible journee
Le joyeux laboureur
Se redresse un instant, delaisse la charrue
Et contemple la plaine oil germe et se transmue
Le fruit de ses sueurs.
Magnitique temoin des largesses divines,
Si tant d'autres diej ne sont plus que des ruines
La maison d'aujourd'hui
Est dans toute sa fleur et sa force, et sa grAce
L'asile bienfaisant ou sans cesse on amasse
Des tresors pour autrui.
En rapides essaims, les Ames consacries
Pour rayonner le Christ se sont diss&minkes
Sous un souffle puissant :
Les unes dans le fond des humbles monastires,
D'autres, aux durs combats abandonnant, 16g&res,
Leur Age florissant.
Et voici qu'au sortir de la douce retraite
L'un devient, en'raind vers l'offrande parfaite,
Un moine fondateur,
D'autres - ils sont ici - gravissent la montagne,
Its se changent enfin, car ! ieu les accompagne,
De brebis en pasteurs.
Gloirc done au Seigneur qui regit et ordonne,
Gloire au Maitre des coeurs, gloire a Celui qui donne
Pour couronner ses dons.
II a cre6 ce jour de triomphe et de joie
Comme au front des guerriers la victoire deploie
Ses plus brillants rayons.
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cedlbration de ce centenaire et souhaiter que, dans le
nouveau sizcle commence, des g6nerations ciricales
plus nombreuses se forment a la meme kcole que leurs
pred&esseurs pour le plus grand bien du diocese et
l'honneur de l'Eglise. Et ceux qui viendront comme
ceux qui ont recu les lecons des fils de saint Vincent
durant plus de trois quarts de siecle, associeront dans

VI
Adieu passe vivant, passe rempli de charmes
Qui vient, dans un eclair, de revivre A nos yeux.
Ton souvenir est doux, ta memoire nous arme
Et nous fait entrevoir des lendemains heureux.
Car demain t'appartient, mon Dieu, mais le mystere
Que tu laisses planer pour qu'en Toi 'Fnespre
Ne peut rendre pour nous lavenir effrayant.
Un sikcle faconne par tes mains secourables
Nous laisse attendre en paix tes ordres adorables
Et verse en nous 'amour sans cesse renaissant.
Oui, nos comptons sur Toi, Seigneur. Notre jeunesse,
Malgri son peu de force et son indignitY,
Vent d'un desir ardent surpasser la promesse
De ceux qui soot entr6s dans too Cternite.
Nous entendons leur voix, qui de loin nous rappelle;
Elle nous dit, Seigneur, que tout se renouvelle
Au sein de notre Eglise et d2 notre cite.
Les morts vous out donnmleur ofirande supreme,
Leur ame habite en nous, ele est toujours la mine,
Car l'aieul peut revivre en sa postkrit.
Eglise de la terre, Eglise triomphante
Chantent a lunisson le meme chant d'amour.
Les uns soot en exil, comme sous une tente,
Les autres dans la gloire, la clart6 du jour.
Vous 6tes tous presents, et surtout Bourdarie,
Vin6rables t6moins d'un pass6 glorieux,
Votre nom resplendit d'une nouvelle vie,
Car nous ne sommes pas des enfants oublieux.
Saint, Saint, Saint, trois fois Saint soit le Dieu des Arnnes
Qui, des pauvres bumains, des Ames desarmnes,
Forme les ouvriers de ses vignes en fleurs.
Un temps est 6coule, mais un autre commence
Comme A chaque printemps la profonde semence
Donne aux champs leur parure et leurs vives couleurs.
Le soleil qui ce soir nous inonde et nous dore
Demain dans le ciel bleu pourra briller encore,
Mais toujours plus vainqueur, plus souriant, plus beau,
Car il commencera sa brMante carrire
En venant eclairer de sa pure lumikre
L'aube d'un jour pareil, mais d'un siecle nouveau.
Text ot a•sique de Dome CGWmnt Jacob, o. s. b.
(Abbaye d'En-Calcat).

-- 818 leur reconnaissance le souvenir de Mgr Ctzerac A celui
des archev6ques qui ont fait appel A de tels maitres.
La journ&e se termina aux pieds du Tres Saint-Sacrement par un chant d'action de grAces. Plusieurs fois

dans cette journem
les anciens s6minaristes d'avant
1905 passerent devant la maison qui abrita leur jeunesse
cl6ricale. Ils ne purent s'empcher de songer combien
la fete efit 6t6 plus belle si elle avait eu pour cadre le
bel etablissement diu aux archeveques dont le nom
6tait si souvent revenu sur les klvres des divers orateurs
de la journ6e et au superieur qui le termina quelques
annees seulement avant le vol sacrilege qui en a d&pouill le diocese.
(La Semaine Religieuse de I'Archidiocose d'Albi,
6 juin x936).

ALES
LA MEMORABLE

MISSION DE

1892

(Souvenirs d'un missionnairede Prime-Combe)
Venu A Prime-Combe pour prkcher une des retraites
qui s'y donnent aux Filles de la Charit6, je ne puis resister au desir qui m'a 6t6 exprimn d'6crire quelques lignes
sur le passe, lorsque le Sanctuaire et 1'&cole apostolique
etaient sous la direction de celui qui fut l'apotre A l'ame
ardente, au cceur enflamm6, soulevant partout 1'enthousiasme de la foule, et ramenant a Dieu des Ames depuis
longtemps bloignees de Lui: M. Louis Dillies [14 mars
r834-3o juin 1897].
Je vins pour la premiere fois A Prime-Combe, au mois
d'aost 1891. C'ktait presque au lendemain de ce jour, ou
la foule qui remplissait la cath&drale de Nimes, le jour
de PAques, ne put-retenir ses applaudissements, lorsque
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Monseigneur, apr&s avoir exprim6 toute sa joie du succes
si consolant de la mission pr&chie par M. Dillies, le
nommait vicaire general. On parlait encore de cette
mission, la plus belle de celles donntes jusque-lA par le
vaillant apotre de toute la rigion. Celle de l'ann~e
suivante, A la cath6drale d'Alks, devait 6tre plus belle
encore. C'a Wte pour moi une gAterie de la bonne Providence d'avoir fait mes premieres armes de missionnaire
dans cette mission, d'avoir vu de tres pros ce qu'6tait
M. Dillies, et d'avoir recu de lui les grandes et precieuses
lemons sur ce que doit etre le vrai missionnaire.
M. Dillies avait requ de Dieu des dons naturels qui
faisaient de lui le prktre parfait, attirant A lui tout le
monde, petits et grands, riches et pauvres, intellectuels
et ignorants. D'une taille grande, d'un port majestueux
sans affectation, la figure toujours souriante, on allait
A lui sans crainte. Une voix claire et bien timbree, prenant A certains moments le ton du sanglot, remuait
profond6ment tout son auditoire, et l'on voyait bon
nombre de mouchoirs venir entre les mains et se porter
aux yeux pour essuyer les larmes.
Je n'ai pas oubliH le premier contact avec les fid~les
d'Ales qui emplissaient la cath6drale le jour de l'ouverture de la mission, pour le premier sermon des vepres.
Saint Vincent nous a fait dans nos saintes Rglies l'obligation de demander la benediction du pasteur de la
paroisse, avant de commencer la mission. L'archiprftre
de la cath6drale 6tait alors M. le chanoine Lauron,
d'un temperament plut6t froid. Sachant que M. Dillies
avait le don de faire pleurer, meme les prktres, il l'avait
assur6 que malgr6 tout ce qu'il pourrait dire, il ne verserait pas une larme : il ne se doutait pas de ce qui l'attendait.
Lorsque le moment fut venu apres le chant des vepres
d'ouvrir solennellement la mission, M. Dillies monta

-

820 -

en chaire pour demander la benediction pour lui et ses
deux confreres, MM. Bru et Roux, celui qui crit ces
lignes. Apres avoir rappele le souvenir des 6evquesd'Ales,
dont les restes sont ensevelis dans sa cath6drale,
M. Dillies,dansunemagnifique envolee,les fitrevivredans
la personne de celui qui, sans 6tre rev6tu de l'episcopat,
etait leur successeur dans cette belle cathedrale; et
quand il prononca le a Jube domne benedicere *, deman-

dant la benediction pour les missionnaires et tous les
paroissiens, qu'il invita a se mettre a genoux, le bon
archipretre, tout emu, ne retrouva plus la formule de la
benediction, et c'est avec les sanglots dans la voix qu'il
fit le signe de la Croix, se contentant de dire : a In nomine
Patris et Filiiet Spiritus Sancti. Amen. *
Le sermon qui suivit, dans lequel le vaillant ap6tre
sut faire vibrer les cordes les plus sensibles de son ame,
gagna tous les coeurs, et 1'on eut des lors, d&s ce premier
appel a la grace, I'impression que le succes de la mission
etait assure.
Des le lendemain, aux instructions du matin, l'une
matinale pour les personnes de travail, l'autre plus tardive pour les dames et demoiselles libres, l'auditoire
alla croissant tous les jours ; et le soir, l'6glise, cependant
tres vaste, avait peine a contenir la foule : les hommes
durent remplir le chceur, jusque sur les marches de 1'autel. Dans le jour, on entendait le chant des cantiques de
la mission dans les ateliers, dans les filatures qui occupaient, . cette 6poque, un tres grand nombre d'ouvriers
et d'ouvrieres. On ne parlait plus que de la mission et
du Pere Dillies. Toutes les classes de la soci6t e6taient
la grouples, dans un meme elan de foi et d'enthousiasme,
pour entendre la parole vibrante, p6netrante du grand
ap6tre...

Sans doute, M. Dillies n'6tait pas le pr&dicateur donnant une these de thbologie avec l'argumentation froide
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et seche d'un docteur, mais sa parole n'itait pas depourvue de cette doctrine evangelique donnie par le Maitre
lui-meme. M. Dillies s'appliquait, comme Notre-Seigneur,
A tirer l'euseignement doctrinal et moral des traits toujours admirablement choisis, et I'on sortait de toutes ses
predications, ayant retenu les grandes lecons qu'il avait
su faire ressortir dans ses exemples.
Des la premiere semaine, un groupe de dames et de
demoiselles de l'aristocratie se mit a I'oeuvre pour la
preparation de la grande Croix transparente et lumineuse
de 9 metres, qui devait etre suspendue A la voite audessus du maitre-autel, pour la grande cermonie de la
Reparation, et le soir de la Passion, le Vendredi-Saint.
La grande et touchante cerfmonie de la consecration
A la Tres Sainte Vierge, pric&de d'une neuvaine de
prikres tous les soirs d&s l'ouverture de la mission,
fut splendide. Le Pre Dillies avait demand4 qu'on vint
avec un cierge ou une simple bougie, qu'on tiendrait A
la main, allum6e, pendant I'acte de cons6cration qu'il
ferait du haut de la chaire. L'gglise ne fut qu'un immense
parterre lumineux, comme I'autel lui-mjme ne fut qu'un
tr6ne de lumiere, Olev6 A la gloire de Marie-Immaculee.
La ceremonie de la Reparation fut encore plus belle
et plus impressionnante, par l'effet merveilleux de
la grande Croix transparente et lumineuse. Les larmes
ont could d'un tres grand nombre d'yeux, aux explications et commentaires, on ne peut plus emouvants, des
inscriptions de cette Croix monumentale. Le soir du
dimanche des Rameaux, A 8 heures, la cath6drale fut
litteralement remplie par les hommes sptcialement convoquis par une feuille d'invitation, distribute A toutes
les messes. Le sujet trait6 par M. Dillies fut le respect
humain. Il le fut d'une facon saisissante et trbs 6mouvante, avec des traits A I'appui. Un bon nombre de ces
hommes, meime de la classe intellectuelle qui ne sont pas
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ordinairement trs faciles A 6mouvoir, furent emus jusques aux larmes. Plusieurs sirement furent conquis par
ce sermon.

Le soir du Vendredi-Saint, pour le sermon de la Passion, on dut mettre les tribunes A la disposition de la
foule qui ne put trouver place dans l'4glise et dans Ic
choeur absolument combles. On a 6valu4 a pros de
trois mille le nombre des assistants.
On peut dire que c'est la ville entiere qui a r6pondu a
1'appel divin pendant tout le cours de la mission. Un soir,
M. le cur6 de Saint-Joseph, et le pr6dicateur de son
car6me, n'ayant qu'une dizaine d'hommes A leur r6union,
vinrent avec eux, assister A la predication duPereDillies.
Une telle mission si admirablement suivie, ne pouvait
avoir que le plus beau couronnement par le nombre des
confessions et communions pascales, parmi lesquelles
un tres grand nombre de retours de plusieursann6es.Le
Samedi-Saint, non seulement les trois missionnaires,
mais M. l'archipr6tre et ses trois vicaires, demeur6rent
au confessionnal de deux heures apres-midi jusqu'A
minuit sans interruption pour confesser les hommes.
M. Dillies avait donn6 a tous les confesseurs des MIdailies miraculeuses pour les distribuer A chaque homme
apres leur confession. On en distribua ainsi deux mille.
Aussi le lendemain, jour de Paques, Ala messe sp6ciale
des hommes qui remplissaient 1'eglise, la distributioh
de la sainte Communion dura vingt minutes, trois pr&tres donnant la Communion.
Le soir on eut la surprise (quand on vint pour le chant
des v6pres, le sermon de cl6ture et les adieux des missionnaires A la paroisse, on pouvait dire Ala ville d'AlWs),
de voir dans la chaire trois couronnes de laurier, une suspendue au plafond de la chaire pour le P6re Dillies, et
deux autres, attachees aux parois de la chaire pour ses
deux confr6res. A ce dernier sermon, et A ces adieux, le
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P6re fit couler bien des larmes. On sentit a travers toutes ces lannes le regret unanime de voir finie cette
mission qu' avait produit un mouvement d&passant tout
ce qu'on avait pu pr6voir et desirer comme resultat final.
Le lendemain matin, au d6part des missionnaires, la
gare d'Ales fut envahie par la foule qui p6nitra sur le
quai et y demeura jusqu'au d6part du train. Quand le
train s'6branla, de toutes les poitrines sortirent les cris
de ' Vive le Pere Dillies ! Vivent les missionnaires ! )
Un groupe de jeunes gens monta m6me dans le train
pour accompagner les missionnaires jusqu'i la premiere
station, et 1i, descendant du train, ils acclam&rent une
dernire fois avec tout leur coeur le PNre Dillies et les
m:ssionnaires.
Cette mission d'Ales, de l'avis du Pre Dillies, fut la
plus belle de toutes celles qu'il avait donn6es et ne devait jamais etre depass6e. Elle fut pour celui qui a ecrit
ces lignes, le point de depart de sa vie de missionnaire
et la raison d'une reconnaissance eternelle envers la
divine Providence qui, par la bonte toute paternelle du
tres honor6 Pere Fiat, lui a valu la grace insigne d'avoir
vu
l1'oeuvre le missionnaire par excellence et d'avoir
compris A son 6cole ce qu'est et doit Wtre le vrai missionnaire.
Honore Roux.
(L'EchodeNotre-Dame dePrime-Combe,avril-mai1936)
A

BICETRE
Dans la vie de saint Vincent, Bic6tre tient une place
notable : il rappelle en 1638 (il y a bientot 300 ans), les
enfants trouvs. De fait, quoiqu'en dise l'histoire,ces pelits
continuent J :aire si bien corps avec le grand nom de
saint Vincent qu'ils l'aurgolent 4jamais, des secours portes
a la misere immtritde de ces pauvres angelots.
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En nous invitant d relire le chapitre des Enfants trouves (Cf. Pierre Coste, Monsieur Vincent, tome ii, pages
453-480) ce croquis du Bicetre actue: de 1936, vu par

M. LandreVailla, nousmon'reraunefoisde plus,combien,
mime dans I'article de journal et dans la topographie
parisienne, reviennent comme immanquablement le nom
et le souvenir de Vincent de Paul.
Sortez de Paris par la porte d'Italie. Suivez quelque
temps la route de Fontainebleau. A main droite, une
avenue plantee d'arbres, I'avenue Eugene-Thomas s'en
d6tache. Ce nom 6voque celui d'un ancien maire de
Kremlin-Bic6tre. Ce farouche anticlerical, ce pur entre
les purs, rendit c6l1bre, vers 1897, la commune qu'il
administrait en promulguant deux arrt6s : l'un interdisait les processions sur la voie publique ; I'autre, les
chants, les instruments de musique et insignes religieux
en usage pour les convois funkbres ; sur le territoire
communal, leclerg6 nepouvaitaccompagnerun convoi de
ce genre, soit A l'eglise, soit au cimetiere, qu'en voiture
fermre. Trois ans plus tard, en x9oo, nouvel arrete, qui
interdisait le port de la soutane, < considerant que si le
costume sp6cial dont s'affublent les religieux peut favoriser leur autoriti sur une certaine partie de la societY,
il les rend ridicules aux yeux de tous les hommes raisonnables, etc. ). Effervescence, annulation de l'arrkt6,
nouvel arrete. Tout ce'a fit grand bruit A 1'6poque, puis
on pensa A autre chose. Le nom demeure, symbolisant
une conception politique dont les resultats se lisent assez
clairement Al'anarchie crapuleuse de la banlieue.
L'hospice de Bicetre pr6sente A la perspective de I'avenue Eugene-Thomas le motif majestueux, grandiose de
son portail louis-quatorzieme. Tout 1'effet se concentre
sur l'Ycusson royal qui orne le tympan et porte ces simples mots ( Hospice de Bicetre n ; de part et d'autre se
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developpent de larges volutes. Le vide de la porte parait
plus haut et plus vaste encore Ac6t6 des murailles pleines
qui la flanquent et la calent. Elle s'ouvre sur de vastes
cours rectangulaires, bordbes de batiments r6guliers qui
ont bien le caractere de l'architecture hospitalihre du
xvlze siecle, non sans analogie avec l'architecture militaire d'alors et rappelant par le systeme de leurs 6tages
perces de fenetres I'hdpital Saint-Louis, la Pitib, la Salpltriere.
La chapelle qui gardait le souvenir de saint Vincent de
Paul a 6te dimolie un peu avant 1927, date de la visite
faite A l'hospice par la commission du Vieux-Paris. II
parait qu'elle diplrissait de vieillesse abandonnie. C'est
le cas de ce d6cor non sans grandeur, mais si triste, si
poignant de 'a souffrance humaine. On a remplace la
chapel e par une salle de spectacle d'une m6diocritW sans
pareille, comme tout ce que notre temps a ajout6 ici
aux edifices du passe. Comment pritendre distraire les
demi-vivants qui se pressent ici de leur misere ? Les propos qu'on entend A chaque pas, les 6tres humains que
l'on croise, l'uniforme bleu des vieillards, une femme qui
passe courble sur un baton, des aveugles tatant le pave
de leur canne blanche, des bequilles, des fronts bandes,
des bras en kcharpe, quelque phrase d6mente, s'inscrivent dans la r6gularite de ces batiments et des arbres
taillis Ala francaise. Une bise aigre, en ce jour de fivrier,
souffle sur le plateau dresse entre la Bievre et la Seine.
Les batisses demesurement d6veloppies en longueur,
maistroudes par des portiques dans le sensde l'axe principal, datent en partie du xvue siecle, en partie du
xvule, en partie de 1858 ; les unes et les autres relevent
A peu pros du meme style et se co:ffent de grands toits.
On montre encore une porte ancienne timbree a la date
de 1668 ; bien que muree et hors de service, elle donne,
grace A ses chasse-roues 6paufr6s, une sensation plus vi-
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vante que les immenses et pompeux bitiments qui
i'avoisinent. On montre aussi le puits creus6 A 56 metres
de profondeur sur les plans de Bofirand. 11 fut d'abord
actionni par des chevaux, puis par des hommes jusqu'en
1858. Pris parmi les plus robustes, 72 prisonniers manceuvraient ce puits moyennant un e1ger supplement de
nourriture.
. Le lieu n'eut jamais bonne reputation. Un certain
Pierre le Queux, autrement dit le cuisinier, y possedait,
au milieu du ximu sikcle, une grange pour abriter ses
ricoltes : d'oi le nom de Grange-aux-Queux. La rue
Git-le-Ceur, AParis, a une origine analogue et s'appelait
primitivement Git-le-Queux. Saint Louis s'en rendit
acquereur et y installa le couvent des Chartreux. Ceux-ci
s'4tant ktablis pros du jardin du Luxembourg vendirent
la Grange-aux-Queux A l'ambassadeur du roi d'Angleterre ala cour de France, Jean de Pontis, veqnue de
Winchester, dont la prononciation populaire a fait Binchestre, puis Bicdtre, par une corruption frequente du
V en B.
Philippe le Bel deposseda l'iveque de Winchester de
son bien pour le donner a son chambellan, JeandeMilly,
puis le lui rendit plus tard. Le logis, l'ostel, appartint
ensuite aux comtes de Savoie, qui le cederent A Philippe
d'Orleans, fils de Philippe VI, roi de France.
Les incursions anglaises le devasterent. Philippe d'Ore1ans 6tant mort sans hbritier, Bicitre revint A la couronne de France. Charles V y signa un traiti d'alliance
avec le roi de Castille. Jean, dac de Berry, prince artiste
et ppris d'architecture, en fit un chateau de style militaire, avec une porte d'entree flanquie de deux hautes
tours. Les chroniqueurs s'accordent A dire qu'a 1'abri de
ces nurailles 6paisses et percees de fenetres etroites, le
duc avait collectionni les plus belles ceuvres de la peinture, de la sculpture, de la mosaique et de la verrerie.
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En 1411, la guerre civile andantit tout cela, ne laissant
debout que les gros murs. Aussi le duc deBerryles donnat-il sans difficulte au chapitre de la cathedrale de Paris,
moyennant quelques prieres.
Quand Francois 1er r6solut de construire a la Charit4
un h6pital pour les pestif6res, il ordonna qu'on se servit
des ruines de Bicetre comme d'une carriere. Puis il
changea d'avis et les ruines du chiteau demeurerent
debout, formant une silhouette 6trange qui a beaucoup
impressionni les 6crivains. On en trouve le temoignage
dans les vers fort bien tourn6s d'un poete du xvIe sikcle,
Auguste le Petit.
Revenons dans ce lieu champetre
Qui nous rit en eloignement:

Votre valet, sans compliment!
Auguste chAteau de Bissestre,
Les lutins et les loups-garous
Reviennent-ils

toujours chez vous

Faire, la nuit, leurs diableries ?
Et les sorciers, de suif graisses,
N'y trainent-ils plus les voiries
Des pendus et des trepasss !

Ils n'ont garde, les pauvres diables
D'y revenir

fourrer

leur nez;

Depuis que vous emprisonnez
Les caimands et les miserables,

Depuis qu'on vous nomme h6pital,
II n'en est point d'assez brutal
Qui 1'ait os6 choisir pour giste.
O merveilleuse nouveaut6 !

Ce qu'on n'a pu par 1'eau b6nite.
On I'a fait par la pauvrete.

Henri IV avait en effet installH en 1597, rue de Lourcine, un asile pour les soldats blesses A la guerre.
Louis XIII, voulant developper 1'institution de son pere,
fit raser en 1632 les ruines de Bicetre, afin de construire
sur leur emplacement une maison vaste et grandiose.
Une estampe qui repr6sente le vieux logis sur le point
de disparaitre porte en l1gende ces beaux vers de Scudery
qui signifient 1'effroi inspire par ce lieu :
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Vieux chAteau de Bissestre, objet 6pouvantable
Oi r6gnent les lutins, le silence et l'effroy,
Oh les tristes hiboux, par un cri lamentable

Font trembler lame du coupabie,
Vous servez de matiere A la bont6 du roy.
Grands batiments d6truits, vous rendez temoignage
Que l'ttat le plus ferme est bien mal assur ;
Mais pour vaincre le temps qui vous a fait outrage
Lintlaer dans un si be! ouvrage
Vous fera plus durer que vous n'avez dur6.
C'est en vous relevant que ce monarque auguste
Signale les effets de sa tendre amitid :
Dans vous le soldat faible autant qu'il fut robuste
Connaistra que son prince est juste
Et qu'il a vu ses maux d'un regard de piti6.

A peine un corps de batiment fut-il achev6 que M. Vincent, ainsi appelait-on alors saint Vincent de Paul,
obtint d'y installer les enfahts trouvis. Mais le climat lui
ayant paru trop vif, il dut les ramener a Paris. On eut
la meme crainte pour les vieux soldats et Louis XIV
concut A leur intention l'h6tel des Invalides. En 1656,
Bicitre fut reuai aux domaines de 1'H6pital general,
1'Assistance publique de cette 6poque. Elle acheva le
monument que l'on a sous les yeux presentement.
Les pensionnaires, mendiants, fous, prisonniers, n'y
ktaient pas tres bien traites, si l'on en croit le ricit
du personnage qui a tant fait parler de lui sous lenomde
Latude. Le Moniteur du 12 d6cembre 1789 s'insurge
contre la sev&ritW du regime. Les protestations humanitaires se traduisent par les d6marches des hommes politiques. Bailly, maire de Paris, relache les malheureux
qui avaient WtC enfermns IApar une lettre de cachet. En
1792, une bande d'hommes armes envahit la maison,
prktendant mettre en libert6 les prisonniers ; mais sans
doute pour mieux les affranchir de la souffrance, ces soidisant librateurs, compltement ivres, tuent 172 d'entre
ces captifs. En 1796, Bic6tre devient par surcroit le

dIp6t des galeriens.
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Dans les cours se forme la chaine

qui rive deux A deux les miserables, avant de leur faire
traverser la France. On y emprisonne les condamn6s a
mort qu'on execute a la barriere Saint-Jacques, jusqu'au
jour ofi on les internera et les guillotinera A la Roquette.
LUandre VU.LLAT.
(Le Temps, 12 fivrier 1936).

DAX
I. - NOTRE-DAME DU POUY
ORIGINES DE LA
MAISON

Avant la tourmente rivolutionnaire, la Congregation
de la Mission desservait le cel6bre pelerinage de NotreDame de Buglose et les missions du diocese de Dax et
d'Aire'.
Depuis lors, la Congregation etait exilke du lieu qui
avait vu naitre saint Vincent de Paul.
En 1843,Madame la Baronne de Lup~', n6e CharlotteAmanda'de Borda, veuve du Sieur Alphonse-EugeneMarie de Lup6, fit des ouvertures A M. Aladel, prktre
de la Mission. Elle offrait une maison situde pros de
Dax, sur la commune de Saint-Vincent-de-Xaintes 3,
pour y itablir les pretres de la Mission.
M. Aladel, dejA assistant de la Congregation depuis
huit 4 ans, fit part de la proposition recue A M. JeanBaptiste Etienne, Superieur general.
Nous lisons dans l'historique de 1'itablissement et
des oeuvres de la maison de la Congregation dite a Notrex. P. Coste. Revue de Gascone, 909o. Les pr6tres de la Mission &Buglose.
2. Vo:r Annales 1907, pages 309-316. Madame la Baronne de Lupe par

M. Alphonse Delanghe.
3. La Commune de Saint-Vincent-de-Xaintes n'etait pas encore rattach6e
A la ville de Dax.
4. Vie de M. Aladel, p. 49.
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Dame du Pouy' » que a cette proposition de. a part
de cette dame, aussi remarquable par ses eminentes
vertus et ses rares qualites que par sa charit6. combla
de joie les enfants de saint Vincent qui soupiraient
depuis longtemps apres le Berceau de leur Pere n.
II fallut un an encore avant de passer de l'esperance
A la r6alitW < apres y avoir rfflechi longtemps (un an !)
M. Jean-Baptiste Etienne fut convaincu qu'il entrait
dans les desseins pleins de misericorde de la divine
Providence sur la petite Compagnie qu'elle acceptAt
l'offre que lui faisait madame la Baronne de Lup6 2.
Acte fut dressk devant notaire et sign6 le 2 avril 1844.
Une ordonnance royale (nous sommes sous LouisPhilippe) du 17 mai 1845 3 autorisa l'acceptation de la
donation. Dans 1'acte de donation 4 figurent un certain
nombre de biens accord6s A la Congr6gation et des charges et conditions correspondantes.
, Par donation entre vifs et irr6vocable a nous 6taient
accords :
I° La maison d'habitation appele du Pouy avec les
bAtiments en dependant (une chapelle avait Wt 6rigte
par Madame de Lup6) et des terrains evalues A 641 ares.
Sur le plan cadastral dit de Saint-Vincent et Saubagnac,
les terrains portent des noms aujourd'hui reconnaissables par endroits, d'autres d6finitivement disparus :
des chAtaigneraies en nombre, des vignes, une p6pini&re, un ktang et une ile-parterre. DejA en 1844 le
terrain avait change de physionomie puisque le notaire
Dupouy rectifie dejA A plusieurs reprises, ainsi il 6crit:
( Platanes, aujourd'hui tilleuls a, e Jardin, aujourd'hui
1. Cet . historique * commenc6 le 221 novembre 18 4 5 ,'jour de la Presentation de la sainte Vierge , est unmanuscrit,'r6dig parM.Truquet, premier
superieur de la maison.
2. * Historique «, p. 2.
3. A4es do Gouvernement frangaisconm.enantlaCongrigaliondelaMission,
3e Edition [Parrang] 1902 p. 131.
4. Bureau des hypotheques de Dax.
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verger ). La belle allke qui conduit de la statue actuelle
de saint Vincent A lAdour rentre dans nos droits et
possessions avec reserve d'une servitude en faveur de
la donatrice ;
2a

La riche bibliothdque de Borda d'environ 3.700 vo-

lumes' 6tait consacree A l'utilit6 de la Congr6gation.
Un vrai bijou pour amateurs !
30 Toute une correspondance sur I'oeuvre qui sera.
plus tard, en 1864, le Berceau de saint Vincent de Paul'.
Parmi les charges, la plus visible, celle qui frappe
tous les visiteurs de .notre chapelle, c'est la garde du
tombeau de quatre parents de la donatrice. L'acte de
donation porte le libellk suivant : a Des que la Congregation donataire entrera en possession des objets donnes, la donatrice lui impose l'obligation de faire transporter sur les lieux et IA oa sera 6tablie la chapelle les
restes mortels de trois parents et du mari de la donatrice
qui sont ensevelis dans le cimetiere de la paroisse de
Saint-Vincent-de-Xaintes et dont les tombes sontadosskes
au mur de l'gl:se, derriere 1'autel de saint Vincent 3.
Le document indique le nom des parents de Mime de
Lupe avec date de leur naissance et de leur mort, toutes
choses que nous retrouvons sur la dalle mortuaire de
la nouvelle chapelle de Notre-Dame du Pouy. Puis il
ajoute : a La donatrice sera aussi ensevelie sur les lieux
A c6te de ses parents par les soins des donataires. »
En 1853, Mm e de Lup6, reque malgr6 ses 46 ans comme
postulante au monastere de Notre-Dame de la Charitt
de Toulouse, entra peu apres au noviciat. L'entr&e en
religion de la baronne rendit impossible la derniere clause
du contrat de donation que nous venons de lire, ce qui
i. M. Coste met 3759.

2. Vie de M. Aadel, p. 62.

3. II s'agit de l'ancien cimetikre et de l'ancieane eglise. Le cimetiere etant
A la place de 1'6glise d'aujourd'hui et l'ancienne eglise sur la grande place
libre devant 1'eglise nouvelle.
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explique que nous ne trouvons pas le nom de cette
insigne bienfaitrice de la Congregation sur la dalle mortuaire de notre chapelle.
Sa vie durant, Madame de Lupe demandait enfin
M. Etienne, ceci par concessions secretes, la faculte
de mettre ses recoltes dans le batiment destinm A cet
usage, au nord de la cour. Nous n'avons plus de trace
de cette partie de la maison, mais on la voit sur une
ancienne photographie. Deux details encore: la jouissance d'un certain nombre de a parcelles a de terre lui
6tait concid&e et la facult6 de d6poser dans les
armoires basses de la bibliotheque, ses papiers importants qui, A sa mort, resteront en proprikt, A l'itablissement. )

Et voici la Congregation propriktaire des domaines de
Mme de Lup6. M. Etienne va organiser la vie d'une nouvelle maison. Depuis l'ann&e pr&ckdente, 4 aodt 1843,
M. Etienne etait sup6rieur g6n6ral de ja Congrigation
de la Mission. II suffit d'ouvrir la vie de M. Aladel pour
sentir les transports d'enthousiasme qui accueillirent
sa nomination: a Le 4 aoit (1843) s'ouvrait pour nous
une &renouvelle de prosplritk et de bonheur : M. Etienne
6tait l6u sup6rieur g6neral. A cette nouvelle, 1'hymne
de la reconnaissance s'61eva de tous les coeurs et de toutes
les bouches. L'esp6rance et I'allgresse claterent de
tous c6t6s. On sentait que la vie allait renaitre dans la
Congregation de la Mission et dans la Compagnie des
Filles de la Charit6.'D Quelques lignes plus loin, il ne faut
pas moins que la restauration d'Israel apres la captivit6
babylonienne pour servir de point de comparaison:
II appartenait A M. Aladel, apres la c6r6monie de
1'l6ection, d'accompagner i la maison-mere des Soeurs
z. Vie de M. Alade, pp. 57-58.
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le nouvel Esdras que la divine Providence venait de
placer a notre tete'.»
M. Etienne voulut que la nouvelle maison du Pouy
fit inauguree avec solennite. Un programme fut Olabor, et tout un plan de campagne tire au clair. En
voici les grandes lignes : apres une visite A Mgr Lanneluc, veque d'Aire et de Dax, on viendrait coucher A
1'h6pital des Filles de la Charit6 de Dax ; le 21 novembre 1845 aurait lieu la benediction de la maison. Le
lendemain matin M. le Superieur general ferait un polerinage au lieu de naissance de saint Vincent de Paul;
enfin au cours de la neuvaine qui suivra l'inauguration
solennelle de la maison se ferait l'inhumation dans la
chapelle des restes mortels des quatre parents de
Madame de Lupe.
Mgr Lanneluc fut on ne peut plus aimable. Dans sa
r6ponse Ala lettre AM. 1tienne, il ne craint pas de dire :
a De mon c6te vous trouverez toutes les facilites que
vous desirerez D. Le Superieur g6neral avec les deux
missionnaires qu'il destinait au nouvel 6tablissement
furent rerus a 1'eivch6 d'Aire et y sbjournrent une
nuit et une demi-journte a comblks des bontis et des
marques d'int6ret de la part de Sa Grandeur *.
Au cours de ce s6jour fut aussi arrmt6 le nouveau
statut de la maison. a Parce que Monseigneur possMde
A Buglose une maison de missionnaires de son diocese
qui travaillent avec beaucoup de fruits au salut des
Ames, Monsieur le Superieur general a dit a Monseigneur que les confreres de la maison du Pouy n'auront
pas pour fin sp6ciale de faire des missions dans le diocese, mais qu'ils occuperaient la maison du Pouy:
l o pour y recevoir des prktres et des seculiers qui
viendraient y faire les exercices de la retraite ;
x.

M. Aladel sera directeur des FiUes de I Chcrit6 4 partirde z846,
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20 pour y exercer dans leur chapelle le ministbre de
la confession;
30 pour aller aider Messieurs les Cures, quand ils
en seraient pries, par l'exercice du ministere de la confession et de la predication. , Telle fut done la destinatiun
premiere de cette maison '. L'historique ajoute cet
autre motif : ( Monsieur le Sup6rieur general dut prendre ce parti parce que la maison du Pouy n'a pas de
revenus suffisants pour desservir les missions selon
1'esprit de la Compagnie. ,
L'6vWque d'Aire voulut bien accorder la permission
a M. Etienne de b6nir la nouvelle chapelle. Il se montra
plus large que le pr6fet des Landes ; celui-ci avait imis
le vceu que la a chapelle ne pourra pas etre ouverte au
public ,. Mgr Lanneluc laissa plus ample liberte. Meme
largeur d'esprit dans la collation des pouvoirs 2.
On avait choisi le 21 novembre 1845 pour la benediction de la chapelle. Une fete de la Sainte Vierge, la
Presentation, convenait fort bien, puisque la Sainte
Vierge allait &tre (( la patronne et la maitresse de cette
maison ,. L'Immaculke Conception sera titulaire de
l'autel de la ci'hpelle. 11 est historiquement curiaux d:
relever les motifs de cette d6cision. Madame de Lupd
aurait prefer6 saint Vincent de Paul, comme titulaire
de 1'autel et protecteur de la chapelle. L'Immacule
Conception fut choisie ( en souvenir des signal6es faveurs que Dieu depuis quinze annies accorde a la
petite Compagnie par son intercession ,. Je laisse parler
M. Truquet pour exposer une autre raison. ,: Le second
[motif] : c'est que placer notre chapelle sous la protection de I'Immaculke Conception de la Sainte Vierge,
I. Historique, p. 9.
2. - Faculatem roncedimus in tota nostra dioecesi, de consensu uiscumque ecdesiae retorum, missam celebrandi. Verbum Dei annuntiandi,
confessiones fidelium utriusque sexus etiam monialium audiendi et a casibus
etiam nobis specialitor reservatis absolvedi.
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c'6tait peut-&tre servir les desseins de la Providence
en jetant les fondements d'un ptlerinage A l'Immacul6e
Vierge Marie : pllerinage' qui n'existe nulle part ailleurs,
disait M. le SupIrieur g6neral et surtout M. Aladel,
et qu'il serait si juste, si heureux de voir s'6tablir quelque part o. Comme ce ( surtout M. Aladel , d6peint
bien le directeur de la bienheureuse Catherine Labour6,
I'ap6tre de la Vierge Immaculie ! Neuf ans plus tard
la Sainte Vierge se choisira elle-meme son lieu de pelerinage pas trop loin de la petite chapelle du Pouy et
elle ne se d6partira pas non plus de sa chapelle de 183o,
dont M. Truquet ne parle pas en 1845 2.
Notre-Dame protegera la chapelle et aussi la maison.
M. PItienne lui donnera comme maison de Congregation,
le nom de Notre-Dame du Pouy au lieu de celui de
Saint-Vincent de Paul que, primitivement, on avait
projet6 de donner A l'dtablissement des missionnaires.
Je laisse encore la parole a M. Truquet pour l'explication de ce nom. M. Truquet A Amiens, d'ofl il ktait originaire ne parlait certainement pas le patois landais,
mais il a dfi s'enquirir. a Le mot Pouy, dit-il, nom que
portait dejA notre maison avant que nous en prissions
possession, signifie dans la langue gasconne hauteur,
•lvation ; et parce que dans le pays on donne assez
communement ce nom a toute propriet6, a un village
mnme place sur une delvation, notre maison le recut
aussi lorsqu'elle fut construite parce qu'elle est sur le
point culminant de Dax ou de ses environs i,.
Apr&s ces longs preliminaires explicatifs, un mot
sur les solennites d'inauguration avant denous pricir. La Vie de .M.Aladel, pp. 50-51, nous dit que depuis le 3 decembre 1836*
Nolre-Dame des Victoires!i Paris. avait ce but. Par ailleurs, les Superieurs
ne voulaient pas de pelerinage A la rue du Bae, A cause du conconrs des
fideles. M. Crapez E. cite ces faits dans La Venirable Catkerine Labourd,
pp. 150-151.
2. Hisloriqu,

p. 13.
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piter vers la conclusion de ce premier chapitre.
Le 19 novembre 1845, M. Etienne et les deux missionnaires prirent conge de Mgr Lanneluc. Pour ne pas
occuper la maison du Pouy avant sa cons6cration religieuse, ils demeureront a I'h6pital des Filles de la Charit6
A Dax jusqu'au 21 au matin. Par un heureux concours
de circonstances M. Aladel que la Providence avait
choisi pour etre le pr&curseur des missionnaires ritablis
dans la patrie de saint Vincent ) se trouva prechant
la retraite aux Filles de la Charite.
Le matin du 21 novembre tout ce que Dax et les environs avaient de mieux se trouva r6uni dans le sanctuaire de la chapelle : M. l'Archipretre de Dax, M. le
Superieur du grand seminaire d'Aire, tous les eccl6sias-

tiques de la ville et quelques-uns des environs, entre
autres le cure de la paroisse of saint Vincent rebut le
jour, le sous-prefet de Dax, le maire, le president du
tribunal, le procureuidu roi; et quelques autres seculiers de distinction. La nef 6tait occup6e par les Sceurs
de Dax, quelques-unes de Bayonne, de Pau, de Montde-Marsan et meme d'Espagne, sans parler d'une societ6 nombreuse et choisie de pieux fiddles.
M. ]tienne bWnit la chapelle, cel6bra la messe pendant
laquelle il adressa une allocution A l'assistance. La c6r6monie s'acheva sur la b6nediction du Tras-Saint-Sacrement. On se retrouva au diner. L'amabilit- des compatriotes de saint Vincent et leur fin sourire enchant&rent les missionnaires. Encore sous le charme, M. Truquet Ccrit dans son manuscrit : , II serait impossible
de dire combien tous ces messieurs nous timoign&rent
de bont6, de satisfaction et de joie de ce que nous, les
enfants de saint Vincent, 6tions appeles par la Providence apres un si long exil a reparaitre au milieu d'eux.
Cette fete, pour tout dire en un mot, fut, par l'&change
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d'une reciproque bienveillance, une veritable fete de
famille. )
Dans l'apres-midi, M. Itienne fit la benediction de
la maison et proc6da A l'installation coutumiere des
confreres :
- M. Truquet, pretre du diocese d'Amiens, superieur.
- M. Dequersin, du mrme diocese, comme confrere.
- les freres Perry et Signoret, coadjuteurs.
Ainsi s'acheva cette belle journee du 21 novembre
1845. Les jours pr.cedents la pluie 6tait tomb6e A verse ;
c'est frequent A cette 6poque de l'annee, mais un temps
magnifique avait relevi 1'Cclat de cette touchante cdrcmonie. Cette fois-ci M. le Supirieur general et les missionnaires pass&rent la nuit A la nouvelle maison de
Notre-Dame du Pouy.
Apr6s son pelerirnage au lieu de naissance de saint
Vincent de Paul, le Pere &tienne fit la visite des sceurs
de Saint-Sebastien et de Tolosa. Ii revint A Dax pour
l'inhumation dans la nef de la chapelle des quatre parents de la donatrice. M. Truquet qui est d'une precision
touchante indique l'ordre des cercueils dans le caveau.
C'est le meme qui est rappel6 sur les pierres tumulaires adoss6es au mur du midi dans la chapelle. » Enfin,
le 31 novembre se termina la neuvaine de saint Vincent:
on avait distribu6 de I.ooo A 1.2oo litanies du saint aux
fideles qui avaient assist6 aux exercices.
Arriv6 au terme de ces constatations, on comprend
I'admiration continue qui se fait jour dans les notes du
v6ndr6 superieur M. Truquet. Ajoutons que les sympathies du clerg6 ne manquerent pas dans la suite. Le
premier, M. Caupenne, cure de Saint-Sever - il avait
go ans et avait connu les anciens confreres - exprimait
sa joie et rappelait ses souvenirs :-u Toujours j'ai con15. Historiuqw,
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serve, ecrit-il, de ces bons peres un frais et agreable
souvenir ,, a 90 ans ! M. l'Archipretre de Dax demandait , les primices de vos instructions dans ces contries
et Mgr 'r6vque exprimait ses dispositions favorables.
De leur co6t, les Filles de la Charite, surtout celles
de Bordeaux, Dax, Pau, Bayonne, t6moignerent leur
joie et leur bonheur du retour des Missionnaires. Elles
aiderent M. Truquet A couvrir les frais d'am6nagement.
Plus gen6reuse que toutes ses flles fut la Soeur Mazin,
superieure generale. Elle envoya un billet de 500 francs
a l'occasion d'un incident qu'il nous reste A conter.
Dans la nuit du z2 novembre, alors que Notre-Dame
du Pouy abritait pour la premiere fois les enfants de
saint Vincent, la foudre tomba sur la tour de Borda,
elle emporta la girouette, d6truisit en partie le haut de
la tour et son chapeau en bois. Une dernire fois, je me
permets de citer M. Truquet et son interpretation de
l'accident :, A son retour du pdlerinage de Saint Vincent
oT il s'itait rendu apres 'entiere extinction du feu, M.
le Sup6rieur g6n6ral pensa que la Providence, par cet
accident minime dans ses r6sultats lorsque cependant
il aurait pu amener 1'entiere destruction de la tour,
avait voulu nous avertir qu'il fallait sur cette tour
autre chose qu'une girouette afin de donner a NotreDame du Pouy un caract6re tout A fait religieux. II
fut done d6cid6 que la girouette serait remplacee par
une croix.'
C'est ainsi que notre tour a une croix et une croix
payee par Sceur Mazin, superieure de la Compagnie des

Filles de la Charit6. Dans sa lettre a M. Truquet, elle se
qualifie: a petite servante de la Sainte Vierge qui
veut riparer elle-m6me le digit que la foudre a caus6,
et planter sur notre tour le signe protecteur qui doit
indiquer au loin la demeure que vous habitez D.
x. Hisorique, p. z5.

ETIENNE DIEBOLD.
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LILLE
LE JUBILE

DU

StMINAIRE

ACADEMIQUE

(23 avril 1936)
ACROPOLE

ET THABOR

Double jubil6 ! Noces de diamant, car en 1875, - il
y a done soixante ans, - fut ouverte, au sein de la
toute jeune Universit6 Catholique, installke dans
1'ancienne Prefecture, 1'actuel Palais de l'v&chK, cette
pIpiniere sacerdotale ; noces d'or; puisque depuis 1885
elle se trouve 6tablie dans 1'H6tel Acad6mique du
Boulevard Vauban. C'est plus d'un demi-sidcle d'6minents services rendus aux trois dioceses qui forment
la Province ecclesiastique de Cambrai: dans un meme
souvenir et dans un meme hommage de gratitude
'Alma Mater r6unissait done, jeudi, avec leurs Eveques,
en grand nombre ceux qui b6nuficikrent de cette formation unique destin6e A l'Mlite de notre clerg6. Dans
1'eglise universitaire la premiere rencontre fut emouvante de ces pretres venus de la Flandre, du Hainaut,
de l'Artois, que les circonstances varides du minist&re
avaient depuis longtemps separes et qui se revoyaient
c6te A c6te, dans 1'atmosphere b6nie d'autrefois.
Le 'cortege episcopal y fait, A dix heures, son entree
solennelle. Tout d'abord les 6tudiants actuels du S6minaire academique ; derriere eux, M. Joseph Sackebant,
leur superieur, et MM. Wattiez, Agnius, Desmet, leurs
directeurs; puis s'avancent M. le chanoine Pirot, doyen
de la Facult6 de thoologie ; Mgr Lesne, recteur, qu'accompagnent MM. les chanoines Deconinck, vice-recteur,
et Labbe, secretaire general de 1'Universit6 ; S. Exc.
Mgr Jansoone, 6veque auxiliaire de Lille, entour6 de
MM, les chanoines Depape, directeur diocesain de I'er-
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seignement secondaire, et D6trez, cure de la basiliquecath6drale Notre-Dame de la Treille; S. Exc. Mgr
Dutoit, 6veque d'Arras, accompagn6 de Mgr Hoguet
et de M. le chanoine Mar6chal, vicaires generaux;
S. Exc. Mgr Chollet, archeveque de Cambrai, entoure de
M. le vicaire g6neral Leduc et de M. le chanoine Vercollier, secr6taire particulier ; S. fam. le cardinal LiUnart, escort6 de MM. les vicaires generaux Delannoy,
archidiacre des Flandres, et Duthoit, suprieur du
grand S6minaire de Lille. La messe du Souvenir est
c616br6e par S. Exc. Mgr 1'6veque d'Arras, assist4 de
Mgr Hoguet et de M. le vicaire g6neral Markchal. La
schola du Seminaire interprete quelques motets d'une
belle inspiration religieuse et M. le chanoine Thellier de
Poncheville gravit les degres de la chaire. Ancien 616ve
dui S6minaire academique et maitre universellement
r6put6 de l'61oquence sacr6e, n'est-il pas tout d6sign6
pour d6gager la legon de ce grand jour ?
S'inspirant d'un texte sacre de 1'Ecclesiastique:
S(Le Seigneur m'a donn6 en partage le don de la sagesse
et je veux lui en rendre gloire » (LI, 22), il commence
par remarquer en toute modestie que les Anciens du
Seminaire acad6mique n'ont nullement Ia pr6tention
de s'approprier pour eux seuls cette d6claration de
l'auteur inspir6. (D'autres, dit-il, peuvent s'enorgueillir d'une noblesse plus ancienne : soixante ans
d'age, c'est bien peu pour li'glise de France qui, durant
des siecles, a bati et rebati ses temples. Mais notre palmares, si jeune qu'il soit, n'est-il pas d6jA constellA de
titres et de noms 6clatants ? Peu de dioc6ses peuvent,
pour leur s6minaire, revendiquer 1'honneur d'un cardinal qui 6tend sur lui sa paternelle sollicitude, d'un
archeveque m6tropolitain dont la place, comme ancien
disciple et comme ancien maitre, itait ici doublement
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marquee, d'un eveque d'Airas qui, apres avoir Wet
brillant Olive, est devenu, lui aussi, plus que maitre et
occupa comme vice-recteur dans cette Universit6 une
toute premiere place; d'un eveque auxiliaire de Lille
qui depuis soixante ans est mWl de pros a la vie religieuse
de cette province et qui vecut aussi les premieres heures
de cette maison ,. Afin de rendre un digne hommage A

ce foyer de famille ou tant de prktres et d'6ducateurs
ont trouve la Sagesse, l'orateur, voudrait exalter A la
fois et situer dans la hierarchie des valeurs, la Science
academique et les Vertus sacerdotales auxquelles ils s'y
sont patiemment formes.
I. LA SCIENCE- ACADEMIQUE d'abord. -

Tel est le

propre d'un seminaire universitaire que l'on y peut,
grice A la superiritt des m6thodes et des maitres,
s'initier A la vie de l'esprit. Qui redira l'6motion, peutWtre un pen naive, de.nos coeurs de dix-huit ans lorsque,
bacheliers tout frais 6moulus de nos collUges, nous
ouvrions des yeux 6merveill6s en entrant dans ce temple
de 1a Science et de la Beaut6 pour y pr6parer des dipi6mes de lettres, de sciences, de th6ologie ! Quelle foi
dans nos futures dkcouvertes et quels candides emballements ! On &taitA 1'avance un peu gris6 par le vin
un pen fort de la science ! Ah ! nous ne renions certes pas
ces jeunes enthousiasmes et si nous en avons pu tirer
quelque gloriole exagr6e, le fruit que nous en avons
recueilli n'est-il pas venu justifier on corriger au besoin,
avec 1'experience de la vie, cette foi tr6pidante en notre
propre valeur ? Nous aimons du moins aujourd'hui,
rendre aux disciplines qui nous ont form6s, un hommage
plus d6sint6res-6 : nous avons puise dans ces murs le
gout, la passion du travail. Elle 6tait certes noble et
e1gitime, notre ambition de rendre a l'iglise ce qu'elle
6tait en droit d'attendre de nous. Quelle reconnaissance
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n'avons-nous pas envers tous ceux qui ont ciselM notre
intelligence, enrichi notre sous-sol et permis d'y sur&lever 1'rdifice intellectuel. Nous avions, pour nous y
entrainer, des maitres qui nous donnaient l'exemple,

qui nous faisaient vivre dans leur rayonnement: un
Mgr Baunard, un chanoine Didiot, un de VareillesSomminres, un Amidie de Margerie... C'est un rare

bonheur que de vivre au contact de telles ames : a leur
6cole, on s'l&ve d'emblke et sans effort, ils entrainent
par les sentiers qu'if ont eux-memes suivis et qui
montent tres haut, vers l'ideal classique dont nous
avons 6tM nourris. Us nous ont appris A profiter de la
richesse des livres qui furent 6crits a depuis qu'il y a des
hommes et qui pensent D.Ils nous ont communique leur
horreur de la mediocrit6, du nIglige, du d6braillU, leur
gofit sir et leur sens critique, les fortes exigences d'un
esprit qui veut aller jusqu'au fond des problbmes, le
choix de l'6pithkte, I'amour esthetique et consciencieux
de la phrase r6gulibre, balanc&e et rythmie; ils nous ont
accoutumns a la belle ordonnance des theses et des
syntheses solidement charpenties, et nous y avons
contract6, par ricochet, le besoin de mettre aussi de
I'ordre dans notre ame, dans notre vie, A l'heure meme
oi partout regne autour.de nous un lamentable gichis.
Non, 'on ne passe pas en vain plusieurs annies de sa vie
en pareille atmosphere. II fait bon redire ces choses d'une
gen6ration A I'autre : s'il y eut jadis la a querelle des
Anciens et des Modernes P, il nous est agr6able, A nous
les Anciens, de dire aux jeunes qui nous suivent dans
la carriere : a Croyez A votre etoile et developpez votre
personnaliti n.
Le flichissement des etudes, que l'on constate avec
angoisse dans le monde contemporain, menace de r6tricir le champ des recherches intellectuelles; ad'imposer
silence au chant des cigales et au bruissement des abeilles

-- 843 virgiliennes » comme on disait dans un recent discours
de reception sous la Coupole. L'Action catholique n'estelle pas plus urgente que la Science catholique ? En ces
temps de bataille, les cceurs sont impatients d'apostolat : de meme que les 6tudiants laics d6sertent
volontiers les cours pour le meeting ou la bagarre, les
jeunes dercs peuvent 6tre tent6s d'abandonner les theses
de philosophie ou de theologie, les auteurs d'Athlnes
ou de Rome pour l'action pratique: a trop speculer,
ne risque-t-on pas de ne plus pouvoir assez agir ?
C'&tait bon cela, pense-t-on, au vieux temps oa il y avait
encore des po6tes et des bohemes... Oui, les 6tudes sup1rieures sont frapples de quelque disgrice. Et cet
illustre uancien » de chez nous, le chanoine Dimnet,
n'a-t-il pas dit son etonnement de voir un jour, en visitant une Universit4 americaine, trois bagues encercl6es
dans un anneau d'or et provenant d'un match
victorieux ? Qui sait, apres tout, si demain, si
apres-demain le drapeau de la gymnastique, le football, le disque, le hockey, ou 1'appareil de cinema ne
supplantera pas ces dipl6mes dont nous 6tions, nous
autres, si friands et qui nous ont ouvert les voies de l'avenir ? Qui sait si la licence es lettres ne se cantonnera
pas dans ces quelques lettres magiques ou se cristallisent
la J. C., la J. O. C. la J. A. C. ?... L'humanisme chretien

perdra-t-il done ce dynamisme dont nous avons bWnffici6
nous-memes et qui ne lui 6tait certes pas 6tranger ? Car
nous avons, nous aussi, & notre heure, et sans negliger
le moins du monde les etudes, connu l'ivresse et la griserie de 1'action. Nos fenetres du Shminaire Acadimique,
en s'ouvrant sur le boulevard, nous faisaient parvenir
les rumeurs de la foule, mais les portes s'ouvraient aussi
pour nous lancer, le jeudi, vers ces chers gamins du patronage oi nous avons fait nos premieres armesd'ap6tres
et de cat&chistes. 1 serait I plaindre, n'est-il pas vrai,

-844I'homme d'6tude qui serait dktourn6 de 1'Action; mais
que les jeunes imes ne soient pas trop impatientes de
se d6penser vite ! A chaque chose son heure, a chaque
ceuvre son temps ! Jusqu'a l' ge de trente ans, JesusChrist ne s'est-il pas cantonne dans le silence ? A son
exemple il convient que l'on sache 6touffer le gout de
I'action, attendre patiemment son heure. Foch cqnseillait
aux jeunes de a gymnastiquer leur activit6 cerebrale ,
et lui-meme, avant la bataille, s'enfermait dans une
songeuse meditation. Poincar6 ne fut un grand citoyen
que parce qu'il fut un grand homme d'4tude, et notre
Pontife glorieusement r6gnant, S. S. Pie xi, dont
Clemenceau disait un jour:' Ratti, cet archiviste, ce
bibliothkcaire, ne fera jamais rien ,,n'exerce-t-il pas, en
d6pit de ses quatre-vingts ans, une action immense et
ficonde ? Son Em. le Cardinal Pacelli ne manque pas
un jour de lire Bossuet. Notre province ecclsiastique
elle-meme nous fournirait de frappants exemples:

cardinal de Lille, archeveque de Cambrai, 6Wvque
d'Arras, parce qu'ils sont hommes d'etude, sont aussi de
puissants animateurs de l'Action catholique il nous
faut aujourd'hui des penseurs qui sachent voir large
et haut, et pr6voir de loin... ,
L'orateur se defend cependant de pr&ter 1'oreille aux
voix qui reprochaient A saint Jerome d'etre cicronien:
mais ce qui nous importe a nous, c'est avant tout l'ideal
sacerdotal qui a pris possession de notre pensee, de nos
tendresses : honneur done A cette maison qui permit
notre lente et vivante initiation A la vie de Jesus-prttre I
Touchante evon. LES VERTUS DU SEMINAIRE. cation que la petite chapelle du premier 6tage . laquelle
nous devons le meilleur de nous-memes, oii nous allions,
en tremblant, chercher force et lumiere aux grands
matins des examens, des ordinatioqs ! Parmi tant de
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noms qui chantent darls les mrmoires, chacun prononce tout bas celui d'un Monsieur Dillies, dont le souvenir rappelle les elans de foi et d'adoration, le culte
pour la Trinite Sainte ; M. Chab6, dont la douce et
souriante figure se 1ve, avec celle de Mgr Lenotte, aux
tournants de notre histoire. Et quelle 6motion n'eveille
-pas en nous la vision du bon Monsieur Cornu ! Songez
done, & distance, a tout ce qu'il lui fallut de bontW, de
doigt6, de saintet6 pour conduire vingt-cinq ann&es
durant, ce troupeau dans ce bercail un peu particulier
pour faire vivre ensemble, dans la meme communaute,
tant d'&tudiants venus de la Flandre, de 1'Artois, de
la Wallonie, ayant chacun ses petites passions, son
amour du terroir. Avec M. Cornu nous avons connu la
paix du CUnacle, la joie des ames fraternelles, I'enchantement des annees ensoleilles.,. Comme il faisait bon
vivre sous sa houlette ! Et de cette attachante physionomie comment separer celle de Mgr Baunard! Ah!
qu'il fait bon, dans la vie m6chante, 6puisante, tr&
pidante d'aujourd'hui, revivre tous ces souvenirs!
II faut une fete comme celle-ci pour mesurer vraiment
ce que- c'est que d'&tre pretre et bon prktre ! A notre
action de graces s'ajoute la priere pour ceux des n6tres
qui jusqu'au sacrifice total ont raalis6 leur ideal !
Rappelant alors la page ricente of Pierre -'Ermite
contait le geste de cette femme qui lui envoyait son
alliance avec cette mention m6lancolique : a Dix ans de
d~ieption n, le prestigieux orateur commente avec une
exquise deiicatesse ce petit mot cruel qui exprune a lui
seul, une immense douleur, une vie accabl6e de trahisons.
Combien est diff6rente l'impression que nous avoiis
gard&e, nous autres, de ces fiancailles et de ces 6potrmystiques qui nous donnerent au Christ pour
saillesn
toujours. Notre calice, A nous, represente, non pas o1
ou 40 annees de d6ceptions ; mais ce cher calice oil nos
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symbolise l'union etroite, indissoluble avec Celui qui
rejouit notre jeunesse, cette fraternit6 des ames qui nous
rassemble en ces lieux benis, temoins de notre adolescence. Que ces fetes jubilaires soient le prelude et le
symbole de celles qui ne finiront jamais dans ce beau
cel du Bon Dieu ou nous entrerons un jour, en disant:
SIntroibo ad altare Dei n.

Pages magistrales et prenantes dont nous regrettons
de ne pouvoir ici donner qu'un indigne et tres pale
reflet. Peut-4tre un jour nous sera-t-il donn6 de les
posseder integralement de la main mime de celui qui
les a conques et qui nous en a donn6 la jouissance. Sous
la touche discrete de ce magicien de la parole, intense
etait la vibration de ce cristal qu'6tait notre ame commune. Et comme nous vibrions encore a l'unisson quand
descendirent de la tribune, a la fin de la messe, les
strophes suppliantes du De prolundis ! La famille levitique de jadis semblait reconstitu&e : vivants et disparus
se retrouvaient pour s'entretenir en Dieu; puis, ce fut
le chant joyeux du Te Deum ou les eclats de la reconnaissance trouverent leur ardente expression.
Au cours d'une assembl6e pl6niere tenue dans la
salle des actes, la jeune Association des anciens itudiants
eccksiastiques de l'Universiti Catholique de Lille affirma
ensuite sa vitalit&. Sous la presidence de S. Exc. Mgr
Dutoit, 6vyque d'Arras, entoure de NN. SS. Lesne,
Hoguet, * e,les liens se nouerent plus forts entre tous:
tel fut le vceu formulM par M. le chanoine David, president, par le rapport aussi de M. I'abbe Dumortier, professeur

la Facult

libre des Lettres et successeur de

M. l'abbe Camelot dans les fonctions du Secretariat.
Puis ce furent, au College Jeanne d'Arc, les agapes
fraternelles O6, par ordre de promotion, nous avons pu

-847

-

retrouver nos freres d'armes... Dans le grand r6fectoire
delicatement fleuri et richement pavois6, nous 6tions
zoo convives, heureux de revivre les souvenirs d'antan.
Ce fut proprement un charme, A commencer par le
menu dont la r6daction latine, toute cousue de citations
de Virgile et d'Horace, r6v6lait d6jA 1'esprit cultiv6 de
M. le chanoine David'.
D6licieux comme les mets qu'il 6numere, limpide
comme la biere et les vins qu'il designe ingenieusement,

p6tillant comme le champagne qu'il annonce, ce menu,
A lui seul, est un petit chef-d'oeuvre d'humaniste... Et
que dire de tout ce qui l'entoura ?
A l'heure des toasts, M. 1'abb6 Balon, I'archidiacre
d'aujourd'hui, chanta la reconnaissance vou6e par les
jeunes aux Anciens: ceux-ci, d6sireux de marcher sur
les traces de ceux-lA, leur disent leur fid1it6 A garder
les traditions, leur empressement A pr6parer et leur joie
A offrir le num6ro sp6cial de 1'Entre nous, qui raconte en
un gracieux volume l'histoire du Seminaire acadimique' .
Au disciple succede le maitre : le sup6rieur actuel,
M. Sackebant, s'excuse de sortir du silence auquel le
convie cependant l'esprit de saint Vincent de Paul. Il
rappelle les noms v6ner6s de ceux qui, avec clairvoyance et grand esprit surnaturel, ont, avant lui, tenu
le gouvernail de l'embarcation : MM. Oresve, Cornu,
r. A ceux qui n'e
saveur origiaale ?
IX

Kal.

oat pu jouir, pourquoi ne pas en communiquer ici la
MC\IXXXVI

Maias
CENA IVBILARIS
CIBORUM INDEX

Sorbitiuncwla academica. - M•wanul Apicienses. - Vervecna dunisPascial gaudium (phasCeli virides at olra vria). - *Caesi terga suiss cum
laducis arestibus. -

Liquor arabicus sq.

Et pressi copia ladis . -

Scriblta semifaistica. -

ers nt: Aqua simplex, comwendata ; Cmsvisia Inslensis;
Is prompt
BardigateJse; Cawubum Bwrguadicum. Campacuum spumaws.
Faelwem
2. Ce volume est en vente au prix de 5 fr. an Seminaire Acad6mique, 42,

rue du Port, Lille.
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Chab&, Lenotte, Flipo, Misermont, Colliette. II se plait

a mettre en relief la silhouette originale de M. Cornu,
veritable createur de cet ensemble de qualits que l'on
peut a juste titre baptiser le bon esprit du Seminaire
academique ».
Le crescendo oratoire se poursuit avec la parole de
Mgr Lesne. Au Recteur d'aujourd'hui, A l'ancien 61eve
d'hier, il est si facile de laisser parler son coeur ! II aimerait dire ce qu'il doit au Seminaire academique; il
veut surtout, comme recteur, dire ce que 1'Universit6
doit A son Skminaire : d'abord ses meilleurs 6tudiants,
les plus pieux, les plus exacts, les plus laborieux, mais
aussi une large part de ses maitres, les plus d6vou6s,
les plus z6l6s, son vice-recteur, son recteur, les membres
les plus eminents de son Conseil superieur.
Devant ce bel hommage, les applaudissements fusent
de plus belle ; ils redoublent quand se 16ve S. Exc. Mgr
Dutoit. Tout eveque qu'il est, il ne veut appeler les
convives que du nom d'amis. S'il y a quelque honneur
dans la dignit6 dont il est rev6tu, il le doit et le retourne
a son cher Seminaire acad6mique. Pas plus que Mgr le
Recteur, il ne pourrait 6puiser en quelques phrases
l'hommage de sa reconnaissance personnelle et filiale
envers le Seminaire de l'Alma mater ; mais au nom de
l'6piscopat de la Province, il a le devoir d'exprimer la
gratitude des trois dioceses et du clerg6. Partout les
Anciens se trouvent A 1'honneur, c'est-A-dire a 1'honneur
des responsabilitis, dans l'enseignement, dans le ministore paroissial ou dans l'administration diocesaine.
1'Iveque d'Arras, A lui seul, doit au SEminaire academique quatre de ses vicaires generaux et trois sup6rieurs
de seminaires. Les Anciens donnent partout 1'exemple
de la science et de la vertu. Ils exercent le prestige du
savoir dont le monde moderne a taut besoin ; ils figurent
dans: les acadimies, dans les societ6s savantes of l'on
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aime A promouvoir le culte des Lettres, des Sciences,
des Arts. Par eux l'iglise rayonne. Le sympathique Pr&lat souligne la simplicit6 et la sincerit6, qui furent toujours et qui demeurent la marque du S6minaire acad6mique : il est heureux de constater le scrupuleux
maintien des traditions dans cette atmosph6re toujours
intacte, ou l'on pratique la meilleure des amiti6s, oh
l'on d6veloppe A plein ce qui fait le pr6tre: savoir,
justesse de pensce, confiance dans la force des idees,
culture humble et parfaite de l'esprit. Il rappelle le
portrait qui en fut si magistralement ciselk par l'orateur
du matin. Saluant, dans la journ6e pr6sente, une belle
page de notre histoire, il nous invite a rester fiers de
notre Seminaire, de cette fiert6 modeste qui ne fait pas
ktat de sa gloire pour elle-m6me, mais de I'influence et
du prestige que trouve l'apostolat sacerdotal, form6
a .pareil e 6cole...
I1 nous faudrait encore, pour n'6tre pastrop incomplet,
donner quelque idbe de l'artistique s6ance jubilaire que
le Seminaire d'aujourd'hui voulut, dans la Salle des
Jeux, riserver A ses ain6s. D6sireux de r6aliser leur
ideal: (tout instaurer dans le Christ n, les cadets pouvaient-ils rester indiff6rents A l'ceuvre de Paul Claudel,
le plus grand porte dramatique d'aujourd'hui, dont le
r6ve est de a r6veiller une chr6tient6 qui a perdu cons-

cience d'elle-m6me , ? Et malgra la difficult: scenique
de l'oeuvre, ils out eu l'audace, avou6e du reste par M.
I'abbe Delvigne en son prologue explicatif, de pr6senter
une scene des plus 6mouvantes de l'Annonce faite i
Marie. Il a sufi d'un decor ingenieusement stylise, de
deux talents, pour nous transporter dans une sorte de
1Moyen-Age de convention, a 1'lpoque la plus grave de
la guerre de Cent ans ou Charles VII se pr6pare au sacre
royal de Reims. La chrltient6 se trouve dissoute, divisbe
entre le Pape et 1'anti-Pape. Et nous assistons, la nuit

-

850 -

de Noel et dans une caverne de la foret de Chevoche, A
cette rencontre poignante entre les deux sceurs : Mara
la jalouse, accabl6e par la mort de son enfant, et la
sublime Violaine, qui a contract6 la I~pre en baisant
charitablement un lipreux et dont Dieu a voulu faire
un vase de sacrifice afin de rendre la vie A la chrktiente
en dissolution. Le fiat de la l6preuse fait echo A celui de
Marie, la Mere des douleurs : elle s'abreuve A la coupe
de la souffrance : c Ce n'est point A la pierre de choisir
sa place dans 1'idifice, mais au Maitre de l'oeuvre qui
l'a choisie ,.Deux personnages, deux attitudes, deux
Ames interprte6es avec un tragique original, hardi,
avec un luxe de symboles et d'images dont la rudesse
et l'6clat dantesque caract6risent, avec la puissance des
idWes, la litt6rature claud61ienne : d'un cte, la r6volte
qui n'a pu et ne saurait engendrer que la mort; de I'autre,
le confiant abandon qui, par sa resignation r6demptrice,
obtient d'avoir part au myst&re d'une nouvelle naissance
et au renouvellement de la vie.
Avec cette hauteur de vues et cette distinction qui
lui sont coutumieres, S. Exc. Mgr Dutoit, qui preside
la seance, d6gage tout le sens de ce poeme de douleur
et de r6demption. I1reconnait que la Muse du S6minaire
acad6mique n'a rien perdu de ses talents et qu'elle sait
toujours < passer du grave au doux, du plaisant au
s6vere w.Il lui souhaite de garder cette jeunesse d'ame.
Et, durant trois tours d'horloge, le programme se

d6roule, vari6, spirituel, delicieux. La LIgende de Saint
Nicolas montre sur le vif, la brutalit6 du boucher c6l6bre
et de son 6pouse, d6sireuse de se procurer du (b6tail
sur pied ,et trouvant une occasion facile de se procurer
quelques gigots d'agneau sans bourse delier : mais le
bon saint Nicolas rend la vie aux pauvres enfants que
l'on a mis dans le saloir... Une s6ance, au S~minaire
acad6mique, serait incomplete sans la a Revue a tra-
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ditionnelle : sur des airs varies, connus, defilent, dans
une agr6able et piquante r6trospective, tous les c types ,
qui, depuis la guerre, ont illustr6 la maison. C'est une
galerie de portraits qui se pourrait intituler : De viris
Legende en marche n, la petite
illustribus: c'est la U
histoire qui a bien sa place en marge de la grande et
qui a surtout un charme tout familier. Dans ce cadre et
dans ce milieu, les ( Anciens a revivent leur pass6 ; leurs
freres plus jeunes les aident A retrouver une nouvelle
jeunesse : A ceux d'hier, comme A ceux d'aujourd'hui,
les hauteurs poetiques de l'Acropole n'ont pu, ne
pourront cacher le sommet du Calvaire et celui du
Lucien DETREZ
Thabor.
(Semaine religieuse du diocese de Lille, 3 mai
1936. -- ages 299-305)
QUELQUES SOUVENIRS

DE 1875-1876 ET 1876-1877.
Le 18 novembre 1875, la Facult6 Catholique de droit
est constitu6e. Des cours de philosophie, de lettres et de
sciences, germes de facultes futures, y sont annexes.
Par decision des 6evques protecteurs du nouvel institut,
des clercs des deux dioceses de Cambrai et d'Arras seront
d6signis pour les suivre et s'y pr6parer A la licence.
En consequence, M. Sudre, supdrieur du grand
Seminaire de Cambrai, notifie A MM. Valentin Bonnet
d'Hem, M. 1. Charlet Cagnoclerc, J. B. Ghesquieres de
Roubaix, Ernest Lebeau de Wormhoudt, Eugene
Stoffaes de Winnezeele, et A celui qui 6crit ces lignes,
qu'ils sont choisis pour commencer leur curri.ulum
d'6tudes superieures. Ils sont tout A la joie de cette
agr6able nouvelle. Cambrai ne leur d6plait pas, mais
sur leur jeune coeur et leur fraiche imagination, Lille
exerce un attrait incontestable, auquel ils se livrent sans
arriere-pensee.
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M. Sudre se reserve de conduire l'iquipe ainsi recrut6e
A sa destination. Le Ier decembre 1875, ils prennent le
train sous sa conduite et gagnentlenO29 de la rue N6grier,
autrefois affectee aux communs de la pr6fecture du Nord,
recemment transferee en son lieu actuel. La porte cochere
A deux battants est ouverte et sur le seuil parai' M.
Oresve, superieur du Seminaire acad6mique.
De taille moyenne, trapu, la tete engoncie entre Ics
6paules comme ses concitoyens les Bretons, le teint rougeatre, d'une po'itesse exquise, mais leg&rement affectee,
une bontW profonde dans les yeux vifs, il vient A nous,
nous tend les bras, nous souhaite la bienvenue, nous embrasse cordialement, et nous invite a prendre possession
de nos chambres respectives.
. Nous nous faufilons A travers le passage couvert, encombr6 d'kchelles et de peintres qui badigeonnent
a la hAte les murs vitustes en mal de rajeunissement.
Chacun s'installe dans sa petite cellule. 0 joie ! elle est
chauff&e ! Un vieux bonhomme de poole y ronronne de
son mieux et s'acquitte tant bien que mal de la mission
qu'on lui a confide : s6cher les cloisons fraichement construites et empcher 1'air humide de semer rhumes,
rhumatismes sur son chemin.
Mon logis, an deuxieme 6tage, donne sur la rue. Quand

j'entr'ouvre la croisee, j'apergois le proche voisinage; la
porte d'entr6e de la residence des PNres Jssuites et deleur chapelle tres frequent~e par le high life lillois et la
bourgeoisie snob.
De toute la maison, se d6gage une odeur saine de peinture et de lait de chaux. Seul, le parloirest afflig, d'un
relent mal d6finissable. Tout s'explique; cette partie
du batiment servait d'6curie A MM. les chevaux de
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M. le Prefet, qui nous a laisse ce m6diocre souvenir de
leur pr6sence cfans.
Le r6fectoire - ofi sont install6s aujourd'hui les bureaux du chancelier et du secr6taire g6n6ral de 1'6v&ch6 - garde son atmosphere a lui, grace au voisinage
de la cuisine. II est peu spacieux, mais suffisant pour
I'heure. Nous y prenons notre premier repas. Nourriture
saine et abondante, suivant la formule consacree par
la litterature des pensions honnktes, mais l6conome,
M. Pindari, 1'arrose de quelques verres de vin-g6nereusement vers6 : plus tard, il se fera rappeler Al'ordre pour
ne l'avoir pas mesur6 avec l'austhre parcimonie des administrations d'lglise ; mais nous, en 6goistes inconscients
dii d6lit, nous nous laissons gater par cette largesse
insolite et ne protestons pas.
Le lendemain s'amene le groupe eccl6siastique d'Arras,
compose de MM. Bigourd, Journay, Libert, Michaux,
Noel. Ils ont pour guide, M. le Vicaire g6n6ral Catteau,
depuis 6vque de Lugon. On s'observe d'abord de part
et d'autre, non sans froideur, mais bient6t circulent des
courants de sympathie ; itudiants eccl6siastiques d'Arras et de Cambrai fraternisent, au moins dans toutes les
causes qui leur sont communes, et en depit de quelques
16geresfrictions qu'onpeut traiter, en somme, de quantites
n6gligeables.
M. le Chanoine Boulay, 1'un des maitres de la future
FacultW des Sciences, nous presente au recteur, M. le
Chanoine (plus tard Mgr) Hautcoeur. ( Ils sont, lui dit-il,
onze, un nombre premier. ,
L'austere visage du chef se diride A cette mitaphore empruntee aux mathematiques, et il se plait A
espirer que nous justifierons par notre application au
labeur, les espoirs que l'on fonde sur nous... t6merairement peut-6tre.
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II
L'organisation du travail presentait plus d'une difficultY. Rien de plus disparate que nos casiers academiques
respectifs. MM. Ghesquibre et Stoffaes etaient bacheliers es-lettres et os-sciences; Ernest (le futur R. P.)
Lebeau 6tait bachelier es-lettres, ainsi que M. Charlet
qui avait un vague frottis de professorat. Mais M. Bonnet et moi 6tions vierges de tout dipl6me. Nous sortions
du petit seminaire de Cambrai oi& les grades universitaires 6taient tabou, etant consider&s comme incompatibles avec la vocation sacerdotale ! Nos condisciples
atribates, sauf un ou deux, 6taient aussi d6pourvus que
nous; mais, destin6s surtout A la th6ologie, Iaffaire
avait peut-6tre moins d'importance que pour nous,
candidats en herbe a la licence.
Comment faire face a une diversit6 si criante ? C'Utait
virtuellement impossible.
A tous on impose l'assistance a un cours de philosophie scolastique, profess6 par le R. P. Delorme, I'un
des as de 1'Ordre des Freres-Precheurs. J'avoue a ma
honte, qu'il ne nous enthousiasma point ; tant s'en faut,
au contraire I ! Que son ombre me le pardonne si j'ose
icrire que ses explications ne jetaient qu'une m6diocre
lumiere sur le manuel du P. Sanseverino dont il commentait le texte. Un ph6nomene bizarre me revient a la
memoire a ce sujet. Au mois de mars 1876, la salle de
philosophie tout entiere, murs et plafond, se tapissa
d'une couche 6paisse de moustiques en g6sine. Un de
nos camarades, malicieux et irreverent, cet age est sans
piti6, attribua la pullulation de ces insectes, aux vaporeux nuages kclos au-dessus de la chaire magistrale.
J'ai hate d'ajouter que si le professeur nous deplut,
l'homme nous fut sympathique. II voulut bien jeter
un coup d'ceil correctif sur nos compositions. Et je me
souviens que je me fis gourmander (oh ! tres doucement)
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pour n'avoir pas assez morigen le pauvre Descartes,
et au rebours, lou6 A 1'exces sonDiscourssur la mtthode.
L'examen interieur de fin d'annee ne put avoir lieu A
cause de la concurrence de la session de baccalaureat.
I fut ajourn6 a la rentrie de novembre. 4{las i aucun
des candidats examines n'y brilla par son savoir, et certes
il y avait de serieuses raisons pour qu'on nous invitAt
A battre notre coulpe ! A tout p6ch6 misericorde et que
saint Thomas nous absolve d'avoir donn6 ce mauvais
exemple !
La Faculte des Lettres 6tait A 1'itat embryonnaire,
son repr6sentant unique en 1875-1876 s'appelait M.
I'abbW Ohrand. Breton d'origine, il avait 6te recteur de
paroisse et il nous rappelait parfois le temps ofi, disait-il,
a il avait deux vaches et deux vicaires m. Aumonier de
mobiles en 187o-71, ii avait piti des horreurs de la guerre
et vu les mistres des h6pitaux, Puis, aspirant A d'autres
destinies, il avait pr6sentW a la Facult6 des Lettres de
Rennes pour le doctorat As-Iettres, une these principale
sur Lucain et une these secondaire sur l'Idje du beau
dans Saint Thomas d'Aquin. 11 r6pondit A l'appel
de Lille et se fit professeur de 1'Universit6.
A ceux d'entre nous qui se preparaient au baccalaur&at
il rendit le service de voir et de corriger leurs versions.
A nous et aux autres auditeurs de sa conference, il prescrivait des themes qu'il regardait avec raison comme une
introduction indispensable A la dissertation latine. Son
cours eut pour objet 1'6tude de la Pharsale.M. Ohrand
nous captivait par sa verve primesautiere, par son humour plein de bonhomie, plutot que par sa science de
latiniste qui ne d6passait pas une bonne moyenne, A
notre humble avis. II n'6tait pas au bout de son evolution. A la fete de saint Ignace de Loyola, il prononca
un panegyrique dont l'6loquence charma le tout-Lille
pieux, ce fut le signal de son entree A la Compagnie de
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Jesus, qui ne rompit point ses attaches universitaires:
il nous revint I'ann6e suivante et nous le retrouverons
ultdrieurement en fonctions nouvelles.
Un specialiste des langues germaniques formn aux mnthodes allemandes, M. Van Becelaere, de nationalit6
beige, nous enseigna I'anglais qu'il nous fit aimer. Ii
le poss6dait A fond et il nous dicta par petites tranches
un abrtge de 1'histoire de la litterature anglaise, dont
j'ai conserv6 le texte dans un menu cahier a couverture
jaune; t6moin de ce temps passe, il dort, parmi mes
vieux papiers, du sommeil des justes.
Un bachelier doit tout savoir, bien entendu les sciences
comme les lettres. Un ing6nieur des ponts et chauss6es
en retraite, le bon M. Soudant yint chaque semaine
nous guider a travers le labyrinthe de l'algebre et de la
Sgometrie. M. le Chanoine Boulay, 6minent botaniste,
sans occupation pour le moment, nous fit repasser les
elements de physique et de zoologie inscrits au programme. Mais il 6tait trop ivident qu'il se sentait
un tantinet brouill6 avec ses disciples. Etrange ironie !
la machine pneumatique et ses consoeurs, les coupes
microscopiques, etc... avaient une tendance obstinde a
se rebeller contre les lois de la nature6nonc6es, par notre
maitre. Par bonheur MM. Ghesquiere et Stoffaes mettaient les mutins A la raison, et la victoire finale des
principes 6tait assuree, grace A leur aide.
En somme, il nous fallut surtout compter sur le selfhelp, que seconda lacharit6 fraternelle de nos condisciples
moins novices, et que protegea la divine Providence,
puisque nous affrontames avec succes les examens des
sessions de mars et de juillet.
Nous prenions nos recreations dans le jardin de I'h6tel
acad6mique qui avait WtC dessind, c'est probable, du
temps de M. de Calonne. L'echo des problemes qui s'agi-
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taient alors en France et ailleurs pindtrait sans peine
jusqu'a nous, par nos rapports fr6quents avec les 6tudiants laiques.
A propos de la reforme de l'enseignement on avait
longuement discut6 au Parlement sur la meilleufe methode pedagogique du secondaire. Fallait-il donner le
pas aux lettres ou aux sciences ? Mgr Dupanloup ktait
le chaleureux d6fenseur des disciplines classiques traditionnelles. Mais le progres continu des sciences positives avait aussi ses avocats. Ce dilemme fut l'objet
entre nous d'ardentes discussions, oh chacun s'acharnait A soutenir son opinionpersonnelle, avec une tenacit6
d'autant plus obstin6e que nous manquions du tout au
tout d'exp6rience et de pratique. Nous commettions le
p6ch mignon de la jeunesse ! Tout se terminait d'ailleurs
sans rancune et sans arrire-pensee. Nos causeries
ne s'exaltaient que rarement A ce diapason, et nous
connaissions, Dieu merci ! les reposantes parties de rire
qui' dilatent le coeur et d6tendent 1'esprit.
L'un des charmes du S6minaire academique en 187576 ce furent les conges du jeudi en 6t6. Sitot la messe et
le dejeuner, nous partions pour Annappes oi la baronne
de Brigode avait mis A notre disposition une partie de
son vaste et magnifique domaine. LA, massifs fleuris,
pelouses vertes, arbres s6culaires - que devait abattre
en 1914-18 la n6faste occupation allemande - offraient
A nos yeux une fete de couleur et de lumi6re, tandis que
risonnait le concert des joyeux oiseaux chanteurs. Les
sceurs de charit6 tenaient pret le repas de midi et nous
rentrions pour le souper, gav6s d'air pur, rafraichis par
ces longues heures de s6jour dans cette campagne ensoleillie, loin de 1'atmosphere livresque des journees
colijres et des fumeuses usines lilloises.

L'annie 1876-1877 fut mimorable Aplusieurs 6gards.
Au s6minaire, sous la direction de M. Oresve et de
M. Young, un ancien sergent du g6nie, lorrain de haute
taille, connaissant A fond la Bible et l'h1breu, d'une
surprenante habilet6 aux travaux manuels, successeur
de M. Pindari, les onze de la premiere annie regurent
un renfort appreciable, fourni par les deux dioceses de
la province eccldsiastique.
Notre dignit6 d'anciens n'eut aucune peine a s'accommoder des nouveaux venus, auxquels nous fimes un
fraternel accueiL Parmi eux plusieurs devaient briller
d'un vif eclat sur notre horizon. L'un, modeste jusqu'a
l'effacement, allait, dix ans plus tard, professer chez nous
la theologie dogmatique et morale, 6tre promu au siege
6piscopal de Limoges, puis A celui de Lille, et devenir
chancelier de 1'Universit6 : c'tait M. Hector Quilliet.
Un autre, petillant d'esprit et de gaiet : plume mordante qui, sous le sceau du plus grand secret... de Polichinelle, exeroait deja dans les journaux du cru, sa verve
et son humeur ind6pendante, 6tait destin=e expier ses
juveniles prouesses dans l'administration universitaire :
il fut pro-recteur pendant la vieillesse de Mgr Baunard
et enlev6 A ses amis par une mort pr6matur6e : c'tait
M. L. Rambure. Je ne puis oublier le futur chanoine
Gustave Monteeuis, dont la stature imposante attirait
les regards des badauds : 4crivain fecond, il enseigna
longtemps la philosophie a Notr.-Dame de la Treille. 11
fut un de mes plus fidiles amis, et 1'un des pretres les
plus distingues des dioceses de Cambrai et de Lille.
L'accroissement du nombre d'6tudiants rendit la
regle moins souple et enleva A la communaut6 je ne sais
quoi de son air de famille. En revanche les offices de la
chapelle gagnerent en dignitk, les chants sacr6s furent

-

859 -

plus nourris, les ceremonies des dimanches et fetes plus
imposantes.
A la rentree de novembre 1876, l'Universiti se trouvait
constitute par la creation des trois facultes de Droit, de
Lettres et de Sciences. Nos amis Ghesquikre et Stoffaes
purent enfin suivre leur voie. Les autres s'appliquerent
au programme de la licence es-lettres, apres un simulacre
d'examen d'entr6e que presida le doyen M. Amedee de
Margerie, assist6 de ses collegues, MM. Charaux, Montee
et le R. P. Ohrand, mue en professeur de langue et
litterature grecques. Cette 6preuve eut pour theitre
une piece crepusculaire de l'entresol, situde A l'angle oui
se rejoignent le corps principal de bitiment et l'aile
droite du palais episcopal actuel.
Ce premier contact avec nos nouveaux maitres ne
fut pas sans nous impressionner. Tous, nous annonAmes
quelque peu sur les textes de Thucydide, de Virgile et
de Corneille qu'on nous fit traduire ou analyser : mais
il n'y avait A redouter aucune sanction exclusive, et
cette certitude morale nous r6conforta.
En 1875-76, nous avions et& autorises A suivre les
rares cours publics de l'annie scolaire. En 1876-77, on
nous en interdit I'accs ; ils etaient frequent6s par les
dames et il fallait conjurer ce peril : ainsi pensa-t-on en
tres haut lieu. II n'y avait qu'a s'incliner. Mais il est avec
les dieux des accommodements. Les cours de 1876-77
se donnaient dans la grande salle des actes (jadis salle
des fetes de la Prefecture). Or une porte de communication la reliait avec le seminaire. Nous descendions A pas
de loup de nos chambres et collions notre oreille A la
cloison, tandis que nos bons directeurs fermaient les
yeux sur notre escapade. Et ainsi nous entendimes en
tapinois le digne M. Charaux faire l'ouverture de ce
fameux cours sur la litterature idaale et catholique dont
il avait imagine la formule avec le R. P. Marquigny,
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S. J. 11 bannissait du domaine de la critique et Viliemain, et Saint-Marc Girardin, et Gerusez et Nisard:
tous devaient ceder la place au divin Maitre qui en serait
I'arbitre A 1'U [niversitk] C[atholique]. L'intention 6tait
excellente. Mais la th&orie, prise dans un-sens absolu,
pretait le flanc A beaucoup d'objections fort plausibles.
Je dois dire que M. Charaux, lui-meme, ne fut intransigeant qu'en principe et que souvent il oublia de pincer
sa guitare, A notre grande satisfaction.
Aucun incident ne marqua cette paisible et fervente
annee d'6tudes. A raison du peu de mois qui nous s6parait de la session de licence, les autorites academiques
dispenserent les 6tudiants de lettres et de sciences d'assister aux lemons de philosophie scolastique. Jen'6tonnerai aucun de mes lecteurs en avouant que nous en
ressentimes une joie qui ne resta pas secrete : ce n'efit
pas &t6 de notre Age.
A la philosophie, M. de Margerie joignit un cours de
litterature ktrangere, Mgr Jude de Kernaeret, qui ne
parut au firmament de l'U[niversit6] C[atholique] que
comme un oiseau de passage, avait inaugur6 cet enseignement alors tout neuf, l'6t6 precedent, sous le beau
catalpa du jardin rectoral. Tout en fumant une vigoureuse bouffarde, il nous apprit A admirer les passages les
plus c6lebres de la Divine Comwdie. M. de Margerie nous
fit beneficier de ses vastes connaissances et de samithode
d'une clart6 impeccable, quel que ffit le sujet qu'il abordit.
L'inauguration solennelle de I'Universiti fut fixee
au 18 janvier 1877. Nous n'avons point A en relater les
diff6rents episodes : ce r&cit a et4 fait A plusieurs reprises, et bien fait. Du moins, je puis rappeler que ce fut
dans les annales de la r6gion du Nord, un &venement
dont le grand public de 1'rpoque saisit l'importance, et
qu'il souligna de sa sympathie, a I'exclusion nianmoins
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des pouvoirs publics qui, suivant leur louable habitude,
ont des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne
point entendre.
Les s6minaristes furent les ofticiants de l'office pontifical celibr6 a Saint-Maurice, auquel assistaient, entre
autres pr6lats, le cardinal Deschamps, archevcque de
Malines, et le cardinal Regnier, archeveque de Cambrai,
dont je vois encore l'energique profil de medaille romaine, et le vnerable chef orn6 d'une opulente chevelure blanche. L'une et l'autre Eminence s'ktaient distingu6es par leur orthodoxie au concile du Vatican et
furent acclam6es par la foule. Car foule il y eut dans les
rte3 de Lille, le matin et le soir A la seance solennelle
tenue en l'6glise Sainte-Catherine. La naissance de
notre Irstitut fut salude avec joie. A cette epoque, l'or
avait repar6 les dcsastres materiels de la guerre 1870-71
et de la Commune. Mais le relivement moral de notre
pays s'imposait impFrieusement et 1'on comptait sur la
jeune Universit6 pour restaurer le bel ordre chretien en
matiere d'enseignement. 11 va sans dire que les freres . * .
mirent tout en oeuvre pour contrarier ce dessein et que
la Chambre et le Senat de 1877 eurent soin demutiler
la parcimonieuse libert6 octroyee en 1875.
IV
libres avait pr6vu, en
Facultes
des
organique
La loi
vue des examens, la formation d'un jury mixte, mipartie professeurs de l'Etat, mi-partie maitres des Universitis catholiques. Ce jury fonctionna, jusqu'a sa
suppression, pour nos camarades de la Facult6 de Droit.
A la session de juillet 1877, il fut aussi constitu6 pour la
Facult6 des Lettres. M. de Margerie, et M. Montee,
charg6s des cours de langue et littCrature latines, devaient y representer I'Universit6 catholique. Mais le
second, tres timide de temperament (il osait a grand-
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peine stigmatiser nos sol6cismes !) fut, an dernier moment, si effray6 A la pensee qu'il siegerait a c6t, de ses
anciens maitres de Douai, qu'il recula d'horreur et
refusa d'accepter la mission qu'on lui confiait.
En consequence, M. Bonnet et moi, dunmes nous contenter du jury officiel. C'est vers la Faculti des Lettres
de Rennes qu'on nous aiguilla, sans doute sur le conseil
du R. P. Ohrand. La decision ne fut pas mauvaise puisque nous funmes recus, malgr6 une preparation tres sommaire qui n'avait dur6 qu'un an.
Deux incidents marquerent notre aventure.
Lorsqu'a Rennes le bruit courut que des 6tudiants de
1'Universit6 de Lille passaient leur examen de licence,
tout le dessus du panier cultiv6 se pressa sur les banes
de l'amphithatre oi avait lieu 'oral. C'est sons leur
yeux, avides de regarderces specimens raresd'une espece
nouvelle, que nous eunmes a subir les interrogations de
nos juges. Je vous laisse deviner quel fut notre 6tat
d'ime et appricier dans quelle mesure ce public, indiscret dans sa bienveillance extreme, gena la promptitude de nos r6ponses. Je suis persuade que nos saints
fondateurs et que les saints de Flandre et de Bretagne
protegerent notre inexperience de leurs puissants suffrages aupres de Dieu et que nous leur dumes un ou plusieurs cierges.
Un autre encouragement prcieux nous donna du
coeur. A je ne sais plus quel mois de l'annie scolaire,
M. Eugene Bor6, superieur gen6ral des pretres de la
Mission, 6tait venu visiter le seminaire acad6mique,
dirig6 par ses confreres. 11 avait Wt6 attach6 d'ambassade a Constantinople et disciple passager de Lamennais, a la Chenaie, quand l'appel de Dieu retentit A ses
oreilles et l'orienta vers la vie religieuse. Entre autres
dons magnifiques, il avait celui des langues: il en pratiquait une quinzaine, comme le cardinal Mezzofanti. II
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se mela a nous pendant la recreation. La causerie tomba
sur le grec ancien et moderne et pour nous sugg6rer une
idee de la prononciation actuelle de cette langue, M.
Bore nous lut, en s'y conformant, une page du Discours
pour la Couronne de Demosthene.
Entre cet harmonieux debit et la cacophonie barbare
de l'locution dite drasmienne le contraste 6tait frappant
et tout A l'avantage du premier.
Notre chance fut qu'a Rennes M. Bore se trouvait a
la maison des Lazaristes dont nous 6tions les h6tes. II
nous benit avant les epreuves de 1'examen et son aimable geste nous porta bonheur.
Le dimanche suivant, les Filles de la Charit6 qui, dans
leur pittoresque maison restie telle qu'au xviie siecle,
recevaient leur P&re, nous inviterent a diner en sa compagnie, a c6te de plusieurs hauts dignitaires du clerg6
Pa-n'est besoin d'insister sur la qualit6 des mets, ni
sur l'imposant cortege de cornettes blanches qui faisaient
galerie dans la salle A manger. Quand on pr6senta le
iroisieme plat, un couple de poulets de superbe apparence, le Reverend P&re pria Madame la Suplrieure de
les offrir aux vieillards infirmes dont elle avait la tutelle.
Plus d'un estomac gourmet fut d&qu et en gemit: dura
lex, sed lex.
Le lendemain les bonnes sceurs voulurent de nouveau
nous faire les honneurs de leur table. Cette fois M. Bonnet et moi, fumes les seuls A essuyer I'assaut des cornettes, heureusement pacifiques. Tout alla bien jusqu'au
second plat, un grassouillet canard breton, 6mule des
volailles de la veille. Nous ne fimes pas le geste du Rev&rend Pre Bor6 et mal nous en prit, car il s'agit alors de
d6couper, en due forme, le susdit volatile. J'adjurai mon
compagnon, mon doyen d'age, d'assumer cette redoutable tiche. II refusa sur un ton plremptoire et je dus
m'ex6cuter. Je suais sang et eau pour en venir 4 bout,
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quand soudain le canard se deroba Ames gauches efforts,
et prit son vol supreme... sous la table du festin. Une
sceur charitable s'empressa de le cueillir et de mettre fin
A ma confusion, en le detaillant de sa main habile. J'ai
parfois pensz qu'au code educatif des seminaristes il
y aurait A ajouter un chapitre ((de arte secandi altilia
decenter ,, accompagn6 d'exercices pratiques I

De Rennes, nous allames remercier Sainte-Anned'Auray qui nous avait si gentiment protg&s : c'6tait
le moins que nous puissions faire. Nous y vimes de nombreux groupes de plerins, venus de tous les coins de
1'Armorique: les hommes en culotte courte, la veste
brodee, leur chapeau enrubann6 A larges bords, les femmes diaprees dans leurs robes drap6es et voyantes, de
coupe archaique, la tate orn6e de bonnets A dentelle;
la barbarie uniforme d'aujourd'hui n'avait pas encore
nivel] les usages provinciaux ! Tous chantaient du nez,
avec ferveur, des cantiquesen bas-breton Aleur glorieuse
patronne. Nous admirfmes leur foi et leur pikt&.
A Lille, nous attendaient maitres et amis, avides de
connaitre les d6tails de notre expedition, et nous pfimes
satisfaire leur 16gitime curiositC.
Bient6t se termina le semestre d'kt6 et ce fut la dispersion des vacances. En revenant sur ces deux annies,
si lointaines deja, un profond sentiment de reconnaissance retrospective s'dlMve de mon cceur vers les chers
directeurs dont la sagesse et la bont6 nous furent d'un si
pr6cieux secours. Leurs conseils, tout impr6gn6s de la
charit6 de saint Vincent de Paul, nous aiderent A r6soudre plus d'une difficult6. Ils contribuerent pour une large
part A envelopper d'une douceur penetrante cette p1riode de notre existence dont le souvenir, comme celui
de la premiere enfance, reste A jamais grav6 dans notre
m6moire.
C. LOOTEN.
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CORXU

[1829-19051
Le s&minaire academique fut longtemps sous la direction de M. Cornu qui avait succidt A M. Oresve. Installk
quelque temps dans la maison Saint-Louis, il prit place
en 1885 dans l'H6tel academique, 1a ou il est depuis,
avec son refectoire au sous-sol, ses parloirs au rez-dechausske, sa chapelle et sa salle d'exercices au premier
6tage, ses cellules au second et au troisieme. Au second,
une cloison qui a souvent voyag6 le separe des appartements des professeurs. Le troisieme n'eut de cloison
que par intervalles, tout A l'origine, et quelque temps
apres la guerre de 1914.
Pendant les onze premieres annkes de son existence,
le s6minaire academique ne compte qu'assez peu d'l16ves, on sait par suite de quelles oppositions. II dibute
en 1875-76 avec II 616ves dont 6 cambr6siens et 5 arrageois. Les annees suivantes, il en compte 25, puis 38,
33, 35, 36 : le recrutement d'Arras s'affaiblissait sensiblement par rapport A celui de Cambrai et devait longtemps rester stationnaire. Sous 1'ipiscopat de Mgr Duquesnay, successeur du cardinal R6gnier, la progression
reprit :les chiffres sont de 33, 45, 52 dleves durant cette
periode ; sous Mgr Hasley, les s6minaristes se maintiennent, durant deux ans, au chiffrede 49; maisen 1886-87,
on tombe a celui de 23. Le pr6lat avait decide de faire
rentrer les seminaristes A Cambrai, leurs deux ans de
licence terminus, qu'ils eussent ou non obtenu leur licence.
Cette situation ne pouvait se prolonger. A la mort de
Mgr Hasley (7 aoilt 1888), Mgr Hautcceur, chancelier,
pria Mgr Baunard, recteur, d'intervenir aupres du nonce,
Mgr Rotelli, en lui demandant de la faire cesser. Il eut
gain de cause; Mgr Thibaudier, qui fut nomm6 arche-
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vWque de Cambrai en 1889, aimait les 6tudes. Renseign6
par Mgr Baunard sur le peu de parti qu'on avait tir6
jusque-lA de 1'Universit6, pour la formation intellectuelle
du clergcdans la province eccl6siastique, soucieux pour
de multiples raisons de voir dans ses colleges de nombreux professeurs pourvus du titre de licenci6, il donna
ordre aux supirieurs de ses petits seminaires d'envoyer
au s6minaire acad6mique tous leurs eleves bacheliers;
il voulut aussi qu'on en permit l'acces aux 6~1ves de
collUges qui en exprimeraient le d6sir. Son 6piscopat ne
dura pas trois ans, mais Mgr Sonnois, durant les vingt
ans qu'il occupa le siege de Cambrai, ne se departit gu&re
de la ligne de conduite inauguree par son predlcesseur.
D'autre part, les 6veques d'Arras, Mgr Dennel et Mgr
Williez, prenaient dans le m6me temps des mesures analogues. Ainsi le seminaire acad6mique cessa-t-il d'etre
un desert. I1 devait compter jusqu'A 94 elves en
1906-07 et constituer comme une ruche, merveilleusement active, d'oi sortiraient de nombreux spcialistes
pour presque toutes les branches de 1'enseignement.
Nous n'indiquerons pas tous les dignitaires eccldsiastiques (plusieurs vicaires generaux) qui y preparerent
alors leurs carrieres futures; qu'il nous suffise de distinguer parmi eux Mgr Dutoit, 6vWque d'Arras, Mgr Lesne,
recteur actuel de l'Universit6 ; Mgr Dubar, Mgr Guillemant, Mgr R6gent et Mgr Berne. Nos Seigneurs Quilliet
et Chollet avaient appartenu au s6minaire lorsqu'il
6tait encore A la maison Saint Louis. Faut-il dire 1'avantage qu'il y avait pour la formation intellectuelle
A se trouver ainsi group6s et en grand nombre ? La collaboration intellectuelle tant pr&conis6e par le P&re
Graty est d'une souveraine utilit6. Quel profit n'y a-t-il
pas A se renseigner, en des conversations frequentes, sur
les bonnes lectures qu'on a faites, A &changerses vues sur
les etudes que 1'on poursuit, A discuter telle question
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importante, propos&e par exemple comme sujet de dissertation ? Qui dira combien il importe de ne pas travailler seul, mais d'etre soutenu dans son effort par
l'exemple et la sociWtc en meme temps que par I'enseignement des maitres, dans une atmosphere qui elle-meme
double le courage, qui tonifie et mine comme spontan6ment au succes ? Le s6minaire acad6mique, comme nous
l'avons connu, r6alisait cet ideal. Que de f6condes et
durables amiti6s se nou&rent alors ! Que de beaux projets
furent form6s ! et combien l'enseignement secondaire
catholique, dans notre province eccl6siastique, n'est-il
pas redevable Acette formation commune de jeunes gens
pleins d'ardeur pour le bien que passionnait, apres Montalembert et Lacordaire, la cause de l'enseignement
libre, et qui d6siraient en etre les vaillants serviteurs!
Ecole de formation intellectuelle, le seminaire acad6mique 6tait aussi une 6cole de formation eccl6siastique.
Mgr Hasley avait, parait-il, demand6 un jour a M.
Cornu : a Monsieur le Superieur, fait-on aussi la m6ditation dans votre s6minaire ? » On ne dit pas ce que fut
la r6ponse de M. Cornu, mais on devine combien il dut
Wtre irrit6 et pein6 de la calomnie que pareille question
faisait soupconner. Est-il besoin de dire, pour ceux qui
y ont v6cu, que le s6minaire acad6mique 6tait diment
pr6serv6 de tout contact facheux avec le dehors, qu'on
y pratiquait le m6me reglement que dans toutes les
maisons semblables, qu'on y cd6Ibrait tr6s bien les offices
et que, l'amour du travail venant en aide A la grace, la
r6gularit6 n'y 6tait pas moindre qu'ailleurs, si elle n'y
6tait pas sup6rieure. A si long intervalle, je ne commettrai pas d'indiscr6tion en disant qu'en plus des exercices du s6minaire, il y avait parfois entre amis, pendant
les recr6ations, de petites reunions de pi6t6 ofu l'on commentait de fagon pratique des passages d'Evangile.
L'union de 1'6tude et de la pi6t6 semblait d'ailleurs tres
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naturelle dans une Universit6 a laquelle pr6sidait Mgr
Baunard, l'infatigable travailleur, le predicateur plein
d'onction, qui venait parfois donner aux seminaristes
une conference sur ce sujet et qui ne manquait jamais,
tout au moins, d'effleurer ce theme, dans son sermon
de la messe du Saint-Esprit.
Cette double communaut6 de preoccupations intellectuelles et religieuses se perp6tua dans une publication confidentielle qui dura de 1897 a 1905 sous le titre

de l'Effort et qu'approuvait I'autoriti archi6piscopale
de Cambrai. Elle etait .le fruit de la collaboration de
quelques anciens du smninaire academique qui y mettaient en commun leurs premiers travaux. L'Effort
indiquait chaque mois ceux qui devaient dire la messe
aux intentions communes. 11 6tait entendu que chaque
jour l'heure de Tierce avait aussi cette destination. On
se reunissait, deux fois par an, en des agapes fraternelles.
On ne peut faire l'histoire du s6minaire academique
sans parler de son superieur et des directeurs qui
l'assistaient. Ceux-ci, malgr6 leurs qualites, furent parfois un peu effaces. M. Castellano, de Sorrente, prechait
bien, mais souvent les rhumatismes le retenaient au lit;
il se promenait volontiers avec les seminaristes, notamment, avec les litterateurs qu'il taquinait sur leur
amour pour les a Ziziron ,. M. Vidal tenait des cours de

concile de Trente, fameux pour lesdigressions auxquelles
il se laissait entrainer : on n'a pas oublid l'accent meridional avec lequel il interpellait M. Lechanntre et M. de
Ponnechevile ; M. Laux, luxembourgeois d'origine, grave
et judicieux, jouissait d'un grand ascendant, splcialement comme directeur de conscience ; il mourut saintement A Paris, pendant la guerre [28 octobre 1914],

directeur de 1'Archiconfrerie de la Sainte-Agonie.
Tous 6taient dominds par M. Cornu. Celui-ci gouvernait tres reellement sa maison. 11 en etait vraiment
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le suplrieur. Non point qu'il eat un exterieur imposant.
De taille moyenne, il marchait a petits pas, en trainant
un pen. Sa parole, qui trainait aussi, 6tait .marquie
d'un fort accent normand qui faisait rire les nouveaux
venus. A la salle d'oraison, on ne l'entendait pas toujours
tres bien ; il n'6levait pas la voix, et il estompait les
finales. Souvent dans la phrase, le verbe atait escamotd.
II lui arriva d'endormir certains jeunes ! !! Il chantait
mal et avait peu de goat artistique. II avait admird,
disait-on, les peintures horribles que le frere Jules avait
ex6cut6es dans la chapelle, en particulier le Sacr-Cceur
bleu, aux contours irriguliers, qui dominait l'autel.
Mais on lui connaissait une grande science thdologique,
surtout en ce qui concerne la morale, l'ascdtique et
meme la mystique. (I1 6tait grand confesseur de religieuses). Les citations d'&criture Sainte affluaient
sur ses 1kvres et sa m6moire ne le servait pas moins
heureusement s'il voulait invoquer 1'autorit6 de saint
Augustin, de saint Francois de Sales, ou meme d'ecrivains moins connus comme Theophylacte et le bienheureux Nil qui, pendant une annee, furent sp6cialement
a I'honneur. Tous ceux qui l'ont entendu se rappellent
avec quelle rigueur minutieuse ses sermons etaient divises et redivises. II y manquait 1'1loquence. Ce n'6taient
guere que des plans, mais ils 6taient des plus substantiels,
M. Cornu avait sa maniere A lui de gouverner la maison. Il tenait A la regle et rappelait souvent l'obligation
du silence, soit en se precipitant hors de sa chambre
pour. surprendre les delinquants (qui n'6taient pas
toujours des s6minaristes), soit en faisant de ce devoir
l'objet de quelque bonne lecture spirituelle, m6lee
d'adages humoristiques. , Le seminariste est comme le
tonneau ; plus il est vide, plus il resonne ! » II avait souvent des jovialites, parfois des naivetes ; mais on ne lui
en aurait pas impose. Un coup d'6pingle eut vite fait
3'
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de degonfler le pr6tentieux. Un mouvement de colkre,
non moins que la barrette campee en bataille, rappelait
parfois qu'il ktait le maitre. D'ordinaire, il lui suffisait
pour conduire son s6minaire du fin bon sens qui lui dice
tait ses dcisions, de la piitt et de 1'esprit de famille
qu'il excellait A y faire regner.
Sans doute, il avait parfois des caprices, ou des sev6rit6s inattendues. On fut itonntun jour de lui entendre
faire en lecture spirituelle une sortie vehimente contre
les lorgnons qu'il declarait peu eccl6siastiques et qui
durent, d&s le lendemain matin, atre 6changis contre
des lunettes. Mais il grondait peu. II voulait que l'ame
des s6minaristes s'epanouit dans une atmosph&re de
confiance et d'honnmte libert. Le cas &chant,lorsque
quelque dignitaire venait faire visite A la communautk et
s'engageait dans la voix des reproches, M. Comu s'ingeniait par des diversions opportunes, par des bons mots,
A empkcher des paroles trop dures d'etre prononces :
elles eussent cti, pensait-il, plus nuisibles qu'utiles, et
il se reservait d'apporter lui-mnme le remkde au mal,
en parfaite connaissance de cause. Ce fut le cas en
particulier, lorsque la Conference d'ceuvres inauguree
m,
par M. Dubois, souleva au dehors des apprehensions et
des critiques.
Personnellement il n'etait pas Ctroit, mais il avait le
respect des directions ipiscopales, en mmie temps que
le souci de la doctrine, et c'est dans ce sens qu'il orientait les esprits avec sa nettete, sa bonne grace et sa dexteriti coutumieres. II ne pouvait emplcher les teiidances
diverses de se faire jour, mais il s'appliquait A les maintenir dans de justes bornes, et A empecher les querelles
et les inimities. Je me rappelle, en effet, quelques' avis
de lecture spirituelle qui eurent leur pleine efficaeiti'
un moment d'agitation : il parla de la charit6 fraternelle
d'un ton si peinu et si persuasif-! II faisait toui pour
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i'entretenir et faire de son seminaire une famille : qu'on
se souvienne par exemple de la reception faite au cher
abbe Henri Beuscart lors de son succes A la licence :
colloque, toast, cantate (due A M. Lecocq) ; et meme
lecture par M. le Suplrieur d'une dipeche de f6licitations,
venue sensement du cardinal Rampolla !
Ce qui l'inspirait avant tout, c'tait l'amour de son
seminaire. 1 en 6tait fier et communiquait ce sentiment
aux seminaristes, non pour les rendre vaniteux, mais
pour aviver en eux le gofit de bien faire en leur rappelant
qu'ils en avaient le pouvoir et le devoir : a Seminaire
acadtmique, seminaire unique ! ,, r6ptait-il.
Somme toute, malgr6 son air malicieux et en d6pit
de quelques brusqueries, il laissait une impression de
bont6.; il etait respect6 et aim&. Avec ses collaborateurs,
il faisait oeuvre utile. De lA, les regrets qui accueillirent
leur d6part prkcipit, lors des loisdirig6es contre les ConHenri
gregations. Pendant quelques annies, I'abbl
Pre
du
-Anciens
des
Lestienne organisa, sous le vocable
Cornu », une petite reunion fort agreable qui rappelait
les souvenirs, d'autrefois et maintenait les bonnes amities. Son portrait et celui de M.. Laux furent places A la
salle d'oraison par les soins de M. Chabe. Un vitrail de
la nouvelle chapelle porte le nom du a Bon Pere Cornu D.
Donnons maintenant quelques d6tails plus particuliers sur la vie du seminaire acad6mique A cette 6poque.
Ils auront sans doute aussi quelque charme pour ceux
qui aiment A se souvenir.
A raison du voisinage de l'Universit6, cette vie 6tait
coup6e- par de plus fr6quentes vacances que celles des
s6minaires dioc6sains, mais cela ne nuisait chez les seminaristes ni a l'esprit de travail ni au recueillement; il
en r6sultait seulement une fort utile d6tente au milieu
d'6tudes tres absorbantes. Les vacances 6taient d'ailleurs beaucoup plus courtes qu'elles ne le sont mainte-
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nant. Celles du nouvel an ne duraient que trois jours.
Celles du Carnaval commengaient le lundi A 5 heures du
matin pour se terminer le lendemain A 8 h. I/2 du soir.
A la Pentec6te, il n'y avait qu'un jour, le lundi. Ne parIons pas des vacances de rinfluenza qui durent ktre
octroyees en fevrier 1895, tant le mal avait fait des victimes an s6minaire : la salle d'oraison 6tait A moiti6
vide, les infirmiers avaient di pratiquer I'heroisme pour
6tre Ala hauteur de leur tache.
Les promenades du jeudi manquaient de variet6
quand elles 6taient conduites par I'un de ces Messieurs
tres desireux de passer son apres-midi A Loos. La porte
de BWthune etait, on le sait,la moins attrayante de toutes.
On preferait de beaucoup celle d'Ypres, de Gand ou de
Roubaix, qui permettaient de prendre A Saint-Andr6 ou
A Fives le chemin de fer pour les villes de Roubaix,
Tourcoing et Armentieres : les seminaristes originaires
de ces localitis y entrainaient volontiers leurs amis.
Tout au moins, I'on trouvait dans les parages des promenades plus agreables et un air plus salubre. En itC,
toute la journme du jeudi se passait au cercle et au patronage d'Haubourdin, sauf A partir de 1895 oi I'on recourut au patronage de La Madeleine. C'est lA que s'exercaient des instrumentistes r6put6s, en particulier, l'auteur tres serviable d'un resum6 de Bouch6-Leclercq.
A l'intirieur du seminaire, des fetes contribuaient A
rompre la monotonie d'une vie claustree et A y mettre
cette joie dont la jeunesse a besoin. Les fetes liturgiques
tout d'abord, notamment celles de Noel, de 1'Epiphanie
et de la Pentec6te, la fete de la Purification que presidait
Mgr Baunard et oif se renouvelaient les promesses cliricales, la fete de la Translation des Reliques de saint Vincent de Paul qui amenait tous les seminaristes A tour
de r61e en prieres A l'Oratoire, la fete du SacrC-Coeur qui
se c6librait A la grande chapelle de rUniversit6 (alors
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sous les combles) parce que c'6tait pour 1'Universit6 la
fete de 1'Adoration. En toutes ces occasions, sacristains
et c6remoniaires avaient occasion de dpployer leurs
talents et leur activit6. Leur amour immod&r6 des lumieres amena meme un jour A la creche un commencement d'incendie.
Les fetes de la Facult6 valaient une apres-midi aux
protiges du bienheureux Albert le Grand, de saint
Frangois de Sales et de saint Thomas d'Aquin. A partir
de i889, si mes souvenirs sont exacts, la fete de la Facult6
des Lettres commenca A prendre un 6clat particulier,
par suite de la seance litt6raire qu'organis6rent MM.
Rambure et Delplanque. Tout le s6minaire d'ailleurs
s'associait A ces fetes an moins pour le colloque du midi,
puis par les cdouceurs, que fit envoyer au r6fectoire la
g6n6rosit6 des doyens. Aussi bien, les 1l6ves de th6ologie
n'6taient-ils pas presque tous anciens 616ves des Facult6s
de Lettres et de Sciences ?
La procession de la Ffte-Dieu dans les jardins de l'Universit6 6tait l'objet comme maintement de multiples
pr6paratifs ; c'ktait aux s6minaristes de dresser les reposoirs, de poser les tentures, les blasons et les oriflammes,
d'assurer pour leur part les chants et les fonctions li-

turgiques.
II y avait grande joie au s~minaire quand, le 15 mai,
arrivait la fete du patron de M. le sup6rieur, saint Isidore, laboureur ; elle valait aux s6minaristes une bole
de cidre. En 1893, pendant la recr6ation du soir, une
seance r6crbative fut improvisbe; A cette occasion,
chacun avait declam6 on chant6 ce qu'il savait. L'idee
plut. En dicembre suivant, il y eut s6ance de Noel
devant les directeurs ; on renouvela A la Saint Etienne
et A l'Epiphanie. M. Pannier y fut invit ; il y alla souvent d'un morceau de piano joud avec beaucoup de force
expressive. Combien interessante la collection des pro-
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grammes ! Les premiers furent dessines par MM. Helbig
et Merlent. Que de talents litteraires et musicaux se
d6ployerent dans la pr6paration de ces seances ! On y
entendait aussi des esquisses plaisaptes. Tout le s~iinaire d6filait devant la creche de l'Enfant-J6sus, et il
etait aisk de reconnaitre les figures lesplus sympathiques,
par exemple g le grand prophkte de la Tradition ), ou
le hardi flamand qui, s'inspirant d'un geste des Petites
Sceurs des Pauvres, avait pendu la statue de saint Joseph
jusqu'A ce qu'il e6t conquis son dipl6me.
11 y eut meme, certaines annies, seance en l'honneur
de Jeanne d'Arc. Les catholiques de France faisaient
alors un gros effort pour obtenir que la fete de l'hroine
fut d6cr6tee fete nationale. I y avait A Lille Te Deum
solennel et panpgyrique en 1'6glise Saint-Maurice : le
siminaire y assistait en surplis. Le soir, grandes illuminations dans toute la ville, meme au Riveil du Nord ; on
avait la permission d'aller les voir. L'Universit6 ne
pouvait laisser sa facade obscure : ni Mgr Baunard, ni
M. Didio, ni M. Salembier ne I'eussent permis. Ce sont
les seminaristes qui faisaient les frais du travail. On les
voyait dans les positions les plus perilleuses, hisser les
drapeaux, poser des verres de couleur, accrocher des
lanternes v6nitiennes, et M. Cornu 6tait pris de frayeur,
en les regardant. L'abb6 Charles Maillard, depuis pass6
au Canada et honor6 de la prelature, avait peint un
magnifique transparent qui ornait le balcon de Mgr
Baunard. Le soir, on ouvrait les jardins sur le boulevard
et la foule venait admirer. Pendant ce temps, la chorale
massee dans un bosquet, entonnait les belles cantates
compos6es par M. Delsaux et M. Ronpain. M. Cornu
6tait IA, qui icoutait ravi, fier d'entendre le public
applaudir - son seminaire ».
I1le produisait d'ailleurs volontiers dans les 6glises
et chapelles de la ville et de la banlieue. Pendant quelque
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temps, le seminaire alla celbrer chez les Carmelites de la
rue Nationale la f6te de Saint-Jean de la Croix ou celle
de 'l-piphanie ; ce fut ensuite au tour des Soeurs de la
Chariti de la rue de la Barre de nous recevoir, et de nous
r6galer, en la ifte de la Medaille miraculeuse. C'6taient
1l des fetes intimes: il y en avait d'autres. Chaque annie, le seminaire d&filait en longues th6ories, dans les
vastes nefs de Saint-Maurice, lors de la procession de
Reparation. II assistait A des c6r6monies d'adoration Ala
Madeleine, A des cl6tures de mission A Saint-Michel; A
des f6tes solennelles comme celles de 1'Immacule
Conception A Saint-Pierre-Saint-Paul; aux triduums
de beatification des bienheureux Perboyre et Regis
Clet ; Ades prIdications retentissantes comme par exemple le sermon de charit6 que prononua, en juillet 1892,
a Saint-Maurice, le P&re Monsabre et dont personne dans
le chceur ne comprit un traitre mot ; A des processions
publiques comme celle du pelerinage eucharistique
d'Armentieres, en juillet 1893, of il y eut des bagarres,
oi des socialistes nous trait6rent de <buveurs de sang o,
ou un diacre en dalmatique fit meme le coup de poing.
Et j'6voque, apres cela, en contraste, la grandiose et pacifique c&irmonie qui, chaque ann6e, aux quatre-temps de
Pentec6te, reunissait dans le cadre magnifique de SaintMaurice, sous ces vofites antiques et majestueuses, dans
unedemi-solitude,lesordinandsdus6minaire academique,
desireux d'6tre comme leurs devanciers des sidcles ant6rieurs, les continuateurs du sacerdoce eterel de JesusChrist.!
Le s6minaire acad6mique se ressentait des mouvements d'id6es qui agitaient 1'opinion catholique et des
courants qui se formaient en faveur de diverses ceuvres
d'apostolat. Au temps oil s'y trouvait le signataire de
ces lignes, on parlait dejA d'aeuvres sociales, ainsi d'ailleurs qu'a Cambrai et dans tous les seminaires du
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monde ; comment en eit-il et6 autrement ? L'ency
clique Rerum novarum ne venait-elle pas de paraitre
(mai 1891) ? Mais on parlait de ces oeuvres sans y &tre

m6l. Un peu plus tard, bien qu'encore sous le gouvernement de M. Cornu, il y eut un commencement d'initiation pratique, sous forme de participation aux
patronages de la ville et de la banlieue. Beaucoup de
s6minaristes, et jusqu'a la guerre, y consacrdrent toutes
leurs apres-midi du jeudi; et il arriva que ces apresmidi fussent prepar6es la veille et l'avant-veille. II n'y
a pas lieu de discuter ici le pour et le contre de cette
initiative: bornons-nous A souligner la gen6rosit6 qui
l'avait inspiree, le devouement qui s'y d6ploya et le bien
qui en resulta pour la region lilloise avant que la ville
de Lille n'eit son 6v6que et son s6minaire diocesain.
11 y a 1a encore une belle page de l'histoire du seminaire
acad~mique qu'on ne pouvait passer sous silence.
L. MAHIEU.
MONSIEUR LOUIS

DILLIES

[1862-1925]

1920-1925

Individuum ineffabile, dit l'Ecole. On peut crier des
types de legende, on n'6crit pas une ame vivante, une
ame de prktre, une ame de saint. Puisqu'on 1'a demand4 cependant, et qu'il s'agit de lui et du seminaire
acad6mique, je tacherai de dire simplement et en pen
de mots M. Dillies tel qu'il fut pour nous, tel du moins
que je l'ai vu, vinr6, aim6. Ceux qui l'ont connu souffriront de l'insuffisance inevitable de ces souvenirs;
mais en se recueillant, pour les completer, au plus intime

et au meilleur d'eux-memes, ils y retrouveront la trace
qu'y imprima l'exemplaire sacerdotal qu'ils ont eu eux-

memes sous les yeux; ils passeront sans doute de la,
une fois de plus, aux notes que nous a laissies le P. De-
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lehaye, A l'opuscule 6crit par le P. Camelot, ct ils me
pardonneront, alors, j'en suis str, d'avoir provoqud, si
pauvrement que ce soit, ce retour au passe.
En ces jours IA,octobre 1920, nous apprenions que la
rentr6e nous mettrait en contact avec un nouveau directeur. Des le premier jour, comme sa qualit- provisoire
d'&conome lui faisait detenir le pouvoir des cl6s, chacun
dut passer chez lui. C'6tait au second, Ala deriere chambre A droite, avant la cloison vitrie. La photographie
qui orne aujourd'hui le bureau de beaucoup d'anciens
eut beau Wtre retouchie, par souci de perfection, nous
n'y retrouverons jamais tout A fait la physionomie de
celui qui nous apparut alors. Le visage 6maci6 encadr6
de cheveux dejA blancs, eft paru facilement austere s'il
ne s'4tait 6clair6 aussit6t d'un sourire modeste et affable oi s'exprimait le don.de l'Ame. De grands yeux vivants. Une maigreur d'asckte qui accusait une sant6
depuis longtemps debile.: Un accent ordinaire du Nord
oi les c r ) peut-6tre se ressentaient un peu du n6erlandais. Une attitude simple, mortifiee, r6serv6e, que I'age,
l'habitude, la volont6, maintenaient dans la ligne classique oi se trouvent la plupart des bons religieux. Et
meme, au moment oti 1'on prenait cong6, une maniere
de s'incliner qui traduisait un tel souci de s'abaisser
qu'on en 6tait presque choque. Un bon vieillard, en
somme, que saint Vincent envoyait finir ses jours en
paix,dans l'onction reguliere et traditionnelle d'un grand
seminaire.
Le lendemain, j'avoue que l'impression se renforga.
M. Desmet, avec un bon sourire, avait pris pour ne plus
la quitter, la dernire place. M. Dillies commencait done
la semaine. A l'examen particulier, apres une priere
profondement recueillie, il s'excusa de devoir s'asseoir
pour lire M. Tronson. Et sa voix, grele et terne, s'accorda humblement, recto tono, au texte qu'il devait nous

lire. Decidement, la fatigue 6tait plus grande encore
que nous ne pensions.. MEme si nous avions su que ce
vieillard n'avait que 58 ans, il falait bien nous resiger
a n'attendre de lui qu'une douce 6dification.
Le soir, suivant la vieille coutume des. lazaristes,
Monsieur le superieur. donna la premiere instruction de
la retraite. La meditation du lendemain matin fut consacree aux droits de Dieu sur nous, du Pere createur,
du Verbe r&dempteur, de l'Esprit sanctificateur. M.
Dillies parlait A 9 heures. II avait pour sujet: la fin
derniere de l'homme. Apres quelques paroles tres simples pour situer la question, si clasique, dans le cadre
de la retraite, tout a coup le ton changea, I'homme effac6 disparut. La taille se redressait, les yeux s'allumaient, la voix vibrait... M. Dillies nous parlait de
Notre-Seigneur. La grande bataille 6tait commencee.
A distance, il est facile de comprendre qu'l 1'avait priparse par beaucoup de prire. et de sacrifices. A des
jeunes gens de 18 i 25 ans, dont il ne savait rien si ce
n'cst. qu'ils vivaient dans une Universite, orientes vers
le service du Christ sans doute, mais surtout, ýsmblaitil, dans la culture et le rayonn ment de l'intelligence ; a
de jeunes Ecencies en herbe ou A de jeunes dipl6mes
qui allaient connaitre ou avaient connu deja les premieres ivresses de l'esprit, I'initiation aux mithodes critiques et sev&res de la science, il lancait l'apostrophe
etrange: (La fin derniere de Ihomnme, Messieurs, c'est
1'amour. ) C'Utait presque un d6fi. Il y fallait une grande
audace, du courage, un don total en toute abnegation.
Des le premier contact, M. Dillies nous livrait le meilleur
de sa contemplation, de son Ame, de sa vie ;ce mystbre
central de 1'Amour; qui est en meme temps la veritemere qui seule nous permet de comprendre un peu la
Trinit6, le Pere des cieux, la creation, le Christ, I'Eglise,
tout notre dogme, toute notre foi, tout notre sacerdoce.
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Cela dura trois quarts d'heure, ce cantique de la charitd
chante par un saint... ,(Tout est amour autour de nous,
perversion ou splendeur de l'amour. La foi, 1'esperance,

la science, disparaissent au seuil du paradis pour ne
laisser place qu'A l'amour. Hitons-nous done d'entrer
dans cette voie, on y fait des 6tapes doubles. Comment
atteindre cette fin deniere ? Par la recherche de NotreSeigneur en toutes nos occupations, le sacrifice joyeux,
la tendresse de nos rapports avec le Maitre. Puissionsnous ne pas devoir dire : a Sero te amavi ». Ces bribes
disent pen de choses. Et pourtant, je suis sur que mes
confreres se rappellent comme moi ces trois quarts
d'heure. Le Fils du Tonnerre avait sans doute cet accent
jadis quant il rdvelait- aux siens le cceur de Dieu. Deus
caritases1, et qui manet in caritate, in Deo manet et Deus
in oee
M. Dillies, d'ailleurs, n'eut peut-6tre jamais plus
tout A fait l'accent qu'il avait ce jour-la, en ce jour de
la decisive bataille qu'fl livrait aux calculs, aux mediocritis, aux r4ticences critiques, aux pretentions, au dilettantisme, qui sommeillaient, qui veillaient plut6t, en
chacun de nous. En tout cas, ce jour-la fut celui d'une
rv.l1ation: revelation de I'homme que la Providence
nous envoyait, mais surtout de 1'id6al qui l'animait, et
qu'il ne ferait plus ensuite que monnayer et priciser
par ses conferences, ses conversations particulieres, ses
exemples surtout, ses souffrances et sa mort. DIsormais,
M. Dillies avait conquis le coeur du seminaire acad6mique. Son influenceconnaitra des obstacles, mais le germe
ktait plantt : un de ces germes dont le temps ne fait
qu'attester la vigueur".
Comment expliquer cette influence ? Quelques mots
prononcis en salle d'oraison, quelques extraits de lettres,
de brefs souvenirs, cela n'explique point la place qu'il a
prise pour toujours dans nos ames, dans nos vies, dans
le seminaire academique. Il y avait sans doute chez lui
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des dons superieurs. Aucun orateur, aucun, ne m'a reveil
comme lui la splendeur et la puissance du Verbe, du
Verbe qui claire, qui penetre, qui transforme. II avait
une intelligence qui voyait haut et loin, une raison solide
qui conduisait vigoureusement la pense, une sensibilite
tres vive, une imagination ample et riche, une culture
profonde et vaste, un style digne de tous ces dons, une
maitrise parfaite de lui-meme, un vouloir viril et r6alisable, et tout cela compte evidemment pour s'imposer
A des jeunes gens, A qui n'eussent point suffi tendresse
et mysticisme. Et tout cela pourtant efit Wt4 peu de
choses A l'usage. Ces qualites suffisent un moment A
des chefs humains qui entrainent vers des buts humains
qu'on voit, qu'on touche, qui exaltent toute la nature.
Mais dans l'enclos d'un seminaire, il s'agit de bien autre
chose, et le prestige humain n'y resiste pas a l'intimit6
quotidienne de la vie commune.
Mais le prestige de M. Dillies etait d'un autre ordre.
< Avez-vous remarque, nous disait M. Desmet, quelques
jours apres sa mort, qu'on ne dit pas de lui : c'est un
saint pr&tre, mais c'est un saint. , Et, en effet, I'ime de
ces dons naturels si courageusement exploitis, ce qui
rayonnait de sa parole et de sa vie, c'6tait, a un degr6
exceptionnel, la grice qui r4gnait en lui, la charit6.
« Aimer, c'est se donner, c'est souffrir, c'est mourir ,,
nous rIp6tait-il. M. Dillies aimait profond6ment NotreSeigneur. Il avait une maniere a lui, tres simple et tres
intime, de dire ces deux mots, qui montraient que nous
touchions 1l au secret de son tme et que vivre, pour lui,
6tait vraiment le Christ. Tous les rtflexes de ce « temperament sacerdotalo qu'il nous souhaitait et qu'il poss6dait si pleinement, timoignaient qu'il s'etait donn6
sans aucune reserve. Et si nous subissions tout I'ascendant de sa personnalitW, c'est parce qu'A travers elle,
c'est Lui que nous apercevions. < Notre-Seigneur pense
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A nous toujours, comme si nous 6tions seuls au monde...
Pensons toujours A Lui puisqu'll pense toujours A nous...
Vivre avec Lui, A longueur de journe, par la pensde...
Au moins que chaque fois que notre pensee s'occupe A
autre chose qu'A Lui, ce soit par sa Volont6, pour Lui,
en Lui, avec Lui; alors A la bonne heure. » Et une
autre fois, avec une simplicit4 d6concertante dans le
ton et le reste : a Tout ce qui est purement naturel,
laissez-le de c6td. » Ce langage des 16vres rtait celui
mime de sa vie, dont le souvenir dominant qui nous
reste est que chaque d6tail en etait congu et vecu en
fonction de Celui qui 6tait tout pour lui, et dont il youlait qu'il fft tout pour nous. Magnifique aboutissement,
divine r6compense de 40 ans d'efforts pour ktre, par les
vertus, le pretre qu'il etait, par les pouvoirs. a'Quel
est done ce pretre ? » demandait A un professeur de la
Facult6 des Lettres, une paroissienne de Notre-Dame
de Consolation, au cours d'une procession de la FeteDieu dans les jardins du seminaire. Ce pretre, c'6tait
M. Dillies pricidant en chasuble le Saint Sacrement,
avec ce recueillement, cette ferveur, cette joie d'intimit6,
dont nous etions chaque matin les temoins, nous autres,
au fond de la chapelle.
Comment cette intimite se tournait en service hdroique
des ames que Notre-Seigneur lui envoyait, chacun de
nous s'en souvient facilement. Nous n'avions meme pas
l'idee du sacrifice qu'dtaient pour lui, A certains jours,
nos bavardages, ou sa residence, ou ces presidences de
nos exercices jusqu'a I'avant-veille de sa mort, tant il
semblait ne vivre que pour nous. Tout 6tait sourire dans
son accueil, respect, delicatesse, confiance, patience, dans
sa maniere de nous traiter ; mais, en meme temps, il
voulait notre bien et celui de la maison avec une force
que ne desarmait aucune mediocritC, une autorith que
rien ni personne n'eut entamie.
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Dans ce service des interets dont il aait la garde, ien
n'etait orienti vers Ini. Si breve que soit cette esquiLe,
comment ne pas souligner icd rhumilit6 de M. Dillies.
,Demandons a aimer plus que personne dans notre
petitesse. aJoie, elan, don de soi dans. la pleine abegation, ain que, tout petits, mais totaement unis a
Notre-Seigneur, nous soyous ppissams entre ses mains.
Le sexagenaire qu ecrivat ces mots etait bien le meme
que le seiinariste qui, apres bie des hesitations,n'avait
opts poor la famille de saint Vincent que pour ete
plus. sur de passer inaperre.
I me sucvient d'un mot
blessant et injuste.qui dut le penetrer i fond Ce reproche
d'un infrieuz n'atteignait que lui, il.lecouta ensilence,
sans meme en relever injustice, puisquelai ne comptait
pour rien : 17 ans de supeiorat ne Yavaient gre-pipare
an r6le qu'il tenait 'a ile. L'habitude du coxrnandement, des conceptins hautes et larges, un savoir-faire
acheve d'6ducateur, une aptitude exceptionnelle a repenser et a resoudre les pnobemes du milieu, i maintiin
vigoneusement ces qualitis
la place providentielle
qui lui tait marquee, et mime, peu a peu, a Yappel des
circonstances messageres de Dieu. qui le reduisaient k
1'impuissance, il les enfouit davantage, avec ses reves
et ses lans, dans Ia routine paralysante, i'horizo born,
les menus details, qui composaient a. substance de.son
devoir d'6tat. Ne faut-il pas que le grain menre.en terre
pour germer ?

Que cet enfouissement d'ailleurs ne nous trompe pas :
cet hmnble itait un magnanime. Commpent les t petites
ames #, a qui Dieu se r6vile, supporteraient-elles encore,
dans lesus pensees on dans leur vie, ce qui est E6oit,
mesquin, retri~ssant, mediocre. i Laissez-vous prendre
et enlever anx hautes regions. Vous avezbesoind'horizon,
d'a#r pur, de pleine lumiere, de chaleur vibrante : vous
ne les trouverez que dans la. compagnie. des grandes

Pmes vides dj'elles-m4nes, et, dans le sacrifice, ouvertes
au seul Amour. Qu appelle tout cela des mots. Plus que
jamais, .a 'ge ofl je suis arrive, j'y vois avec emerveillement Ila substantielle realit6. » Ce passage d'une lettre
de M. Dillies, que nous cite le P. Camelot, nous le peint
fidlement lui-m6me. .Une a grande ine, vide d'ellememe, et. dans le sacrifice ouverte au seul Amour -.
Deuxexemples :uffiront A,.montrer que cest bien ja
1'image de M. Dillies : sa conception de l'apostolat intellectuel;,sop souci de l'apostolat social.
, UniversitO ejt le snminaire, instruments d'apostolat
intellectuelau servic.e de lglise : quel accent il avait,
quels efforts il multipliait pour nous communiquer sur
ce point sa conviction et ses inergies. Ouy.ert a ce qui
se.faisijt ailleurs, lecteur synpathique de la Revue universitaire, aboyn6 fervent du Bulletin de Joseph Lhotte,
il ne comprenait pas pour autant qu'on miconant, A
notre epoque de maturit6 de la raiison et de la science,
'importance de l'oeuvre positive et defensive de v.rit6
qui se faisait ici. ( Puissions-nous la comprendre commie
Satan la: comprend, disait-il queiquefois, et travailler
A Ia servir conme il s'acharne A la d~truire. a
Des deficiences qu'il connaissait mieux que personne,
il ne; tirait qu'une raison de plus pour .une sollicitude
plus laborieuse et plus filiale. Au cceur de l'Universite,
le smuinaire: « Ecole normale superieure sacerdotale .
Le diyouement de M. Dillies a la maison 6tait fait de
reconnaissance, n'y avait-il pas prepare jadis sa licence;
mais plis encore de conviction, I1 avait, pour dire la
mission prgpre de ce s6minaire universitaire, pour nous
faire prendre conscience des responsabilitis speciales
que la Providence, en nous plagant ici, nous avait doonees, des mots genants : , Vous savez de quel apostolat
je parle, du grand, du complet, de celui qui embrasse
tout, ima summis, et qui, pour arriver A ses fins magni-
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ne pouvez en avoir d'autre. Votre vocation, en dehors
de ces conditions, resterait A mi-c6te, ce qui ne serait pas
une vocation realisde... Quelle forme doit prendre votre
prdparation ? Jusqu'a quel degri faut-il pousser cette
pr6paration ? Toutes les formes qui constituent dans
un pretre, vivant dans le monie intellectuel, la primaut4 intellectuelle; pouss-es au degr6 supreme de leur
perfection, en proportion de nos forces, avec un renouvellement incessant jusqu'au dernier souffle. Ne cherchez
pas d'autres pr6cisions pour le moment, elles vous
6chappent. Mais si tous, vous avez cet idal toujours
present devant les yeux comme laloidivine du devoir,du
devoir d'Amour et de Sacrifice, quelles merveilles vous
ferez. Dieu les opere quand 'instrument se met pleinement entre ses mains, dans le coin de terre le plus
ignore.
On s'est effarouch6 de ces consignes donn6es A de
jeunes esprits inexperimentes. Ne les exposait-elle pas
a la gloriole, aux pr6tentions sottes, en attendant que le
r6alisme quotidien de la vie les change en d6ception
d'autant plus dangereuses que 1'on sera retomb, de plus
haut ? Ce reproche d'irrialisme, fait a un vieux pretre
qui avait 0t6 dix-sept ans excellent sup6rieur, est fait
d'ignorance de la pensee et de la mnthode exacte de M.
Dillies. A certains jours pourtant, nous souhaiterions
presque qu'il fut fond6. Mais ces jours-la, nous voyons
bien qu'il ne Vest pas, que cet idWalisme n'etait qu'un
realisme supIrieur, que les d6tails de nos vies, s'ils
deviennent des petitesses et des banalitis confortables,
trahissent la grandeur de notre tAche sacerdotale. Cet
aiguillon qui disormais ne laisse plus de repos, quel
hommage A un Mducateur !
La grandeur d'ame de M. Dillies se manifeste aussi
dans son souci de l'apostolat social. II 6tait de ceux qui se
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sentent jusqu'a I'angoisse responsables du mal social
et de l'apostasie des masses. Si iloign6 qu'il ffit, par sa
fonction, de ce champ d'action inconfortable, il entendait
prendre sa'part, A sa place, du travail urgent que l'1glise
r6clamait. a Le plus grand scandale du xix e siecle, de
Pie XI qu'il n'a jamais entendu, exprime une de ses
( Aimer
A
la foule, pleurer sur la
grandes souffrances.
foule, soigner les corps pour atteindre les Ames, surtout
ne montrer jamais d'intransigeance ; ces iddes d'un
sermon de f6vrier 1922, il nous les commentait dans ses
conversations particulires. Professeur abbe, jadis, avec
rabbW Six, au college de Roubaix, il y avait connu
comme 616ve M. Eugene Duthoit. Avec quelle ferveur il
suivait aujourd'hui leurs efforts de reconstruction, les
progres des Semaines sociales, les debuts du Nord social.
a L'apostolat aupres des foules... sera terriblement
dur, par notre faute, car nous avons laiss4 passer
l'heure. Mais. 1o faut-il les abandonner ? 20 Qui sauvera
si ce n'est pas nous? 30 Des lors, comment ? La r6ponse
est double: la grAce, l'Esprit Saint... et notre collaboration intelligente, adapt6e, d'instruments responsables... Votre g6n&ration a recu 1'existence pour r6aliser
ce dessein. »
Finissons lI cette breve esquisse. La vie de M. Dillies
au siminaire acad6mique, s'acheva dans de grandes
souffrances. Epuisement physique.. Ma place est A
l'infirmerie de Saint-Lazare,mais les ouvriersmanquent »,
confiait-il A quelques semaines de sa mort. En attendant,
et jusqu'au bout, il fera toute sa besogne. II achevera
normalement sa semaine par I'examen particulier, le
samedi A midi, apres avoir confess. ses nombreux penitents. Le dimanche, il paraitra encore a table. II fallut
sa mort, le mardi matin 13 janvier 1925, pour nous
faire prendre conscience qu'il n'avait tenu que par
hiroisme, et qu'il nous avait servis, A la lettre, jusqu'A
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incomprihensions. Si jaloux qu'il. flt de puretW doctrinale, il .ayait trop prech6 la charit,. i aimait trop !e
people, il voulaittrop la perfection, pour ne point iveiller quelques suspicions. Mais dans certaines ames sacerdotales, ii est des fibres dilicates qu'on ne peut toucher
sans les briser. M,.Dillies, qui eut l'h6roismed'un silence
absolu, n'avait plus qu'k mourir. Ilnous quitta simplement, humblement, pendant la messe de conm unuaut&.
Le Frere, qui venait le voir, n'eut que le temps de recueillir son dernier soupir..Le.spir, en Jecture spinitue.le,.M.
Misermnot, confident de l'ame de M. Dillies, nous parlait
avec emotion de ses vertus.
..Aux funmrailles, trs pieuses, pr4sidees par Mgr.Quilliet,
les assistants, qui itaient surtout des prDtres et des Files
de la Chariti, entendirent quelques scholistes chanter a
l'Offertoire un motet impr6vu, compose par notre organiste : •O felix anima quae coedum possides.,, * Et nous
y mettions tant de candeur et de sinc•rit6 qu'on se retourna. Ce fut un petit scandale, liturgique, th6ologique,
administratif. Une fois de plus, sans doute, il nous 1'a
pardonne.
Heureux les pretres auxquels on ne peut penser sans
les voir dans le cel.
M. DECLERCK.
L'APRES-GUERRE

(1920-1932)

. 936! Onze ans deji passes .Et cependant cette premiere soir6e au seminaire acadimique, des longtemps
souhaitie, m'apparait encore avec nettet6 dans son pittoresque affairement, Les eclats de voix s'&61vent du estibule orn6 de g6raniums et du couloir fraichement lay6,
que ne s6pare, A cette 6poque, aucune « sublime porte D.
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negligemment entr'ouverte, aupres de la cloche immobile.
Au premier 6tage, la chapelle recueillie mais trds humble.:
plafond et murs de platre, autel en bois d6coup6, gu6ridon noir devenu cr4dence et; au deli d'un choeur minuscule, de chaque c6t6 d'un linoleum, de petits banes
tasses, pr6c6dant un harmonium trapu et quatre prieDieu en tapisserie... Plus haut !... Voici saint Michel
qui, en equilibre sur un pied, s'obstine a crever l'oeil
d'un demon ddbonnaire...
Quatre-vingt huitieme, quatre-vingt neuvieme, quatrevingt diximei- marche.: palier du bienheureux JeanGabriel Perboyre, statue tragique A la destinee plus
tragique encore. La longue avenue du troisieme s'offra
A nous, conduisant au territoire historique de Fachoda :
sombre couloir que trouent vainement A droite et a gaucheles fenatres d'une dclaircie et, Achaque extr6mit6, une
rosatCe Point de quatrieme encore: son labyrinthe de
chambres a terrasses (quartierdu Ri/f) ne rejoindra que
dans deux ans la. ligne droite et sobre du batiment ciiquantenaire.
.-.Mais la cloche vient de sonnet... Silence! un dernier
regardau, babillard et chacun gagne sa place en; salle
d'Qraison. dont ilinspecte immBdiatement les alentours.
La chaire, adossbe an mur et regardant la piece dans le
sens de la longueur, projette en avant une.petite banquette pour le lecteur. De deux cbtts elle s'entoure des
banes reserves aux diaeres et fait face au reste de I'assistance, divis6e par une allke que des prie-Dieu encombrent. Local aux dimensions exigues et d'une 6vidente
insouciance esthetique, mais atmosphere toute cordiale.
Angelus ! Deux longues files noires descendent en.
lentes spirales at sous-sol. Les lampes jettent un jour
imprecis sur la, voite basse et lourde et sur les murs
jaunes percts d'6troits sotpiraux. Dans l'ombre pro-
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chaine, une grande barbe remue au-dessus des plats et,
non loin, une cuisinikre archaique flambe victorieusement, narguant tous les appareils A gaz du monde.
Premiere rrcreation dans les jardins. L'un s'isole du
boulevard Vaubanpar une palissadegoudronnie et toute
gondol6e et s'6tend le long de la chapelle universitaire
aux pierres alors encore frustes, etroit rectangle parsem6
de buis et de rhubarbes que surveille Achille et oft chante
une basse-cour poussireuse, sous 1'oeil des bruyants
6tudiants de la maison Saint-Louis. L'autre 6lve des
platanes sans gloire au-dessus d'une cendr6e que justifient deux cercles de basket et un mince filet de volley.
Des plates-bandes rustiques en dessinent les limites,
bord6es d'un fil de fer illusoirement d6fensif.
Neuf heures ! Aux deux 6tages 1'tlectricit s'6teint
brusquement, noyant d'ombre le petit lit de fer, la
table de bois blanc et son rayonnage, la chaise de paille,
la commode et le bassin en 6maillH of stagne un peu
d'eau calcaire.
Voic commencie, une nouvelle priode de preparation au sacerdoce. Annkes paisibles et douces qui d&roulent harmonieusement la succession de leurs journees riglees : « 5 heures lever, 5 h. 12 oraison, 6 heures
messe... 3 Trame modeste que vient aviver de temps
en temps un grand evinement du calendrier traditionnel:
retraites, rentr6es de 1'Universit6, pelerinages a la chapelle des Seurs de CharitW (7 medailles), A l'~glise
Saint-Joseph, Ala cathbdrale, fetes des diverses facultis,
des Rois, de la Purification, 6preuves universitaires a
Lille ou & Paris (6 accueillante rue de Sevres !), examens
interieurs, voire brevets militaires... suite radieuse des
ordinations surtout, et bonheur grave des premieres
messes... Tous ces jours, ordinaires ou solennels, chaque
ancien les revit avec joie : a ces moments de son passe,
des heures semblables correspondent chez ceux qui 'ont

-

889 -

precede ou suivi et, par la, entre les generations successives se prolonge le lien profond d'une m6me vie.
Non cependant qu'A chaque p1riode le tranquille
coutumier ne soit a la merci d'6venements exceptionnels.
11 serait vain de vouloir les ressaisir tous egalement:
subsistent davantage ceux qui touchent de plus pros
I'Ame m6me de la maison. Ais6ment la memoire 6voque
la c6remonie touchante et si simple du jubilk sacerdotal
de M. le Chanoine de Poncheville dans la chapelle du
s6minaire. Messe de communaut6 pareille A une nouvelle
messe de pr6mices, instruction fraternelle de l'ain6 aux
plus jeunes et, parmi 1'exp6rience heureuse et grave de
vingt-cinq annees de minist&re, la jeunesse d'Ime de
ceux qui sont toujours dans la nouveaut6 de leur sacerdoce.
Pour un timoignage analogue d'attachement et de
reconnaissance au passe, je revois, en salle d'oraison, la
physionomie souriante et paternelle d'un autre grand
ancien de chez nous : Mgr Dutoit. Alors 6veque nomm6
d'Arras et a la veille d'assumer de lourdes responsabilitbs, il a accept6 de nous consacrer un entretien tout
familier sur les devoirs de 1'6ducateur chr6tien : se preserver, se cultiver et se donner. Quelques jours plus tard
nous aurons la joie de venir nous-m6mes nous unir A
lui en participant aux c6r6monies de sa consecration
6piscopale.
... 13 d6cembre 1925... aujourd'hui la table s'est allong-e et le cercle de famille agrandi. C'est en effet le
cinquantenaire de la fondation du seminaire, rue Royale,
dix ans avant son entr6e dans 1'H6tel acad6mique. Voici
aupres des seminaristes actuels, les s6minaristes d'hier,
les anc6tres qui ont imprim6 a 1'esprit de la maison ses
premiers caract&res et qui continuent de nous offrir
l'exemple de leur vaste culture, de leur d6vouement
sacerdotal et de leur franche et joyeuse cordialit6 :
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M. le chanoine Looten, M. le chanoine Stoffaes, le R. P.
Lebeau...
Reunion intime qui constitue comme le prelude d'une
fete de grand apparat mais fort douce aussi : le cinquantenaire de l'Universite, Alamaater ! Ceremonies religieuses grandioses en l'eglise Saint-Maurice et en l'dglise
Sainte-Catherine; imposantes r6unions acad6miques et
artistiques dans l'Aula maxima recemment achevie;
corteges applaudis par la foule, tout concourt A magnifier le grand dessein apostolique raalis6, sauvegardi et
developp6 au prix d'innombrables et obscurs d&vouements. Et tout s'unit pour glorifier Dieu des resultats
obtenus qui demeurent eux-memes charges de tant de
promesses. Apres la be'ndiction de la chapelle universitaire par Son Em. le cardinal Charost en 1924, c'est-

A present l'offrande solennelle A-Dieu et la presentation
A Marie des nouveaux 6difices ouverts au Droit et aux
Lettres.
.. ;J'entends des voix qui murmurent des adieux. Dpart de 15 d'entre nous pour le congres de Carthage.
Le bateau lve 1'ancre pour la terre africaine et ramxne
quelque temps apres des pllerins bronzes, les yeux
encore emplis des grandes visions de pift6 eucharistique, conmme aussi des eclatants spectacles de la nature
et de la civilisation indigene qu'ils ont contempl6s.
L'annie suivante, A Lille, nous aurons la joie de pouvoir
nous associer tous A I'hommage public et triomphal
rendu A Jsus-Hostie.
Dans le cadre materiel du seminaire si peu change,
dans la succession des journmes bien semblables aussi,
quel ancien n'aime A 6voquer surtout les visages familiers et les voix accoutumees dont quelques-unes se
sont tues ici-bas pour toujours ?
En 1926, le supIrieur de ia maison est M. Misermont.
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E•f.tr fort t6t dans la l1gende (a l'egal du bon Monsieur
Cornu} il se prgsente a notre souvenir orni de la double
aureole d'hagiographe et de canoniste canonisant...
Ce qu'il s'attache developper en nous avant tout, c'est
une formation spirituelle, serieuse et methodique, inspir6e des anciens maitres et oa une oraison tres regle
tient une place de choix, Discipline interieure qu'il
voudra voir s'accompagner d'une forte culture ecclIsiastique et se manifester en particulier dans le soin
constant des cremonies liturgiques. Lui-meme ne nous
donna-t-il point un soir en lecture spirituelle une rpe-p
tition d'encensement ? aDucitur et reducitur thuribulum, nunquam projicitur vel jaculatur ,.
Aupres de M. Misermont, M. Dillies dont la m6moire
demeure en veneration et dont la grande et pricieuse
influence -

ici rappelke -

se perpetue encore aujour-

d'hui par le souvenir de son exemple et de ses enseignements. Collaborant fraternellement avec lui apres avoir
4t4 comme lui jadis 6lkve du smninaire, M. Desmet qui
continue la liaison spirituelle entre les anciennes et les
nouvelles ann&es et apporte tout son devouement eclaire
et enthousiaste A entretenir le haut ideal d'ardeur indans notre devise
tellectuelle et sacerdotale, resumi
« Ardens et lucens ,.

jEn 1926, a M. Misermont succede M. Colliette. Esprit
personnel, ouvert A des problemes et des disciplines tres
varies, suivant avec intirkt les mouvements d'idees et
les _v4nements de son temps, il nous apporte Ia richesse
d'une exprience comprehensive unie A une activit6
intellectuelle toujours en iveil. Soucieux de progres et
sachant concilier avec le respect des traditions t1gitimes
le soin des initiatives utiles il mettra une fermete persevirante au service d'un sens pratique avise. Chacun
se rappelle la diversit6, la vie et I'attrait de ses lectures
spirituelles, sur saint Jean de la Croix et la mystique,
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sur les oeuvres catholiques, sur la litterature moderne,

sur l'hygiene, etc., comme aussi le choix large et judicieux des lectures publiques du r6fectoire, appreci.es
au point de faire regretter le signal de la recreation. Les
seminaristes-soldats a cette 6poque se souviennent en
particulier de la d6licatesse qu'il timoignait dans sa
correspondance avec eux et qui revelait, sous son abord
un peu reserv6, une grande sensibilit&. Les historiens
totalitaires enfin ne manqueront pas de joindre A ces
traits la mention d'un certain nombre de transformations
materielles qui ont subsisti jusqu'A nos jours. Comment
ne pas signaler l'ktablissement de la Sublime Porte et
la construction d'un mur rempart, au fond du jardin
pour assurer la d6fense des frontieres; la regularisation
de la circulation au premier ktage par simple accroissement du nombre des penderies, l'amelioration des
transports gricea lamise en usage desbrancards-civibres;
en salle d'oraison la substitution de la syrsntrie latitudinale A la syn6trie longitudinale, et la propagation des
jeux pacifiques: croquet, cochonnet et boules au
detriment avou6 des sports plus violents.
Pour succeder a M. Dillies le skminaire accueille en
fMvrier 1925, M. Sackebant doat chacun appricie la
delicate bont6, la grande conscience et le paternel
devouement et qui nous reviendra en 1929, conmne superieur apres un s6jour de deux annies A la tktedu s6minaire de Tunis.
Veillant depuis 1927 sur les intirkts 6conomiques de
rinstitution, et surtout nous offrant I'exemple de son
profond esprit de foi, de sa piet6 et de sa charit6 pleinement sacerdotales, M. Wattiez, ancien directeur au seminaire de Meaux et durant vingt-deux ans missionnaire au
Daremark. Venu de r6gions tres diff6rentes, M. Bouat
apportait du Midi chez nous une bonhomie souriante
une expansive cordialit6 et une conversation, savoureuse
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d'accent et d'expiriences. Le bon Dieu ne nous a favorises de son ministare simple et aimable que pour un
temps bien court, mais son souvenir demeure pieusement dans nos ames.
Aupres des suprieurs et des directeurs du s6minaire,
voici les generations de sept annies, preceddes de leurs
doyens respectifs : MM. A. Leclercq, P. Camelot, J.
Leman, H. Debisschop, J. Delehaye, P. Waghemaecker,
J.-M. Dhinin. Chacune a en quelque sorte sa personnalit6. Les unes sont davantage soucieuses de culture
g6nerale, les autres de specialisation intellectuelle, certaines aussi plus particulibrement preoccupies d'adaptation pedagogique ou de ministeres exterieurs. Elles vont
rejoindre l'enseignement secondaire des trois dioceses,
les grands seminaires ou I'Universit6. Quelques-uns de
leurs membres cependant, modifiant 1'orientation primitive, se dirigent vers des monast&res pour devenir disciples de saint Bernard, de saint Dominique, de saint
Frangois ou de saint Benoit. Et plusieurs aussi, ayant
offert ginnreusement le sacrifice de leur vie et de leur
sacerdoce, forment dejA aupres du bon Dieu comme le
seminaire acadimique du Paradis. C'est Andre Virnot
plein d'entrain, de franche gait6, de simplicit6 cordiale
et d'humble zMle apostolique. C'est G6rard Cockempot
A la physionomie souriante et douce qui cache sous une
r6serve modeste et un peu timide une d6licate sensibilit6 et une 6nergie ardente. C'est Gerard Monsterleet
si 6pris de tout ce qui est beau et 6levW dans les disciplines profanes litteraires et artistiques, mais si soucieux
en meme temps de large et profonde formation spirituelle et de vie sacerdotale intigrale. Et ce sera J.-M.
Deihaye qui, de ses mois de caserne - comme en preparation a la mort - fera des mois de service fraternel
et d'aimable apostolat.
Generations diverses il est vrai, mais qu'anime sen-
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siblement un meme esprit. Esprit de pikte simple, profonde, personnelle, jaillie de la forte sincirit6 d'une foi
6clair6e et d'un amour qui intimement se donne. Esprit
de travail genereux, large et apostolique. L'effort de
l'6tudiant y accueille et prolonge tres activement les
enseignements des maitres, non sans s'appuyer sur l'experience des confreres plus anciens comme sur les efforts
voisins des condisciples. II evite les sp6cialisations trop
hitives pour se mieux disposer A recevoir diverses formes
de culture. Et dans la preparation des licences classiques, scientifiques et th6ologiques'- ces dernihres particulibrement nombreuses A partir de 1930 - il cherche,
avant la l1gitime satisfaction d'ardents desirs de connaitre, un fcond apprentissage A la grande ceuvre d'enseignement chritien de l'avenir. L'esprit des sept annees
que j'ai connues et enfin un esprit de charite fraternelle,
joyeuse, spontanke, aimable, unissant sinc6rement et
profondement des natures bien diverses. II se montre
avec une particulire ividence dans les seances familiales,
dans les revues ou chacun tour A tour dirige ou regoit,
de bonne grace, la plaisanterie, dans les jeux et les rencontres sportives amicales. II se manifeste 6galement
dans les divers groupements qui, en assurant leurs fins
propres, contribuent toujours au bien de l'ensemble;
cercles de formation A la predication et d'initiation aux
questions sociales, groupe des historiens, groupe missionnaire, Fun des premiers en date pour la France et a
l'origine de plusieurs fondations, groupes regionaux enfin of, le dimanche soir, sent communiques et commentis
avec delices les souvenirs et les nouvelles de Ia petite
patrie. C'est ce meme esprit d'union qui a cra le Jowmaal
du siminaire et qui n'a cesse de le developper au point
qu'il relie maintenant les s4minaristes non seulement les
uns aux autres, mais encore aux anciens des trois dioceses. Oui, grande et veritable famille que le s6minaire
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acad6mique... Est-il besoin de rappeler qu'elle deborde
meme les cadres du clergt ? Voici en effet parmi ses
membres les plus devouds le cher frere Lazariste au
vaste manteau tout charge d'emplettes et les Sceurs de
Sainte-Marie d'Angers, vigilantes gardiennes des santos...
Il faut s'arrkter... Deja l'&vocation d&passe les dimensions permises. Et pourtant combien reste A dire.
Puissent du moins ces quelques modestes souvenirs
contribuer A 6veiller dans les ames d'heureuses et longues resonnances et offrir, avec une ardente action de
graces A Dieu, un timoignage de gratitude A tous ceux
qui durant ces sept annees nous ont fait du bien pour
l'amour de Lui.
Joseph DUMORTIER,
Directeur au seminaire Saint-Thomas, Merville,
(Extrait d'Entre-nous, numero special:
Souvenirs du 23 avril 1936).

PRIME-COMBE
I
Quelques notes historiques
Sur les confins du Gard et de l'Herault, non loin du
cours paresseux du Vidourle, le sanctuaire de NotreDame de Prime-Combe blottit ses toits rouges et ses
murs blancs dans le creux d'un vallon ferm= au nord,
ouvert au midi, couvert de pins d'Alep et d'yeuses,
u arbres dont la verdure seche, 6crit Paul Bourget, semble nourrie non pas d'eau, mais de soleil. ,
II date de tres loin. La petite statue de la Tres Sainte
Vierge que les pelerins vinerent avec tant de ferveur,
fut-elle trouv6e en 1'an 887, comme l'indique la tradition,
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sait, les incursions des Sarrazins sur les c6tes de la M6diterran6e, obligerent plus d'une fois les populations
riveraines A fuir vers les premieres pentes des montagnes
et A chercher un refuge dans l'abri touffu des bois, en
emportant ce qu'elles avaient de pr6cieux pour le soustraire au vandalisme musulman ? Plus tard, sur le pourtour des C6vennes et dans des lieux 6cartes,ond6couvrit
ainsi des images de la Sainte Vierge ou des Saints ; cA
et IA, des sanctuaires s'6rigerent of l'on rencontre les
m6mes scenes de boeufs qui s'agenouillent et refusent de
se relever, de statues qu'on emporte et qui reviennent
au m6me endroit.
Quoiqu'il en soit, la date historique la plus ancienne
connue du pelerinage de Notre-Dame dePrime-Combe
remonte au commencement du douzieme sicle : c'est
un acte de donation par lequel Raymond d'Anduze,
seigneur du pays et chef de cette 6cole de troubadours
oi brillrent tant de poktes et en particulier Clairette
d'Anduze, ckda ses droits sur le plerinage et sur les
terres voisines aux moines b6nedictins de 1'abbaye de
Sauve, moyennant certaines charges d'ordre spirituel.
De l'abbaye de Sauve, le sanctuaire passe A celle de
Saint-Gilles, puis au xine siecle, A celle de Psalmodie,
pros d'Aigues-Mortes. fondee par saint Louis. Quand les
RWcollets s'installent A Sommi6res, au siecle suivant, ils
prennent la direction du pelerinage et la gardent jusqu'A
la Reforme qui dispersa leur couvent. De la Rforme A la
grande revolution, les 6veques d'Uzes nomment gardiens
du sanctuaire des ermites auxquels ils conferent I'habit
et 1'investiture. Les plus cel6bres de ces ermites furent
Gabriel de la Fayolle, ancien sergent des armnes du Roi,
qui. mis A la t6te des bandes catholiques pendant la
guerre des Camisards, devint la terreur des Huguenots,et
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Jean Pelade qui, pendant la Revolution, reussit A soustraire et A garder la statue miraculeuse. Au xixe sikcle,
les cures de Fontanes desservent le pIlerinage jusqu'en

1875.
C'est alors qu'arrivent les pretres de la Mission. Voici
en quels termes, M. le chanoine Corrieux, vicaire capitulaire A la mort de Mgr Plantier, annonCait au derg6
cette arrive : c Aujourd'hui une joie bien suave nous
est donnre. C'est celle de vous annoncer que nous avons
pu mettre A execution une pieuse et salutaire pens6e de
notre 6veque si regrettd. Etablir A Notre-Dame de PrimeCombe des religieux, pour rendre A ce plerinage son
antique splendeur et procurer A ses chers dioc6sains
comme une sorte d'dlargissement de cette source de
graces et de bienfaits que Marie a ouverte depuis des
sikcles dans ce sanctuaire v6ndrable, avait 6t6 toujours
la pens6e de Mgr Plantier.
APlace a 1'extrimiti du departement, sur les confins
de ce beau diocese de Montpellier auquel nous unissent
des liens traditionnels, Prime-Combe ne pouvait manquer
de tenir en 6veil la sollicitude de notre 6veque. Les
ressources manquaient A ces bons ddsirs, lorsque la Providence elle-mnme, de sa main liberale, lui pr6senta les
Fils de Saint Vincent de Paul. Ils portaient avec eux la
richesse divine de leur ddvouement A Marie et aux Ames
de nos plus humbles paroisses; et ils ne demandaient
que la permission de s'dtablir pour travailler A PrimeCombe durant la belle saison et dans les campagnes oi
les appelleraient les besoins des ames et la voix de
l'Eveque pendant le reste de l'annde... Monseigneur
s'empressa d'accepterdes offres si touchantes etl'une des
dernieres lettres qu'il ait 6crites fut adress6e au T. H. P.
Bore pour le conjurer de hater le moment de la prise de
possession du sanctuaire qu'il confiait A ses Fils. ,
Le 15 aoQt 1875, M. Tourne prenait la direction du
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ptlerinage accompagn6 de M. Heirnen et de M. Chaume.
II n'y avait alors que la chapelle, une petite sacristie
et un pauvre logis, a c6t6 de la grotte des ermites qu'on
appelait ,, la chambre ). La route d'acces 6tait un mauvais

chemin de montagne oa les fortes charrettes osaient
seules s'aventurer. DWs sa premiere venue, M. (radrat,
visiteur de la province, ne pariait de rien Ynoins que
d'abandonner l'ceuvre. II fallut la t6nacit6 de M, Tourn6
et les promesses du vicaire capitulaire pour arranger
les choses, et aussi l'intenrention de la soeur Eulalie
Pitra, Fille de la Charit6, sup6rieure de la Mis6ricorde
de Nimes et sceur du cardinal Pitra, bibliothecaire de
la Sainte-Rglise ; elle fut la Providence de PrimeCombe sous le superiorat de M.. Tourn6 et plus encore
sous celui de M. Dillies qui s'entendit joieux avec elle.
Au milieu de tres grandes difficult6s, M. Tournm fonda
d'abord un orphelinat qu'il transfonna bientbt en maitrise pour l'execution du chant et des ceremonies dans
le sanctuaire.
Apres avoir fait construire une petite h6tellerie.derrire la chapelle et agrandi la sacristie et l'inueuble
primitif par un second ftage, M. Tourne, pour loger les
61eves qui .taient dej une centaine, fit bitir, A la hite
et au fur et A mesure des besoins, ces constructions 16geres et disparates que M. Dillies, son.successeur, continua. Disons, i leur dicharge, qu'ils ne voulaient sans
doute rien faire de d6finitif, parce que les terrains avoisinant la chapelle appartenaient au marqu;s d'Urre qui
n'en fit donation qu'en 1887.
M. Jean-Baptiste Tourn6 mourut A Prime-Combe,
le 14 avril 1882, et le 26 avril de la m6me annie, M. Louis

Dillies prenait sa succession. N6 A Quesnoy-sur-Deule
(Nord) le 14 mars 1839, ordonn4 prktre en 1864, entre
dans la Congr6gation en 1869, M. Dillies, apres avoir 6te
d'abord professeur au grand s6minaire d'Amiens, puis
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missionnaire a Vichy et a Notre-Damede Lorette dansle
diocese de Bordeaux, arrivait APrinie-Combe dans la force
de 1'Age et du talent. II allait donner au pelerinage un
essor magnifique ; son eloquence faite plut6t de la richesse du coeur que de l'originalite de la pensee, aidde
par une voix prenante et une action d'une vivacit6 toute
m6ridionale, touchait, remuait, entrainait les foules.
II devint vite l'apOtre de la contree dans les villes et les
campagnes ; que d'6glises et de monuments portent
gravy dans le marbre le souvenir de son passage et de
ses missions retentissantes !
Un des premiers soins de M. Dillies fut de transformer
la maitrise fondee par M. Tournm, en ecole apostolique
potr la C grgaongrgation. Mais comme ses predications
I'appelaient souvent an dehors, il en laissa la direction
effective A son jeune et distingud confrere, M. Hermen.
Le corps professoral augmenta lentement: on y relkve
au d6but les noms de MM. Cardifi, Dardans, de Bussy,
Blanchet, Delteil, Clapier, Louis Dillies, neveu du sup6rieur qui y fut ordonn6 prktre et qui devait A SaintPons, A Wernhout, et A Lille, laisser un nom inoubli6.
Cependant les preferences de M. Dillies allaient au
p6lerinage qu'il d6veloppa d'annee en annie. Non seulement sa parole 6loquente y attirait les foules, mais les
auditeurs de ses missions devenaient ensuite des plerins
fideles qui T'aidaient dans ses entreprises; le clerg6 lui
6tait reconiaissant de son zele ; apres sa mission de la
cath6drale de Nimes, Mgr Gilly le nomma vicaire g6n6rat et apres sa mission de Notre-Dame des Tables, A
Montpellier, la paroisse fit don au sanctuaire de sa
grosse cloche dont M. Poursines, cure, fut le parrain.
D&s 1883, le jour du saint Rosaire, 1'Urection de la
Vierge de la montagne attira plus de Io.ooo pdlerins.
M. Dupuy, superieur du grand snminaire de Montpellier,
chanta la messe en plein air, et le cel6bre abb6 Chapot
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prit la parole ; ensuite, dans I'enthousiasme des chants
et des vivats, les bras des pelerins trainerent sur la montagne '&norme statue, A la place des boeufs pr6pares A
cet effet.
En 1885, sur les plans de M. Allard, architecte, M.
Dillies fit construire devant la chapelle trop petite,
la veranda, difice 616gant et original, troisnefs romanes
support6es par des colonnes, ouvert au fond et sur le
c6te droit ; des milliers de pelerins group6s sous les vofites
ou assis sur les gradins de la montagne, A l'ombre des
yeuses, peuvent suivre les c6r6monies qui se d&roulent
sur 1'estrade et entendre les pr6dicateurs qui parlent du
haut de cette tribune.
D'autres constructions suivirent, au rythme des ressources: une h6tellerie pour les pelerins, un magasin
d'objets de piet6, une chapelle pour les r6unions, une
maison pour les retraites, imposante batisse qui domine
les autres Aflanc de c6teau et qui comprend : cuisine et
d6pense en sous-sol, vaste r6fectoire et salle d'exercices,
32 chambres et un dortoir. Entre temps, M. Dillies avait
rIalisd d'autres projets destines A favoriser la pit6. des
p0lerins. Dans l'avenue des Pins, un chemin de croix que
terminait une croix de Jerusalem plant6e sur un massif
de rocailles et inaugur6e par Mgr Thomas; ralle du
Rosaire, longue de I50 m6tres sur 13 de largeur, A l'entree de laquelle se dresse, ombragde de verdure, li statue
de la Vierge Puissante et sur le parcours les 15 myst&res
du Rosaire, gracieux monuments de pierre avec m6dailion de fonte; A1'extr6mit6 la chapelle de Notre-Dame des
Sept-Douleurs de style roman s6vere, destinde au tombeau des missionnaires ; sur la montagne, pour faire
pendant i la Vierge, une croix monumentale offerte par
la paroisse d'Aimargues ; sous les pins de la colline, un
campanile abritant une cloche fondue par la maison
Paccard, d'Annecy, etc...
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La plus belle journee de cette carriere si bien remplie
fut le couronnement de Notre-Darme de Prime-Combe,
le 24 mai 1887, coincidant avec le mill6naire du p6lerinage : 1o 6vques, 500 prktres et plus de 25.000 pdlerins y assisterent. Mgr Vigne, archeveque d'Avignon,
c6lebra pontificalement la sainte messe ; Mgr de Cabri&res, 6veque de Montpellier, chanta les gloires de NotreDame de Prime-Combe et Mgr Besson, eveque de Nimes,
posa la couronne d'or et4 de diamant sur le front de la
Vierge et de 1'Enfant-Jesus.
M. Dillies devait mourir A Prime-Combe en de tragiques circonstances: le 15 juin 1897, en voulant 6teindre
un commencement d'incendie, il se brila gri6vement;
quelques jours plus tard une congestion c&r6brale compliqua son 6tat et l'emporta le 30 juin, apres de grandes
et patientes souffrances. Ses restes, souvent visitis par les
pelerins, reposent dans 'oratoire qu'il avait bIti, et son
souvenir est toujours vivant dans les cceurs : une plaque
comm6morative sur les murs de la chapelle; rappelle
la reconnaissance de la
son nom et son oeuvre
posterit6.
Le successeur de M. Dillies 'fut M. Hermen : sa vive
intelligence, ses goits litt6raires,ses trente annies d'enseignement, 1'attachaient plut6t A 1'6cole apostolique;
il y ajouta une classe et augmenta le nombre des 61&ves.
Un directeur du pelerinage lui fut adjoint, M. Salat,
pendant l'ann6e 1898, ensuite M. Tubceuf, -tous deux
excellents pridicateurs et pieux missionnaires. Vint
la persecution qui dispersa maitres et eleves en 1903.
M. Hermen ne put survivre a sa grande douleur de
quitter une maison oA il avait passe toute sa vie religieuse. Un mois apres son d6part, il mourait a Boujan
(Hirault), dans son village natal. M. Tubceuf continua
pendant quelques ann6es a diriger le pelerinage jusqu'd sa nomination a Saint-Louis des Francais &Madrid.

Le clerg6 s&culier prit sa place ; M. le Chanoine Valat
continua les traditions des Missionnaires. Mais les
locaux de l'ecole apostolique souffrirent de l'abandon et
des intemperies, parfois de l'envahissement des palerins
et de pelerins m6ridionaux.
En 1916 M. Malaval succidait a M. le chanoine
Valat . Bient6t quelques Filles de la Charit6 arriverent qui recueillirent des orphelins de la guerre. Le
s6minaire de la rue du Bac, pendant quelques mois de
1918, y connut les apres difficult6s du logement et du
ravitaillement. Peu & peu les oeuvres reprirent. L'orphelinat, comme aux premiers-jours, se transforma insensiblement en 6cole apostolique, mais les locaux 6troits
et delabr&s ne r6pondaient plus au nombre des eleves ni
aux regles actuelles de l'hygiene : quelques-uns m~me
menagaient ruine. II fallait non pas une reparation mais
une reconstruction. Le 4 juin 1935, la pioche s'attaquait
aux vieux bitiments ; le 2 juillet la premiere pierre du
nouvel edifice 6tait b6nite, le 2o novembre, le bouquet
6tait plante sur la toiture et, au retour des vacances de
Paques 1936, les 61eves de 1'ecole apostolique qui avaient
emigre A l'hotellerie prenaient possession des nouveaux
locaux dont la b6n6diction par M. N. T. H. Pere etait
fix6e au 30 avril 1936.
Le Tres Honor6 Pere SOUVAY A Notre-Dame de
PRIME-COMBE. (29-30 avril 1936)
Saint Vincent de Paul est-il venu A Prime-Combe ?
La question, pour impr6vue qu'elle paraisse, n'est pas
II. -

x. L'auteur de ces lignes tant venu en g9xo dire une de ses prenieres
messes A Prime-Combe, constata, ceries, aprbs avoir acquitt6 le prix de son
sonper et de sa chambre a l'h6ellerie, que Yon s'occupait du pelerinage;
M. Valat, -tqui itavait manifest6 son 6tonnement de 'rtatd'abandoa de
1'ecole apostolique, s'en excusa, ajoutant qu'il ne faisait qu'un interim et
souhaitait de tout coeur le retour de ses devanciers.
2. Ces quelques notules historiques se bornent simplement A evoquer
ceux qui oat deji revu la r4compense de l--haut. Elles laissent dans lombre
momentanie ceux quivivent encore. Ilssesonatg6n~reusemcntdipensds pour
Notre-Dame de Prime-Combe.
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du tout paradoxale. Nous savons en effet, que saint
Vincent est venu dans la contree. Quand il se rendait de
Toulouse A Marseille sur son cheval d'emprunt, il a n6cessairement travers6 le Vidourle, soit au pont de
Gallargues, soit A celui de Somnmires ; et quaud il revint
de captivit6, il d&barquait A Aigues-Ilortes. Or saint
Vincent avait la pieuse habitude, en voyage, de s'arrcter
aux pllerinages qu'il rencontrait sur sa route et il recontmandait cette pratique dans ses lettres. Parmi ses
successeurs, le T. H. Pere Verdier aimait particulirement Prime-Combe ; sa mire 1'y avait consacrt, petit
enfant, A la Sainte Vierge et l'on sait que les Lunellois,
dont le plerinage, chaque annie, est undes plus nombreux
et des plus fervents, ont eu, de tout temps, une tendre
devotion a Notre-Dame de Prime-Combe. Apres avoir
ressuscit6 l'ecole apostolique, le Pere Verdier en avait
souhaite la restauration et, A son dernier passage il avait
emis le voeu qu'on jetat par terre les vieux batiments et
qu'on les remplaiAt par une construction plus moderne.
de realiser
Au Tres Honor6 P&re Souvay 6tait r6servt
ce vceu et de donner ainsi A la maison une marque appriei&e de sa bienveillance et aux 6coles apostoliques une
nouvelle preuve de son particulier intfrct. II savait
d'ailleurs que, pendant les vingt annies de sa breve
existence, 1'ecole avait fourni A la Congregation une
centaine de confreres dont une quarantaine, encore
vivants, se devouent A ses oeuvres, en France, en Orient,
en Chine, en Abyssinie, A Madagascar, etc...
Au matin du 29 avril, le Tres Honore Pare arrivait A
Nimes, accompagn6 de M. Combaluzier qui retrouvait
des horizons connus, M. le Supdrieur de Prime-Combe
le conduisait aussit6t chez la Sceur Bataille, visitatrice
de la province, oA il c6~lbrait la Sainte Messe ; puis,
apres un court arret A l'6vWch6 d'o& Monseigneur etait
absent, I'auto filait sur la route de Nimes A Prime-
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Combe, d'abord a travers les collines ponctuees de mazets et de pins parasols, bient6t dans la garrigue monotone, domaine de l'yeuse, ofi parfois quelques oliviers
mettent la note plus gaie de leur feuillage argent6. Sur
de tels paysages, il faut le soleil et l'azur pour leur 6ter
leur Apret ; or le temps est marin, comme on dit ici,
c'est-A-dire couvert de nuages bas et lourds ; les pluies
du printemps s'attardent cette annie, avant la longue
secheresse de 1'6t6. Quitter Paris sous le soleil pour
trouver un Midi embrumn, ironie et d6ception. Apres
les garrigues incultes, les vignes alignent leurs ceps, et
enfin, au dernier tournant, la combe sainte apparait,
oiu se detache l'imposante h6tellerie et que remplissent
les envokles joyeuses des cloches. On stoppe devant la
veranda oi sont alignes les io6 6leves, groupls les professeurs et les sceurs de la maison. La joie rayonne sur les
visages tendus vers celui qui s'avance souriant A travers
les rangs de cette jeunesse pleine d'esplrance.Puis on se
rend A la chapelle pour adorer Notre-Seigneur et saluer
Celle que nous appelons si ( gentiment ) notre Dame.
Apres le diner, le Tres Honore Pre, accompagn6 des
professeurs, fait le tour du proprietaire et par les lacets,
patiemment traces, du Calvaire gravit la colline, d'oX
la vue embrasse un horizon si vaste et si vari6 : au nord
et dans le lointain embu6, les CUvennes, avec le massif
encore neigeux de 1'Aigoual, et la S&ranne qui porte sur
ses pentes, le sanctuaire de Notre-Dame du Suc; pluspres
de petits villages dans la vaste plaine de vignobles qui
s'6tend de Vic-le-Fesq A LUdignan. A 1'est, les bois de
Crespian, de Montpezat, bastion qui dresse sur un promontoire ses tours moyenigeuses. Au sud, la MWditerranee et les remparts d'Aigues-Mortes, le donjon de
Villevieille, bati sur l'emplacement d'un oppidum galloromain et au-dessous,la tour si pittoresque de Sommieres
avec les ruines de la citadelle de l'antique Summeriae.
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Plus loin, vers Montpellierlafleche du clocher de Castries.
A l'ouest, la masse sombre et majestueuse du Pic Saint
Loup, la combe du Marigaud et de nombreux villages
aux noms chantants ; A nos pieds, la ligne sinueuse et
verte du Vidourle. On longe les cretes, on contemple le
panorama et aprbs une pieuse station A la Croix d'Aimargues restauree jadis par la paroisse de la cathedrale
de Nimes, et A la Vierge que fotre confrere, M. Reboul,
fit 6riger en 1908, pour remplacer celle de M. Dillies,
d6truite par la foudre, on descend assez brusquement
dans la pierraille, en admirant les contours harmonieux
de la combe et 1'ensemble des batiments qu'elle abrite.
A la chapelle de Notre-Dame des Sept-Douleurs, on
recite un De profundis pour les confreres qui reposent
sous les dalles et par 1'allke du Rosaire on arrive a la
place du Sacr&-Cceur dont le monument de style rococo
disparait heureusement sous les eglantiers fleuris. Apres
un regard sur l'abri des pelerins dont les tables de mosaique sont une invitation a de plantureux diners, on
p6netre dans la cour des l66ves, encore boulevers&e par
le grand 6gout qui 1'6ventra, pour visiter le nouveau
batiment qui sera beni le lendemain.
Le premier coup d'oeil est agr6able. Avec son escalier
central - ou plut6t qui sera central, quand l'aile gauche
projet6e sera executee - avec ses larges bales aux moulures creme et ses stores Baumann extensibles, avec sa
tyrolienne couleur de brique claire qui se fond dans la
verdure environnante, la batisse, expos6e au midi,
donne une impression de grandeur moderne et confortable. Elle est, A chaque ktage, au meme niveau que le
reste de la maison tandis que l'ancienne construction
6tait surelev6e d'un metre, probablement parce qu'elle
reposait sur le roc qu'on n'avait pas os6 attaquer. Cette
fois, la dynamite a fait son oeuvre et meme permis de
creuser une cave dont les pierres extraites ont servi en
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partie A construire, en partie A recharger la route.
Penetrons dans l'immeuble par la porte en fer forg6 :
un S. V. nous accueille, dessin6 dans la mosaique. A
droite, 1'6tude, vaste rectangle ajour6, a6rk, qui sera plus
tard partage en deux pieces et dont le carrelage en gras
forme des dessins d'une l16gante sobriet6. Au fond,
s6pares par un couloir, des lavabos et une classe. Montons au premier: un couloir nous recoit qui prolonge
celui de la chapelle ; A droite, une cloison vitree longe les
classes baign6es de lumiere qui attendent encore, comme
1'6tude, un ameublement assorti; il y a d6jA cependant
la chaire professorale au devant d'une estrade qui court
le long du tableau noir, large comme la classe. Ainsi le
professeur, dont parfois le nonchaloir, comme disait
Montaigne, a besoin de marcher pour r6veiller ses idees,
jouira d'un promenoir d'oi il dominera ses 6l1ves attentifs, et le tableau sera toujours A sa portie ; n'a-t-on
pas dit que le mreilleur professeur est celui qui use le plus
de craie ?
Aux deux 6tages superieurs, les dortoirs 6talent la
blancheur de leurs murs et de leurs lits ; sur le palier
d'entr6e, les vestiaires, au fond, derriere une cloison
vitr6e, les lavabos : tout est. ordre et clarte. Quand les
visiteurs p6netrent ensuite, de plein pied, dans 'ancien
grand dortoir, irr6virencieusement baptis6 par les 6elves
,pigeonnier ,ile contraste est impressionnant et la con-

viction s'impose qu'un changement 6tait n6cessaire.
L'exploration de la vieille maison continue, mnme en ses
recoins sombres ; les chambres des professeurs, ancienne
terrasse dont le ciment sert toujours de parquet, sont
honor6es d'un regard apitoyA. Et la visite se termine par
la claire habitation des Sceurs, au jardinet si avenant, et
par la grande h6tellerie, constructions plus r6centes et
mieux ordonnees.
Le lendemain 30 avril, la journ6e commence par une
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fervente messe d'actions de graces, c6lebr6e par le Tris
Honor6 PNre. A o1heures, la chapelle est pleine des invites A la fete, qui sera une fete de famille, toute de reconnaissance et d'esperance, r6serve aux Enfants de
Saint Vincent. Dans les stalles, on voit aupres du Tres
Honor6 Pere, de nombreux confreres de la Province,
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et dans la nef, de plus nombreuses Filles de la Charit6
autour de la v6n6ree Soeur Bataille, visitatrice. Presque
toutes les maisons du Gard, de l'Herault et de Vaucluse
sont repr6senties. La grand'messe est chant6e par M.
Mailhe, sup6rieur du grand seminaire de Montpellier,
assist6 de deux confreres, MM. Antonin Bonjean et
Masjuan. C'est la messe a de Beata D: notre Vierge si
belle dans sa parure de lumieres et de fleurs, qui a recu
tant de confidences et de prieres et affermi tant de vocations, entendra aujourd'hui un merci plus fervent de
nos coeurs illumines aussi. A la tribune notre jeune
Schola qui depuis... mais alors elle n'avait pas encore
recu cet habit monacal sous lequel les voix paraissent
plus angiliques, module, sous une habile direction, les
melodies grigoriennes, alternmes de chants polyphoniques et de chorals de Bach. Apris l'~ivangile, M. Frasse
visiteur de la province, d'une voix jeune encore, 6mue
et 6mouvante, prononce l'allocution suivante :
«Nous sommes r6unis danscechersanctuaire de PrimeCombe pour reinercier Dieu de la reddification de 1'Ecole apostolique. Je sais gr6 a M. le Superieur de m'avoir
invit4 a exprimer les sentiments qui nous animent tous,
en cette circonstance solennelle.
c Parmi les titres, qui ont pu vous porter, M. le Superieur, a fixer votre choix sur moi, je veux retenir surtout
celui d'ancien elkve, et meme de doyen des anciens 6leves actuellement dans la Congregation.
, Elle n'6tait, certes, point belle la maison de PrimeCombe, quand j'y arrivai, il y a 57 ans ; elle n'a jamais
tdebelle. Je 1'ai vue, pour une grande partie, sortir de
terre. On bitissait au petit bonheur suivant les n6cessitis du nombre des 61eves et les disponibilitis des
ressources financikres, sans aucun plan d'ensemble ; de
la des batisses enavance surlesautres, d'autres en retrait.
SMais, du moins,c'etait une maison saine. Si par suite
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de ses imperfections, la discipline devenait quelque peu
difficile, la piAte et le travail y Ctaient en honneur ; un
esprit de famille tres marque faisait qu'on s'6prenait vite
pour cette maison et qu'ici sous le regard de Marie et la
paternelle vigilance de nos maitres, on gofitait des joies
tres douces. Oh ! les joies de Prime-Combe, je le dis tres
sincerement, en avons-nous jamais eprouv6 de plus
douces; dans le cours de notre vie ?...
XCette maison si accueillantedevaitconnaitrel'6preuve
de 1'abandon. Des decrets iniques nous en chasserent ;
et pendant un bon nombre d'ann.es, le silence, un morne
silence remplaca les manifestations bruyantes d'une remuante jeunesse. I1 semble alors que cette maison prenait part A la douleur commune : sunt lacrymae rerum !..
Bient6t des 16zardes partout; les salles des classes et des
6tudes verdies par I'humidit6 ; les toitures laissant passer
A travers les murs les eaux des pluies... Quelle plnible
impression faisait sur les pelerins cette maison inhabitie !
aEnfin, on y revint. Ce fut pendant la guerre. On la
repara tant bien que mal, et elle recommenga A fonctionner. Mais on s'apercut que des reparations partielles
ne pouvaient suffire ; il fallait renverser ces murs branlants, et refaire A neuf. On s'y d6cida dans le cours de
l'annke.dermire, et, en moins d'un an, on voit apparaitre 1'6difice que nous, admirons aujourd'hui. II est
incomparablement plus beau que l'ancien ; plus vaste,
mieux ordonn6, plus conforme aux prescriptions actuelles touchant 1'hygiene et la sante des enfants; de
larges baies laissent pInetrer A flots 1'air et le soleil et
une organisation plus rationnelle des locaux rend facile
la surveillance, necessaire en toute maison d'6ducation.
aCette maisqnestvotre oeuvre, Monsieur et tres honore
PNre, vous l'avez approuvee ; vous avez accompagn6
cet acte d'approbation d'un don magnifique; et en venant pr6sider vous-meme A l'inauguration de la nouvelle
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maison, vous nous donnez un stir temoignage de 'int&ert
que vous portez a Prime-Combe. Ce nous est une grande
joie, dont nous vous sommes profondement reconnaissants. Prime-Combe a connu.de beaux jours a travers
son histoire ; celui-ci comptera parmi les plus mimorables.
a Cette maisonn'est-ellepas anssi votre oeuvre, mesch&res Sceurs ? Vous en avez accueilli le projet avec sympathie ; vous en avez aide la realisation par de gn&reuses
contributions. En la voyant, vous pouvez vous dire, A
bon droit : voil cejque nous a, permis de faire notre
amour pour Notre-Dame de Prime-Combe et pour la
Congregation de la Mission. Que cette fete a laquelle
vousavez 0t6 convi&es -

c'6tait justice -

vous paie le

tribut de reconnaissance qui vous est dfi !
aMais, mes bien chers freres, pourrais-je oublier celui
qui a t6 1'artisan actif, d6vou6, tenace, infatigable de
cette belle oeuvre ? Cher M. le Superieur, que votre
modestie ne s'alarme pas ! Si je me taisais, les pierres
parleraient. 1 n'y a pas encore deux ans, s'eteignait
ici un confrere qui y avait passe la plus grande partie
de sa vie, le bon M. Clapier, aim6 et estim6 de tous.
Sur son lit de mort, il l6guait son avoir a Prime-Combe.
N'y avait-il pas 1a une indication de la Providence ?
Vous 1'avez pensk, M. le Superieur, et votre pens6e a
trouv6 dans le coeur de vos confreres un echo de joie et
de grand devouement. Cette somme, doublee et tripl6e
par vos soins, au prix de combien de demarches, de deceptions, de preoccupations, de joies aussi, a permis la
construction de la nouvelle Ecole apostolique. :
a M. Clapier, dont le nom restera indissolublement uni
a celui de Prime-Combe, aujourd'hui, du.haut du ciel,
applaudit a notre fete.
SMeschers enfantsde l'Ecole apostolique, cette maison
est A vous.C'est pour vous qu'elle a 6t6 batie. C'est vous
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qui l'habiterez desormais. Dans vos prieres vous n'oublierez pas vos g6ndreux bienfaiteurs, connus ou inconnus. Puissiez-vous gotter ici, comme vos aines, les joies
les plus pures ! Puissiez-vous y puiser la science solide,
que saint Vincent de Paul voulait "Ases missionnaires !
Puissiez-vous vous laisser pen6trer par la pi6td, le travail, la vertu, le zele qui font les vrais ap6tres.
uDes hommes apostoliques sontsortis dePrime-Combe;
ils se sont depenses et se depensent encore dans les Missions lointaines de Chine, d'Abvssinie. de Madagascar,
de Perse.
SMesl-,
lici ch-er f. re', n'a•vii-je pas rai-mn de voldire, en commencant que le motif de notre presence ici,
en ce jour, 6tait de remercier Dieu ? Y a-t-il ceuvre
plus belle et plus noble que de former des pretres, des
missionnaires ? C'est une ceuvre divine, disait saint Vincent de Paul. C'est 'ceuvre qu'a voulu realiser NotreSeigneur en formant douze Apotres. Ah! il est incalculable le bien dont est capable un bon pretre, un saint:
missionnaire en chaire, au confessionnal, a l'autel,
dans toutes les manifestations de sa vie sacerdotale ! Le
pretre, c'est le Christ se continuant A travers les siecles,
priant, benissant, pardonnant, immolant la divine Victime, sauvant les ames, ouvrant le Ciel !...

(O mon Dieu, envoyez a cette maison de nombreuses,
mais surtout de bonnes vocations! Donnez A leurs
maitres devou6s de leur communiquer F'esprit de saint
Vincent, qui fut, d'une maniere si frappante, votre propre esprit !
a Et vous, 6 Marie, 6 Notre-Dame de Prime-Combe,
patronne et gardienne de ces lieux, protegez ces chers
enfants et gardez-les ! Ils sont doublement a vous, et
parce que vous 6tes la Mere de tous les hommes, et parce
que votre amour se porte de predfrence vers teux qui
veulent se rapprocher de plus pros de votre divin Fils,
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lui ressembler plus parfaitement, operer sur terre la
m6me oeuvre ! Vous ne pouvez pas ne pas les aimer.
Notre-Dame de Bon Secours, secourez-les dans leurs
peines, dans leurs incertitudes, dans leurs fautes!
Fortifiez-les dans leur pieux dessein ; et donnez-leur
d'arriver un jour au terme de leur sublime vocation, le
sacerdoce de Jesus !
Apres la grand'messe, le Tres Honore Pere revet la
chape et par la veranda s'avance processionnellement
vers la nouvelle 6cole apostolique, pr&cd6 par les 616ves
et le clerg6, suivi par les Soeurs. Aux accents du Magnificat, on pInetre dans la cour de recreation et on fait
demi-cercle devant la facade, pendant que le Tres Honors
Pere procede a la benediction liturgique des murs ext6rieurs ; on entre ensuite, apres lui, dans le batiment oi
il b6nit successivement les diverses pi&ces, sous le patronage de saint Vincent, et quand il se retire, l'assistance
se repand dans les locaux, pour des commentaires oi
passe une 6vidente satisfaction.
A midi, le cercle de famille se trouve reuni autour du
Pere, 6largi seulement pour MM. Boudes, pere et fils,
architectes, et pour MM. di Bernardo et Limuretti,
maitres-macons. Au dessert, M. le Superieur se defend
de faire un toast, mais plut6t un hymne de gratitude,
a Dieu d'abord, et il explique - preuves A l'appui comment Dieu a tout fait, tout conduit, ensuite A ceux
qui ont kte les instruments de Dieu. II dit comment il
a 6t6 pouss6 par les circonstances et par des voix autorisees ou amies. Faisant le tour de la table, il aime reconnaitre et saluer la plupart de ceux qui 1'ont encourag6 :
Monsieur le Suplrieur general, sans l'aide puissante de
qui rien n'efit et6 fait et dont la pr6sence donne A cette
journ6e son sens et son prix ; M. le visiteur qui retrouve
ses jeunes annmes dans cette maison affectionnee ; M. le
Superieur de Montpellier, auxiliaire pr&cieux dans les
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difficiles debuts d'Ardouane ; M. Pierre, sup6rieur actuel
d'Ardouane qui a eu dans le passe des liens si 6troits
avec Prime-Combe; M. Roux Leopold, repr6sentant
des anciennes generations d'dlves et M. Viret, condisciple de M. le Superieur ; MM. les architectes et maitresmagons qui ont apporte A l'oeuvre leur foi religieuse et
leur charit6 de confreres en saint Vincent de Paul;
enfin, les professeurs et les d61ves qui ont prid si efficacement saint Joseph d'etre notre c6leste pourvoyeur,
qui ont mis la main l'oeuvre et dont le bon esprit a
permis la marche r6gulihre de la maison, sans perdre
une classe ou une retraite. Un souvenir reconnaissant
rappelle ensuite le devouement des anciens sup6rieurs
et professeurs,en particulier du bon M.Clapier qui l6gua,
en mourant, les economies patiemment 6pargnees par
les siens. Enfin, apres avoir dvoqu6 tant d'elMves sortis
de Prime-Combe qui ont fait ou font encore honneur A
la Congr6gation, M. le Supdrieur dit son esperance
que 1'cole apostolique restaurde et rajeunie continuera
des traditions si bien 6tablies, pour la gloire de Dieu et
de saint Vincent, pour la consolation de son successeur
dont 1'encourageante bont6 exige disormais de tons un
devouement redouble.
t Apres le diner,le Trs Honor Pere, accompagn de M.le
Visiteur et de M. le Superieur, se rend A l'h6tellerie od
il regoit, dans la salle des exercices, 'es hommages de la
Soeur visitatrice et des Seurs de la province. Elles sont
pros de quatre-vingts, temoignant ainsi de leur v6ndration pour le successeur de saint Vincent et de l'intiret
qu'elles portent A cette maison de Prime-Combe ot
elles aiment A venir en retraite, A conduire leurs enfants,
od en particulier les Sceurs de Nimes, de leur petite
maison, A flanc de coteau, semblent veiller sur la fortune
des bons et des mauvais jours. Dans une causerie familibre, A batons rompus, le Trbs Honor6 Pere donne des
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nouvelles de la Compagnie et prolonge, visiblement
heureux, son entretien qu'il termine, A 1'exemple de
saint Vincent, par sa b6endiction.
Le programme de la journ6e comportait une s6ance
que le temps permet de donner en plein air. On se rend
done au th6itre improvis6 sous les arbres, pres de la
fontaine. Pas de rideau, ni de trois coups. Les acteurs
arrivent des sous-bois sur la scene rustique. Un lave de
premiere vient dire au Tres Honor6 Pere un compliment
sem6 de fleurs de rhetorique simples et naturelles, qui
est un remerciement pour ses bienfaits passes, pr6sents;
et futurs. Un autre vient ddclamer une po6sie de cir-

constance' dont lerythme d'abord 1ger, puisles strophes
l.

PRINTEMPS DE PRIME-COMBE
Aux clartes du printemps notre matin s'6veille,
Surpris. Notre vieux sanctuaire gt nos bois
Aux abois
Gommentent 4 mi-voix
Ce jour nouveau pour eux dont l'eclat les reveille
Le li6vre et le lapin suspendent leurs kbats
Et leur pas,
Anxieux de ce bruit qu'ils ne comprennent pas.
Le rossignol hesite et le bouvreuil s'arr4te,
Et leur tete
Hors du nid interroge et s'inquiete,
Un merle a sifflot : chut ! c'est un general
Qu'entoure un vol planW
d'ailes immaculees
Deployies.
Non, dit un loriot, sur un ton doctoral,
C'est un Pre,
Entourd de sa famille entiere
Penchi sur un objet tres beau :
Un bercean.
Le rossignol repond : faisons rouler nos trilles
En famille,
Et que toutes les fleus et que tous les bosquets
Unissent leurs couleurs et forment des bouquets
Fort coquets,
Pour ftter cette heureuse naissance.
Ainsi tous les buissons, ainsi tous les taillis,
Et les nids
SSont en effervescence;
Ainsi tous les enfants,
Turbulents,
De ceans
Chantent la renaissance
De la vieille maison qui revit son printemps.
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lyiques exhalept un enthousiasme juv6nile pour 1'appstolat futur. Suivent des chansons mimees ; puis les 4l1ves
de sixieme jouent un acte du Pere Delaporte Les trente

sous de saint Vincent de Paul, scene champltre, fraiche
et touchante qui traduit en de beaux vers classiques
l'acte heroique de l'Ap6tre de la charitd, encore enfant
comme ces jeunes acteurs qui revent de marcher sur ses
traces.
Le d6nouement se fait A la chapelle, aux pieds de

Notre-Seigneur et de Notre-Dame, dans le salut du Tres
Saint-Sacrement, donn6 par M. le Sup6rieur gen6ral.
La ferveur reconnaissante de tous passe par les chants
pieux de la Schola, d'abord dans les motets polyphoniques, puis dans le psaume 150 de C6sar Franck qui met
le point final, enthousiaste et triomphal, a cette inoubliable fete.

II

Printemps de Prime-Combe, 6 mets sur nos visages
Le tendre et vert reflet qui luit sur tes feuillages.
Emporte notre cceur vers les elans divins
Garde-le gin6reux comme ces fameux vins
Que le soleil murit dans nos plaines ardentes
Et qui redonnent vie aux ames d6faillantes.
Comme pour Jeanne d'Arc, des voix venues du Ciel
Tombant dans le silence attentif de nos r6ves
Chantent A notre oreille un invincible appel
Vers les horizons purs et les lointaines gr&ves,
Coureurs audacieux des espaces et des mers,
A la suite du Christ, loin des plaisirs amers.
Que notre ccur soil pur, que notre Ame soit pleine
D'ang&lique candeur et d'austere beaut6;
Quelatent ation s'arrte toujours vaine
Sur le seuil de ce temple oi Dieu s'est arr&t !
L'avenir est si loin ! Parfois notre ame est lasse
D'avoir longtemps march6 par les Apres chemins;
Que Jesus vienne y prendre une petite place;
lEt que pour nous guider, il nous donne la main.
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Le lendemain matin, apres une demnire bWnndiction
A toute la maisonnie, reunie sous la veranda, leTres
Honor6 PNre, accompagn6 de M. le Visiteur, de M. le
Superieur et de M. Combaluzier, prenait le chemin du
retour, laissant a cette jeunesse ardente qui le suivait
de ses voeux et de ses prieres, un conge en perspective, le
souvenir ineffacable de sa bont6 et 1'esp6rance de le
revoir et de le servir un'jour dans la famille de saint
Vincent.
Gaston CAZET.

Jours de notre printemps I bient6t viendra rautomne;
Mais ces jours resteront comme de purs matins ;
Ils seront de ces jours dont plus tard on s'6tonne
De ne plus retrouver que la cendre en sa main.
Ils guident a present notre chemin qui monte;
Demain, ils voileront le chemin qui descend ;
Mais de nos pas craintifs c'est Dieu qui fait le compte
Et qui jusqu'& la fin 6claire le passant.
Quand le matin nous groupe Ala flamme des cierges
Nous rzvons au bonbeur, hWlas I si loin encor,
D'offrir le Pain du Ciel sur la pat&ne d'or,
De consacrer le vin qui fait germer les vierges.
Quand rheure aura pass& de nos reves chantants
Et fait place aux labeurs de la virilit6,
Nous aimeros venir dans le soir de l't 6,
Pour respirer ici I'air de notre printemps:
Air de pi6t6, de paix; de calme solitude
Air d'exquise fraicheur dans les vapeurs du soir,
Quand monte de nos ceurs comme d'un encensoir
Le doux parfun de la prikre et de r6tude.
Vous qui nous assurez l'incertain avenir,
Et dont les tendres soins ensoleillent nos vies,
Respirez ce parfum de nos ames amies,
Et gardez de ce jour la fleur du souvenir.
Qu'ils restent maintenant dans nos coeurs aux &coutes
Qu'ils nous suivent partout sur les lointaines routes
Et qu'ils guident les pas de nos jours descendants
Les parfums embaum6s de notre doux printempp.
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AUTRICHE
M. FRANgoIS HILLINGER

(1867-1936)
Le X3 juin 1936 s'est 6teint A la maison centrale de
Graz M. Francois Hillinger. Malade depuis plusieurs
.annees, il ne garda le lit que pen de jours avant sa mort.
Un bon fils de saint Vincent de Paul, voili ce qu'il fut
toujours dans la plenitude du mot. Sa vie 6tait tout impregn6e de resprit de notre saint fondateur.
Le regrettW dafunt naquit a Saint-Gotthard, en Hongrie, le 27 mars 1867, mais n'y demeura cependant que
pen de temps. Son pere, percepteur des impots, vint
s'6tablir A Vienne en 1873, avec toute sa famille. Le
petit Frangois fit ses etudes au gymnase tenu par les
BWn6dictins, A Kremsmiinster. Tout d'abord il avait
manifest6 le desir de se faire docteur en m6decine, mais
il changea bient6t d'id6e. C'est A la chapelle du collge,
au pied de l'autel de la Sainte Vierge que la voix de Dieu
se fit entendre A son Sine, pour lui intimer ses desseins
providentiels. Quand Frangois soumit A son pere sa demande de devenir pretre, celui-ci objecta toutes les difficult6s de ce saint 6tat. Mais le jeune Otudiant ne se
laissa pas convaincre.
Au contact d'un digne fils de saint Vincent, pretre
z616, M. Jean Legerer, qui vint souvent trouver son
pere malade et lui apporter la sainte Eucharistie, la
vocation de M. Hillinger acheva de se pr6ciser et il fut
admis au s~minaire interne des Lazaristes.
Les sup6rieurs reconnurent bientot les extraordinaires
aptitudesdu jeune s6minariste etil fut designkpour parachever AEome ses'6tudes acad6miques. A cette'6poque
la maison internationale n'existant pas encore, les
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jeunes 6tudiants 6taient loges dans l'ancienne maison
centrale de Monte-Citorioet frequentaient la Minerve,
tenue par les Dominicains, actuellement connue sous le
nom de Collkge Angilique.
Le jeune pretre y recueillit les dipl6mes de licence en
theologie et en philosophie et passa son doctorat.
Apres quatre ans d'6tudes serieuses, il revint a Graz.
On lui confia le poste de professeur A lamaison centrale,
et il .tenait en meme temps un cours de catichisme a
l'6cole des Filles.de la Charit6. Durant les annees d'6tude,
M. Hillinger avait maintenu intact la simplicit6 de son
coeur et l'attrait pour les enfants. Au surplus, il 6tait
charg6 de la direction de l'6tablissement a Vincentinum ,
et prechait avec grand zMle.
( N'avez-vous jamais entendu precher M. Hillinger ?
demanda un jeune pr6tre seculier, qui venait d'entrer au
seminaire interne ; il priche si simplement que c'est un
vrai plaisir A 1'ecouter. , I1savait dire, en eflet. e1.choses les plus sublimes et souvent originales, tout bonnement et d'une manirre tout empreinte de simplicite,
A cette epoque, la Congregation se chargea de la direction d'une nouvelle maison, le college Saint-Georges, a
Constantinople. M..Hillinger fut parmi les premiers A
r6pondre A l'appel de M. le Visiteur et quitta la maison
centrale de Graz pour se rendre en Turquie. La tAche qui
l'y attendait n'etait pas facile. Cette vie monotpone de
college avec l'enseignement, les heures d'6tude, les corrections des cahiers, esttres souvent une ceuvre.de patience.
Cependant son d6vouement ne se dementit jamnais, I!
racontait lui-mmre que souvent il passait la nuit dans
un fauteuil pour mieux surveiller les gargons au dortoir.
Le college 6tait bien frequente ; les enfants venaient
d'un peu partout. Le cliffre des 6.Cves atteignit mtme
une fois le nombre de 6oo. Le collge 6tait exbmpt d'imp6ts et les revenus demeuraient satisfaisants.
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Vers cette 6poque, en 1914, eclata la guerre mondiale,
incident sp6cialement funeste pour le college. Durant la
guerre, la Turquie 6tait alors alliee des puissances de
l'Europe centrale, et les choses marchaient assez bien.
Mais lorsqu'apres l'armistice en 1918, Constantinople
fut occupee par l'Entente, les difficultes augmenterent
de plus en plus. Les sujets allemands et autrichiens
furent expuls6s de la Turquie et M. Hillinger subit leur
sort. Il revint done a Graz et rendit de grands services,
d'abord comme assistant, puis comme superieur.
Lorsqu'en 1925 la mort emporta M. Kajdi, superieur
du college Saint-Georges A Constantinople, M. Hillinger prit sa place. Son second sejour en Turquie ne fut
pas cependant de longue duree. I1fit encore reconstruire
une partie du college, d6molie avant la guerre. Pendant
la semaine sainte, en 1931, une attaque d'apoplexie
vint tbranler la sant6 du cher M. Hillinger. Nianmoins, il
resta a son poste, mais futcontraint'apiýs deux ais de
se rendre A la maison centrale de Graz.
Durant les trois annies qui pric&derent sa mort, il
dut renoncer A toute activit6, ne pouvant marcher qu'A.
l'aide d'un baton ; mais il maintint intact le tr6sor de la
vie de communaut6 que saint Vincent nous assure risi-.
der dans l'observance des saintes regles. D'une grande
exactitude pour le lever A quatre heures, il c616brait la
sainte messe chaque matin sur un autel lateral. II assistait r6gulierement A la recreation et se distrayait au
jeu de domino. Lui qui jadis se complaisait dans 1'etude
et la solitude, cherchait maintenant la compagnie de
ses confreres. Dix jours avant sa mort on remarqua que
la fin approchait, il rebut l'extreme-onction, et s'kteignit
doucement et sans douleur le samedi 13 juin 1936: II
desirait mpurir un samedi, la Sainte Vierge l'a exauck.
Charles SPIEGL.
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ESPAGNE
L'Espagne, depuis le 18 juilet 1936, est aux prises avec
une douloureuse lutte civile qui mulliplie partoutruines et
germes de discorde. Le monde entier itonn reste le spectateur imu de ce flau doublement atroce,la guerre,ladiscorde
fraternelle.
Pour nous en tenir sagement au domaine des Annales,
nos confreres et saurs souffrent cruelement : devant ces
pillages, massacres et incendies, nos ardentesprieres et nos
profondes compassions sont toujours avec eux dans fangoisse actuele. Jusqu'iciles renseignemen§ssArs et compttents nous font encore defaut. Pour Barcelone, donnons ce
tbmoignage d'un spectateuratterr,.
Doux de nos confreres, MM. Guyot et Staklum, de
la province occidentale des Etats-Unis, otudiant d
Rome et our lors en vacances, venaient d'arriver A
Barcelone. Tout aussit6t, dans une irruption inopinda
(apparemmenttout au moins), les incidents douloureux
d2atirent : semant partoutles destructions, les incendies et
l'iouvante.
Voici, suffisamment parlantes,ces visions d'un Mtmoin :
ricitde M. Henri Guyot, dcrit i son arrivee d Paris,aprs
avoir ichapp d4 la sanglante bourrasque rivolutionnaire
Paris, ce 12 aodt 1936.
de Barcelone.
- P.- S.

ier octobre 1936, -

La guerre continue... De

nombreuses saurs, contraintes de quitter FEspagne,
apres des souffrances et des avanies que I'on devine aisdment, ont Nt riparties en diverses maisons d'Algirie,
de France et d'Italie : elles y ont retrouvi le calme et les
occupations de leur vocation. A cette heure, cinq seurs
ont itd fusilles et plusieurs sont encore emprisonnjes
par les Rouges...
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Pour les confreres, autant que I'on sache, deux out
Wtd massacris : MM. Ibanez et Aguirre; et plusieurs
autres sont encore emprisonnis. Dans la province de Barcelone, plusieurs maisons ont Wtiincendites ou occupies
(ce qui ne vaut pas mieux) : Figueras, Barcelone, Bellpuig, Espluga. Les jtudiants et de nombreux confreres
de la province s'etaient rendus J Majorque pour les fites
S t
du bicentenaire de Palma (19-21 juillet) : ils y ont

providentiellement bloquis et s'y trouvent encore; I'annie
scolaire vient mime de reprendre quasi normale.
Pour Madrid, le sort 4 cette heure n'en est pas encore
fixe et I'on n'en poss.de que de vagues details : e bilan
F. C.
funibre n'est pas encore dress6, hilas......

BARCELONE
JOURS DE REVOLUTION

Vision d'un timoin [19-24 juillet 1936]
C'est sans penser Ie moins du monde A un danger im-

mediat que M. Stakelum et moi abordames en Espagne
le 16 juillet 1936. Si nous avions 0t1 au courant de la
politique en Espagne, et capables de nous rendre compte
des sinistres grondements qui faisaient chanceler le
gouvernement, nous n'aurions pas Wte si optimistes.
Quoi qu'il en soit, nous arrivames A Barcelone tard dans
1'apres-midi du 16, avec I'intention de rester avec nos
confreres de Barcelone et c616brer avec eux la douce
fete de notre saint fondateur.
Pendant deux jours, guides par M. Jaime Ramis,
sup6rieur de Barcelone, nous visitimes les Oglises et
autres monuments remarquables de la ville. Le samedi 18, dans 1'apres-midi, nous parvint la nouvelle
que des troubles s'etaient produits au Maroc; de plus

se repandirent des rumeurs concernant d'autres dIsor-
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dres en Espagne meme. Comme Barcelone avait kt6
4pargnee lors des prec6dentes revoltes, on n'eprouva pas
d'abord grande crainte. C'est dans ce sentiment de s6curite que nous nous retirAmes dans nos chambres le soir
avant la fete de saint Vincent, nous pr6parant Ala solennit6 du lendemain.
A 4 h. 45 du matin, dimanche 19, nous funmes 6veilles
par le bruit de la fusillade. Une bataille se livrait sur la
Plaza de Cataluna,entre les troupes gouvernementales et
des soldats revoltes. Malgr6 cela nous pitmes clebrer
la messe. hien que l'nssistance fHit trtt rkndulit. T.e reste
du jour, iMiu.st dein

.ut. A.li iU
maiu,I

l

h'e
-e
di-'.'

en attendant le resiiltat de la cri-e. Vers Ie milieu dle
l'apres-midi lanouvefit nous pa rvint que, dans Barcelone,
le gouvernement aid6 de quatre partis, parini lesquels
anarchistes et communistes, avait ete victorieux.
Mais ce ne fut pas tout. On nous annonqa aussi qu'on
penetrait de force dans les-6glises, qu'on y mettait le
feu et qu'on s'attaquait aux religieux. Quelques confreres
l'avaient pr6vu et avaient pris leurs precautions pour
pouvoir quitter la maison, non pas en costume de pretre
on de frere, mais en habits laiques. M. Ramis nous avertit, M. Stakelum et moi, vers 18 heures, de nous pr6parer
a quitter la maison, dans une heure environ. Nous
n'avions avec nous que de petites valises, ayant laiss6
le gros de nos bagages 4 la consignede la gare odk, du port
de d6barquement, nous 6tions arrives par le train.
Maintenant encore, nous avons peu d'espoir de rentrer
jamais en possession de nos volumineux paquets. Quoiqu'il en soit, A la Cale Provenza, 1'exode commena
vers 19 heures. Un par un, les confreres costumes en
laiques, se gliss&rent par la porte entrebaill6e et disparurent; quelques-uns emportaient quelque pen de ce
qu'on avait de plus precieux, et tous 6taient nantis d'un
petit ballot d'effets personnels. Nous ffmes parmi les
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derniers partants. Le sup.rieur seul resta, mais quitta
pen apres, emportant les registres paroissiaux.
M. Stakelum et moi, nous fimes conduits par un
catholique espagnol dans sa propre maison, s6paree de
1'6glise par deux carris de maisons. C'est IA que nous
demeurames avec un frere coadjuteur. Les precautions
prises pour quitter la rsidencedes confreres6taientcertes
bien justifiies, car. djia on patrouillait dans les rues, et
d'une facon grossiere et brutale.
Ainsi, le dimanche soir,nous piunes voir, du toit de la
maison, un certain nombre d'incendies. Nos compagnons
nous indiquaient que c'ktaient des 6glises quiflambaient.
On. entendait encore des coups de fusils, mais ils etaient
peu frequents. Le 20, de grand matin, notre h6te nous
apprit que la maison de nos confreres, avait kti occupte
pendant la nuit et completement pillee. On ktait entr6
dans presque toutes les chambres,on avait mis:tout sens
dessus dessous, puis on avait allurm le fen. Cependant
on n'avait pas encore touch6 a Il'glise.:Pendant la journke des maraudeurs aux figures sihistres revinrent, pen6trerent de force dans la chapelle, abattirent la croix du
fronton A coups de fusils, et hiss6rent le drapeau rouge
A sa place. Ils commencerent ensuite A piller I'eglise,
s'emparant d'ornements, calices et autres objets faciles
A emporter ; ils abattirent les statues des autels et allumerent le feu. An cours des deux journes suivantes, ils
revinrent encore A trois reprises pour piller, et pour reallumer des incendies. Notre h6te, un catholique mnilitant,
sauva plusieurs calices et un peu d'argent, en disant aux
pillards de l'4glise, que cela lui appartenait par ce droit
brutal du pillage.
Le Saint-Sacrement avait 6t6 enlev4 ; nous ffunes assez
heureux de l'avpir avec nous dans la maison oA nous
demeurions. Nous nous donnions mutuellement la communion aiisi qu'A quelques habitants de l'immeuble.
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Je ne puis taire ici les sentiments de force et de consolation que nous puisAmes dans cette communion quotidienne, prives que nous 4tions de tout autre secours spirituel.
Le lundi 20 juillet, la bataille fut tres chaude. Les fascistes s'etaient organises et donnerent beaucoup de mal
au gouvernement. La fusillade dura toute la journme,
Aplusieurs reprises nous nous rifugimes dans les parties
interieures de la maison, de peur d'&tre atteints par des
coups tires de la rue. Le soir, la fusillade cessa et alors
recommencerent et redoublerent pillage et incendie des
eglises. Toutes sortes de rumeurs circulaient sur le nombre de religieux massacres, sur le manque de nourriture,
sur la peste. Comme nous ne comprenions pas un traitre
mot d'espagnol, et que nous n'avions d'autre moyen de
communication qu'avec le frere qui comprenait un peu
le latin, presque rien de tous ces bruits nous parvenait.
Le mardi matin, 21 juillet, la bataille avait cess6, et
Barcelone 6tait rest6 fiddle au gouvemement. Mais la
situation 6tait loin d'6tre normale, comme la radio
voulait le faire accroire. Peu de boutiques 6taient ouvertes, et il fallait s'en tenir A ce qu'on avait dans son entourage imm6diat. Pas de taxis, pas de trams, pas d'autobus,
pas de trafic, pas de commerce. Pas d'autre mouvement
que celui des hommes convoqu&s par le gouvernement
pour aider A reprimer la rebellion. Leur activit6 consistait A patrouiller par les rues en autos lances a toute
vitesse, chaque homme et parfois les femmes meme,munis
d'un fusil; puis quand cette sarabande se terminait, et
que l'envie leur en survenait, ils partaient brfiler une
eglise.
Le 21 juillet, nous r6ussimes A nous mettre en relation
avec notre consulat des Etats-Unis; il put, h6las, nous
donner bien peu: et de fait, ne nous laissa guere d'espoir
de quitter I'Espagne dans les circonstances presentes.
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Comme le consulat, assezdistantdenotre residence, s'ouvresurlaPlazadeCataluniaoiul'on
s'6taitbattu avecle plus
d'acharnement,nous ffimes Ameme de voir les effets de la
guerre civile. La dite place 6tait semie de ruines et de debris. Les fenetres etaient brisees ; les murs portaient la
trace des balles et des flammes, des flaques de sang
etaient tres visibles et Auneextremit6 nous ptunes encore
voir des cadavres de chevaux. Dans nos allees et venues
(car nous allames au consulat chaque jour, dans I'espoir
de trouver le moyen de quitter 1'Espagne), nous apertumes coup sur coup des eglises ruinees. Les murs restaient calcines, 4tant de pierre on n'avait pu 6videmment
les reduire en cendres, mais tout ce qui pouvait ktre enlev. I'avait t46; ce qu'on n'avait pu emporter avait 4t6
pricipit6 A terre, et on avait mis le feu a tout ce qui
pouvait briler. Nous vimes plusieurs 6glises dont il ne
restait que les murs: effarante accumulation de debris
dans le vestibule de plusieurs; et nous contemplames la
chapelle de nos confreres encore en flammes. Notre
h6te dressa une liste de 12o eglises et instituts religieux
qui avaient Wte incendi&s. Quand nous quittames" le
vendredi suivant, 24 juillet, la cath&drale seule restait,
et elle avait 6t6 confisquie par le gouvernement.
Nous avons eu la nouvelle certaine du meurtre, Acoups
de fusil, de quatre Cannes. Ils avaient 6t6 amends A un
h6pital, situe pros de la maison de notre h6te et avaient
6t6 vus par plusieurs de notre propre demeure. Sur
d'autres nous n'avons eu que des oui-dire ; mais nous
avons fait la part d'exagerations possibles.
Ce qui est certain, c'est que dans la lutte il y a eu de
nombreuses victimes. A l'h6pital dont nous venons de
parler, il y eut, A un moment, 200 morts et un bien plus

grand nombre de blesses. La rumeur persistait, que la
peste sevissait et certainement le danger en demeurait ;cependant le gouvernement prit des mesures pour faire
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enterrer les morts,4cartant ainsi une cause de contagion.
Le manque de nourriture etait reel, bien que le mercredi
22, on rencontra davantage de boutiques ouvertes.
Quand nous quittames Barcelone le vendredi, le danger
ecartC,du moins pour le moment. Le
de la faim avait &td
depart d'un grand contingent de troupes gouvernementales pour Saragosse, oui la rbellion avait aussi kclat6,
contribua A rktablir la tranquillitM ABarcelone.
Le 24 juillet an matin, nous fimues avertis que le gouvemement americain avait requisitionni le bateau Exeter
qui venait d'accoster au port de Barcelone : il embarquerait des citoyens americains pour les mener A Marseille. Nous dimes chaleureusement adieu A la famille
chez laquelle nous etions rffugids et qui nous avait, en
s'exposant elle-meme, genereusement preserv6s du danger. II ne nous fut pas possible de saluer nos confreres
qui 6taient disperses. J'en avaiscependant vu un, laveille,
en compagnie de M. Ramis. Pour autant que nous
sachions, les autres alors 6taient saufs. Des autres maisons nous n'avons rien su.
Du bateau, nous pumes, en regardant par dessus Barcelone, voir le fameux Tibidabo A 1'arriere-plan. L'dglise
encore inachev6e des Salsiens etait en flammes. De-ci,
de-la s'dlevait de la fumbe, preuves manifestes que d'autres dglises brilaient encore.
A la tomb6e de la-nuit nous laissions Barcelone, soulages certes d'avoir 6chapp6, mais le coeur vraiment brisi
au souvenir de ce que nous avions vu et attriste de la
situation oi se trouvaient encore et pour de longs jours,
nos chers confreres. De grand matin, le 25 juillet, nous
arrivames au port de Marseille.-Notre breve mais suffisante experience, en Espagne, d'une revolution et d'une
persecution de l']glise, venait de prendre fin, mais ce
qui ne finira pas, c'est le special souvenir que toujours
nous en garderons.
Henri GUYoT.
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ITALIE
ROME
LE SACRE DE MGR ALCIDE MARINA [24 mai 1936]
Le 24 mai 1936, le collige Lionin ktait temoin d'une

agitation inaccoutumee : chacun, en cette maison lazariste de Rome, se preparait A f&ter Mgr Marina. Cependant on ne lisait pas sur les visages cette joyeuse spontandith qui est ordinaire en semblables circonstances.
Par suite de 1'e61vation du cher visiteur A l'episcopat et
A la charge de d6•lgu6 apostolique dans un pays oi
Fils et Filles de saint Vincent ont un long et glorieux
pass6 d'activit miissionnaire, on ne pouvait cacher le
bonheur 6prouv6, mais la pensee du sacrifice impose A
la.province contenait l'explosion de cette joie.
Inutile de resumer m*me brinvement les travaux apostoliques de Mgr Marina. On connait son zdle, son d&vouement absolu A toutes les ceuvres, particulierement aux
activit6s spkcialement
vincentiennes Y. Missionnaire
dans les campagnes avant 1915, aum6nier militaire pendant la guerre, suplrieur du college Albdroni, visiteur de
la province de Rome, directeur des Filles et des Dames
de la Charit6, il a dIploy6, on le sait, dans toutes ces
oeuvres une gndreuse activit6 souvent .couronnde de
succes, mais le meilleur et le plus durable bien qu'il a
fait nous kchappe ; seules le connaissent-les nombreuses
Ames qu'il a, par ses conseils, dirig'es dans les voies du
bien et de la perfection.
La ciremonie du sacre, en la basilique Saint-Pierre
de Rome fut racontie en tous ses d6tails par IOsservatore
Romano. Voici le r6sume de ce que rapporte le quotidien
du Vatican :
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Le dimanche 24 mai 1936, dans la basilique vaticane,
Son Em. le cardinal Pacelli, secretaire d'Etat de Sa
Sainteti, a conf&r6 la consecration episcopale A Son Exc.
Mgr Alcide Marina, archeveque d'H6liopolis de Phinicie,
dblegu6 apostolique en Iran. La cerimonie s'est diroulee
a l'autel de la ( confession », avec une toute particuliere
solennite, en presence de personnalit&s distingutes et
devant une nombreuse assistance. Les charges que
Mgr Marina a rempliesdans la Congregationde laMission,
les oeuvres nombreuses et vari6es auxquelles il s'est
donnr
avec un admirable zl1e ont valu an nouveau
Pontife, en ce jour ofi il requt la plenitude du sacerdoce, des prieres reconnaissantes de tres nombreuses
ames.
Les deux co-consecrateurs 6taient: Mgr Lisson, lazariste,
archeveque de Mithymne et Mgr Costantini, archeveque
de Tiodosiopolis d'Arcadie, secretaire de la Sacree Congregation de la Propagande. Le cardinal Pacelli 6tait
assistW par deux chanoines de la basilique vaticane ;
les rites etaient dirig6s par des ebremoniaires pontificaux ; les s6minaristes de la Mission servaient A I'autel
tandis que les 6tudiants s'occupaient A placer les assistants.
Dans 1'assistance on comptait de nombreux archevWques, v&ques et prelats parmi lesquels Mgr Borgongini
Duca, nonce apostolique en Italie, NN. SS. Cesarini,
Lari, Dubouski, Menzani, Sproll, Pallaroni et nombre
d'autres.

La Congr6gation de la Mission etait repr&sent6e par
M. Arthur Fugazza, assistant, representant le Superieur
g6n6ral retenu A Paris; M. Scognamillo, procureur pr&s
le Saint-Siege ; M. Asinelli, visiteur de Turin et les confares de Rome. Les Filles de la Charite se trouvaient 1a
en rangs'press6s.
Plaisance, ville natale de Mgr Marina 6tait representie
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par son 6veque, Mgr Menzani, son vicaire gendral et des
del6gations du Chapitre et des siminaires.
Etaient aussi presents, M. Davallon, charg6 d'affaires
d'Iran pres la Cour royale d'Italie ; M. Marini, premier
conseiller A la lgation d'Italie, en Iran. Etaient reprisentes le College et '(Euvre Alberoni de Plaisance, les
Conferences de Saint-Vincent-de-Paul, les Dames de la
Charit6, les Enfants de Marie.
Toute la c6r6monie s'est d&roulee dans le recueillement ; les rites ont &t6 accomplis avec une remarquable
precision. La foule des assistants emplissait l'immense
nef de la basilique Saint-Pierre; les missionnaires se
trouvaient en surplis dans le chceur. Les Filles et les

Dames de la Charit6, les parents, les d6l6gations, les
groupements avaient pris place dans les tribunes.
On etait sp&ialement 6tonni de l'exceptionnel recueillement de cette multitude. La consecration est sans doute

une emouvante cdr6monie, mais pour nous, membres
de la mxme famille religieuse que le consacre, 1'6motion

6tait encore plus profonde. Ce fut un venerable archeveque missionnaire, fils de saint Vincent, qui adressa au
cons&crateur la prire rituelle, lui demandant d'lever
le nouvel 6lu a la dignit6 4piscopale. Deux missionnaires
faisaient fonction de c6r6moniaires et la ( jeunesse *,
1'espoir de la province de Rome, etait IApres de l'autel,
entourant son PNre.
Toutes les personnes qui se pressaient a la ceremonie
n'y 6taient pas venues par simple curiosit6, mais surtout
pour t6moigner de leur sympathie pour Mgr Marina. On
peut d&s lors comprendre comment fut accueillie la
demande que le cons6crateur adresse aux fiddles de prier
pour le nouvel elu.
Les litanies des Saints commencent; Mgr Marina
s'6tend sur les degres de I'autel; les invocations se suc-

cadent, ardentes, suppliantes. Que de grands souvenirs
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sont alors 6voqu6s lorsque le consecrateur et ses deux
assistants posent sur les 6paules de l'6lu le livre des
lvangiles, pour lui rappeler que 1'6piscopat est un joug
pesant qu'il faut vaillamment supporter; quelle emotion lors de la supplication et de l'imposition des mains
pour la descente de 1'Esprit-Saint: a Accipe Spiritum
sanctum a.

On ne saurait dire avec quelle piet6 jaillit des cceurs
le Veni creator pendant que Son Eminence oignait du
saint-chrome la tete du nouveau pontife pour lui signifier qu'il est constitu6 chef dans l'Iglise et qu'il doit
se devouer plus qu'aucun autre,prEt a donnersa vie pour
son troupeau. Apres le baiser de paix, le cons-crateur
remet an nouveau consacr6 les insignes pontificaux:
aReiois, lui dit-il, le baton du pasteur, sois doux.et ferme
dans la correction des vices, calme et juste dans tes jugements , ; puis lui conferant I'anneau : ( Recois I'anneau,
symbole de foi et de fidelite. n La c6r6monie se poursuit.
A l'offertoire, le nouvel eveque prisente au cons6crateur des offrandes : deux cierges allumns, deux pains et
deux barillets de vin, rappel des antiques oblations
qu'autrefois les chrktiens faisaient durant la messe. A la
communion, Son Eminence apres avoir consomme la
moitie de 1'hostie sainte et du precieux Sang, communie
avec le reste Mgr Marina debout A sa droite.
Nous touchons A la fin : on confere au nouveau consacre la mitre, les garits, et tandis que rev&tu de tous les
ornements pontificaux, il traverse la foule et la b6nit,
voici que s'61&ve l'hymne de la joie et de la reconnaissance
Apres ce chant du Te Deum, Mgr Marina tourh6 vers
les fidgles donne avec une visible emotion la triple b6n&diction solennelle, puis s'inclinant devant son cons6crateur, il lui adresse le souhait rituel nad multos annos),
par trois fois rplt6. Alors Son Eminence et le nouvel
eveque se donnent mutuellement le baiser de paix, et
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par ce fraternel embrassement se termine la c6r6monie.
Le soir, au College Lionin, vers trois heures de l'apresmidi, dans le salon de r6ception prepare A cet effet, eut
lieu une petite seance academique. LA furent exprimns
an hJros du jour les filicitations, les souhaits, les respects
des confreres, des amis, des prot6g6s. Le superieur du
CollUge L&onin se fit l'interprkte de tous et apres un discours bien senti, offrit A Mgr Alcide Marina une superbe
croix pectorale, souvenir d'un ami disparu.
Apres quelques mots trbs delicats de Mgr l'eveque de
Plaisance, Mgr Marina se lve pour remercier tout le
monde. II ne cache pas sa douleur de quitter la province
de Rome, mais le vicaire du Christ a parl6; et A lui,prtre et Fils de saint Vincent, il ne reste plus qu'A ob.ir.
Mais si loin qu'il soit, il ne pourra pas oublier ce qu'il
a eu de plus cher sur la terre. Ses prieres et ses nouveaux
sacrifices, il les offrira A Dieu pour que la province de
Rome soit comme en ses premiers temps : une p6piniere
d'ap6tres. Mgr Marina termina en implorant une priere,
un souvenir pour sa mission, pour lui-meme parce que
« s'il est une creature qui a continuellement besoin
d'aide, un plre pour qui est indispensable l'amour continuellement vivant de tous ses fils, c'est bien le pretre. »
(Adaptation des A nnali della Missione, juillet-aoft 1936).

TURQUIE
M. FRANCOIS-XAVIER LOBRY
Visiteur de Turquie (1891-1931)
CHAPITRE TROISIEME

LE

PROFESSEUR

(1875-1886)

SQu'y a-t-il de plus grand que de former des Ames et
diriger des jeunes gens ? Comparez A cela l'art du peintre,
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du sculpteur, etc. Je mets bien au-dessus de tous ces
artistes celui qui sait 1'art d'eduquer de jeunes Ames. ,
Ainsi parle saint Jean Chrysostome, dans son Homelie 6o
sur le dix-huitieme chapitre de saint Mathieu. Cet ideal
d'6ducateur le jeune abbe Lobry 1'avait vu rIalise dans
ses Maitres du petit et du grand seminaire : il s'en 6tait
6pris. Bien mieux ii s'exergait A le remplir au sein mime
de sa famille oi s'6panouissaient de bien belles ames.
Le professorat du college de Bavay I'avait initi6 deja
aux bonnes mithodes pedagogiques sous 1'6ducateur
distingu6 qu'6tait le futur Mgr Mortier. Au petit seminaire de Montpellier en six ans, il donnera toute sa mesure et dans 1'dlan genereux de sa jeunesse ii atteignit
d'un coup la perfection. Aussi comme ii y avait des difficultis au petit skminaire de Soissons, le Sup6rieur g6neral estima (et il le lui dit) que M. Lobry 6taiti la hauteur
de Ia situation. 1Uavait bien jug6 mais la Providence mit
fin brusquement A l'epreuve quand elle vit achevie la
preparation du grand missionnaire de I'Orient.
I.

-

Montpelier 1875-1881

C'est apres la retraite annuelle de 1875 que FrangoisXavier Lobry, encore 6tudiant en theologie, est envoy6
comme professeur au petit s6minaire de Montpellier.
a Mes Superieurs, crit-il,' ont craint pour moi la fatigue
des 6tudes a la maison-mere et m'ont envoy6 dans un
climat doux et favorable a mon estomac, toujours un
pen malade -.
Ii raconte son voyage de Paris a Lyon, en compagnie
d'un bon cure qui s'extasie devant les vignobles de ce
Bourgogne qui lui cofitait si cher! En deux 6tapes, il
arrive A Montpellier.
Le petit seminaire de Montpellier etait log6 ainsi que le
x. Lette du 25 octobre x875.
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grandseminaire dans un ancien couvent de capucins situ6
au bout de laville,presque A la campagne. Longtemps les
deux ktablissements avaient eu un meme sup&rieur.
Encetemps-lA encore la procureetait commune. Mais on
tendait A la separation. Un nouveau petit s6minaire se
construisait, dont la chapelle etait presque achevie.
Parmi les professeurs du grand seminaire, on trouvait
des noms destines A devenir illustres dans la Compagnie :
M. Francois Valette, le superieur; M. Clovis Cornu,
M. Perrichon, etc. D'autre part, A Saint-Pons, autre
petit seminaire du diocese, M. Philippe Meugniot presidait entour6 de MM. Demiautte, Andrieux, etc., auxquels
venait de s'adjoindre un 6tudiant, M. Louis Duthoit,
sorti lui aussi du seminaire de Cambrai.
Au petit s6minaire de Montpellier, M. Lobry etait
recu par le superieur, M. Narcisse Corby. Depuis pros
de trente ans qu'il menait sa barque, M. Corby,universellement connu du monde enseignant en France par
son Petit traite de littrature, avait eu la confiance des
eveques Mgr Thibaut, Mgr Le Courtier et enfin de Mgr
Roverid de Cabrieres. Sa bont6 incomparable, sa priere
continuelle, son art admirable de tenir en haleine tout
son personnel de professeurs et d'dleves, lui conqueraient
tous les cceurs. II n'etait pas jusqu'A sa sant6 toujours
chancelante qui n'inspirit la plus respectueuse sympathie. II laisserait apres lui un magnifique et vaste seminaire, souvenir implrissable de sa vaillance et de sa foi.
M. Francois Lobry etait A bonne ecole. Autour de ce bon
supirieur, 18 professeurs, dont Io lazaristes et 8 ecclksiastiques du diocese travaillaient une jeunesse intelligente
et vive, I'espoir d'un grand diocese. II y avait entre
autres M. Gaetan de MAaulne', un marquis authentique
bien cach6 dans la Congregation de Saint-Vincent de
x. Lettres et premiers elements d'une Notice. M. de Mwaulne mourut &
Moutpellier, le 28 janvier 1883.
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Paul, mais si humblement affectueux et devou6 qu'il
6tait la violette recherchie de tous.
M. Lobry fait la classe de cinquieme a une trentaine
de meridionaux intelligents, mais si peu riflichis qu'ils
pensent apres avoir parle et agi ). II les aime et il envoie
leur photographie en deux groupes A sa famille. II en
tire tout ce qu'il peut : x Moins reflechis que dans le
Nord, les m6ridionaux ont beaucoup d'imagination et
de mtmoire. On ne peut se figurer tout ce qu'on arrive
a faire apprendre aux elves ici. Ils arrivent A savoir
leur grammaire mot i mot d'un bout A l'autre ; en cinquieme ils apprennent par cceur les deux premiers livres
de 1'Anthologie avec l'analyse '. s Et il redemande A son
frere Louis, 61lve de seconde au petit s6minaire de Cambrai, les fameux cahiers d'Anthologie faits i Bavay dont
il se servira.
II ftudie cependant sa thiologie, bien que sa classe de
30o 6lves lui laisse peu de temps, et voilA qu'il est appel6
au diaconat et ordonn6 le samedi, veille de la Trinit6,
xo juin 1876.
, L'ordination a eu lieu i la cath&drale de Montpellier. J'6tais heureux ce jour-lI, 6crit-il i sa famille. Je
sentais que vos anges gardiens i tous et A toutes venaient
me dire i l'oreille que IA-bas, A Ghissignies on priait
pour moi. )
I1 n'y avait pas de vacances A Piques, mais 1'ann6e
scolaire se terminait vers la mi-juillet A cause des chaleurs. Ces vacances bien gagn6es, il les prend sagement ý
Montpellier. Les bains le reposent soit qu'il les prenne au
bassin de natation de la maison, soit A la mer qui n'est
qu'A 4 kilometres. Il est en esprit i Ghissignies, aupris
de son frere Louis. Il conseille A son frere' de lire Tilimaque, le Petit Car/me de Massillon, Bossuet, Chateau1.

Lettre de decembre 1875.

2. Lettre du 30 juillet 1876 A Louis.
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briand. De meme, ajoute-t-il, tu pourrais lire de temps
en temps une conference de Frayssinous ; je me souviens
de les avoir analysees toutes apres ma rhitorique.
Pour l'ann6e scolaire 1876-1877, M. Lobry est encore
professeur de cinquieme, mais de plus directeur ou prefet
de discipline dans la division des moyens.
Ii est ordonni pretre le samedi 23 dkcembre par Mgr
de Cabrieres, conjointement avec M. Louis Duthoit, son
confrere venu de Saint-Pons et un autre diacre du diocese
de Montpellier. I1 essaie d'exprimer ses impressions':
a Chers parents, j'ai kt6 bien emu et pendant plusieurs
jours, tout ce qui s'6tait pass6 et se passait me semblait
un rove. Inutile de vous dire si j'ai pens6 A vous devant
ce Dieu si bon qui m'avait donn6 le pouvoir de le faire
descendre sur I'autel. Pour vous, comme pour moi, ce
fut un sacrifice que de n'etre pas r6unis en cette circonstance, mais comme moi et avec moi, aimez A offrir ces
sacrifices au bon Dieu et soyez-en bien persuades, ils
retomberont en pluie de benedictions sur notre famillen.
Le lendemain, le nouveau pretre chante la grand'messe
au petit skminaire, assiste par M. le Superieur. @Apres
la messe avant de quitter I'autel, M. le Superieur me
forca A subir une cr~rmonie qui ne me plaisait pas beaucoup, c'est-A-dire de laisser baiser mes mains par tous
ceux qui avaient assiste A la messe. Je ne pus retenir mes
larmes quand les 6lves de ma division s'approcherent.
A midi, ceschers enfants vinrent au milieu des applaudissements me presenter un bouquet au refectoire et quand,
A une heure, je me rendis dans leur cour, c'6tait A qui
me sauterait au cou pour m'embrasser ; aussi je fus oblig6
de m'adosser A une muraille pour n'etre pas renverse.
Actuellement c'est A qui me servira la messe. Ils sont
ardents les meridionaux ! J'aime beaucoup les eleves du
1. Lettre du

29 d6cembre

x876.
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sdminaire car ils sont bons et surtout bien plus obeissants que dans le Nord ! , (Janvier 1877).
Pour eux, le jeune directeur prend ses compas et ses
pinceaux. 11 dessine une grotte de Lourdes, avec la
Vierge, qui n'est pas trop mal. A la grille, il suspendra
par des rubans rouges des rouleaux ol chaque mois il
inscrira les noms des 6l1ves qui ont m&rit6 d'etre au
tableau d'honneur. o M. le suprieur et ces messieurs
ont trouve mon idWe heureuse et le tableau tres jali.
Qui m'eft dit quand j'apprenais le dessin chez les
Freres du Quesnoy que cela me servirait pour le petit
s6minaire de Montpellier ? ,
Aux vacances, M. Lobry fut autoris6 d'aller visiter
sa famille. Apres quatre annies d'absence, il revenait
prktre ; c'est avec des larmes de bonheur et des timoignages de veneration qu'on le rebut. Quelle joie pour
tous de le voir monter a 1'autel, annoncer la parole de
Dieu, donner sa b6endiction. Saint-Aubert, Bavay, le
possederent et le feterent apres Ghissignies.
S(Louis ayant terming sa rhetorique allait revitir la
soutane et poursuivre ses etudes a 1'Universit6 catholique
de Lille'. Il ne manquait que Marie, novice des Petites
Sceurs des Pauvres A la Tour Saint-Joseph x.
Mais le grand frere lui donna cette legitime satisfaction d'assister A sa messe, en restant quelques jours avec
elle.
Puis M. Lobry revint a Montpellier . aMon bon sup6-

rieur, &crit-il, m'embrassa avec effusion, heureux de me
revoir apres avoir craint de me perdre, car il avait k6t
question de mon changement.
On lui donnait seulement de I'avancement sur place.
Le visiteur, M. Gadrat, s'6tant rendu compte que M.
Lobry 6tait pieux, regulier, capable, et qu'il s'acquittait
I. Lettre de septembre 1877.
2. Lettre du ier octobre 1877.
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de .ses fonctions avec zMle et avec tact, avait engage
M. Corby A 1'adjoindre a M. de MWaulne pour la classe
de rh6torique. On disait dejA que, jeune de vocation,
il ne 1'6tait pas de caractere et qu'il ferait un tres bon
superieur. M. Corby Je consultait et ses confreres subissaient son ascendant. Les 6leves I'aimaient parce que
Sil aimait, comme il le declare, A travailler au milieu
d'eux et pour eux ,. 11 est heureux dans cette vie intense.
Ses lettres respirent la piet6, I'amour de la nature avec
la tendre et constante affection de la famille.

Cependant I'abb6 Louis, A Lille, entrait au s6minaire
acadimique. Ii preparait le baccalaure'at es lettres et
&s sciences, il &tudiaitl'allemand avec l'aide de M. Jung.
II recevait la tonsure a Cambrai, et reussissait ses examens.
L'ain6 lui prodiguait ses encouragements et ses conseils' : a Pendant les vacances je t'engage fortement A
faire de la botanique et A herboriser. Je m'y suis remis
cette annee et ce sera IA mon occupation pendant les
vacances. Je dois meme aller passer plusieurs jours
dans les montagnes pour recueillir des plantes. J'ai
commenc6 un herbier, j'ai deji 500 plantes, j'en aurai
i.ooo au moins. Je t'indiquerai la maniere de denicher
les plantes. Tu m'enverrais les plantes du Nord et moi
celles du Midi.
Le 9 aofit 1878, c'est de Cauterets que M. Lobry
souhaite la fete A sa chore mere. II avait la gorge et 1'estomac fatigues ; deux confreres partageaient son utile
repos. II continuait d'herboriser.
u Depuis mon arrivie, j'ai ramasse 300 plantes diff6rentes, 3 pieds de chaque, ce qui fait 9oo. On m'a pr&t6
un grenier, sans cela, je ne sais o0 je les aurais logies' >.
En l'annke 1879, le digne superieur, M. Corby, eut la
x. Lettre du 19 juin 1878.
2. Lettre du x6 aoit 1878.
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consolation d'entrer dans le nouveau petit s6minaire.
Le demnnagement s'opera a la faveur des vacances de
PAques, octroyees genereusement cette fois aux elves.
Les professeurs y mirent la main et M. Lobry soigna
l'installation de la division dont il etait charge. Malgr6
la fatigue qui en r6sulte, il se fflicite de l'ampleur et de
la commodite des nouveaux locaux. On peut y loger A
l'aise 400 lkves. II y a des Sceurs pour la cuisine et
l'infirmerie. Mgr de Cabrieres est venu au seminaire, il
a parl longuement avec M. Lobry. II admire son savoirfaire et le prie de venir A 1'6v&ch6 pour faire plus ample
connaissance. LA dessus, M. Gadrat, le visiteur,
s'inquikte : il recommande AM. Lobry de rendre compte
de l'entretien au Tres Honor6 PNre. II voudrait voir
Monseigneur, mais celui-ci est parti pour Rome.
D&cidWment M. Corby est trop fatigue pour diriger le
nouveau seminaire et c'est M. Henri Martin qui vient
du petit seminaire d'Evreux pour le remplacer. II n'a
que 42 ans et une main ferme. Mais M. Lobry s'en accommode, il a aussit6t 1'estime du nouveau superieur et
s'emploie A le faire adopter et par les elves dont il a
la direction et par quelques confreres qui souffrent un
peu du changement.
Aux vacances il prend les eaux de Cauterets qui lui
sont tres salutaires et le mettent en 4tat de supporter
son 4crasante besogne'.
(( Nous sommes, comme l'an dernier, 6crit-il, trois
lazaristes de Montpellier. Notre plaisir, le mien surtout,
est de gravir la montagne. Il y a deux jours, nous avons
fait une ascension de 2.500 metres; j'ai encore trouv6 de
belles plantes poussant et fleurissant presque sous la
neige. )
En 1880, le petit s6minaire de Montpellier eut encore
X. Lettre du zo aofit 1879.
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des vacances A Paques. Les professeurs en profitnrent
pour faire une excursion hardie et pittoresque que M.
Lobry raconte a son frere Louis. L'homme froid du Nord,
le grave professeur de rhetorique nous y apparait sous
un jour nouveau. RWva-t-il de cr6er une science nouvelle,
la spdl1ologie, que la d4couverte toute recente de la
grotte de Dargilan en Lozere allait mettre en faveur ?
Toujours est-il que le jeudi Ier avril, six lazaristes quittaient Montpellier au petit jour, ayant pour but la
Grotte des F6es dans le causse c6venol de Larzac, a
40 kilometres. Sur la route quelques 61lves grossissaient
le groupe, les mamans les confiaient a M. Lobry,le priant
de bien veiller sur eux. A midi, les excursionnistes
accompagnis de deux guides arrivaient au bord de
l'Herault au sommet d'une colline de 250 m. d'altitude.
Ils commencerent par diner copieusement en d6gustant
les meilleurs vins du crCi. Ce n'6tait peut-4trepasprudent.
a Nanmoins, narre M. Lobry', nous nous engageAmes dans une sorte de cratere et nous nous trouvames
au-dessus d'un gouffre beant. Une rampe en fer et une
6chelle devaient en faciliter l'acces, mais l'6chelle 4tait
coupee en deux. Je demandai toutes les ceintures de mes
confreres pour supplier aux 6chelons manquants et
je m'engageai dans le trou avec l'un des guides. Personne
ne recula devant la perspective de se laisser glisser le
long des ceintures dans le gouffre. Une fois sous terre
nous parcourions les grottes qui forment un vWritable
labyrinthe; nous allumions des feux de bengale et des
exclamations d'admiration accueillaient le spectacle
feerique que contemplaient nos yeux, les stalactites et
les stalagmites ktincelantes, aux formes les plus varides.
Dans une salle de 88 metres de haut sur 40 de large,
nous nous trouvames en pr6sence d'une stalagmite de
x. Lettre du 3 avril x88o a Louis Lobry.
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metres de haut qui ressemble etonnannment A une
Vierge. Aussi nous entonnimes tous ensemble l'Ave
maris stella. II y avait bien des endroits dangereux et je
craignais toujours quelque accident, mais graces a Dieu,
rien de serieux n'arriva A personne. Nous restames
quatre heures et demie dans ces grottes a loo m rtres
sous terre. II etait soir quand nous remontames par
la corde de nos ceintures. Le propri6taire des grottes
qui est le pere d'un de nos 6Z1ves, nous fit souper et
nous reprimes la route de Montpellier. , Mais le 22 juillet
suivant, le deuxieme jour des vacances, M. Lobry
retourne aux grottes cette fois en compagnie des sup&rieurs du grand et du petit scminaire, le grave M. Francois Valette et le solennel M. Henri Martin... et l'accident survint qui efit pu Wtre mortel : t Seul avec un
guide, dit-il, je me suis aventur6 dans des salles inexplor6es. En descendant dans l'une d'elles au moyen d'une
corde, celle-ci se trouva trop courte de 5 a 6 metres. Je
sautai dans 1'inconnu, la of aucun homme n'avait mis
le pied, et je me donnai une entorse.
SJepuscependant sortir,malgr6 1'chauffementdupied.
Une personne du bourg indiquie par mes guides, me
guerit en une demi-heure grace A un secret de rebouteux.
Mais il fallut trois hommes pour me tenir ; tant la douleur etait violente ,.
Le 27 juillet, encore un peu boiteux, M. Lobry partait
pour Cauterets d'oi il envoyait a son frere Louis une
petite caisse de 131 echantillons minmralogiques. Il en
a une collection pricieuse, dit-il, A Montpellier'. Au
hasard des confidences, on voit que M. Lobry est curieux
de toutes les sciences naturelles. Sa sant6 restauree au
grand air des montagnes, il reprenait allegrement sa
20

x. Lettre du 31 juillet x88o A Louis.
2. Lettre du io aoft x88o Asa mee.
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laborieuse tache. Mais il 6tait ecrit qu'il n'ach6verait
pas l'ann6e scolaire A Montpellier.
II. -

Soissons (x88i-1886)

Le 13 avril 1881, M. Frangois-Xavier Lobry recevait
la lettre suivante :
MONSIEUR ET TRiS CHER CONFRERE,

La Gracede Notre-Seigneur soit avec vous pour jamais.
Les besoins de mon administration m'obligent A vous
demander le sacrifice de votre position actuelle et Avous
rappeler dans le Nord. Je vous prie de vous rendre directement a Paris et de partir de Montpellier d&s le
lundi [18] ou le mardi [19j de PAques. Je vous prie
de ne rien dire Avos confreres avant le moment du ddpart.

Je serai heureux de vous embrasser et de causer avec
vous. Je salue affectueusement Monsieur le Superieur, le
"bon Pere Corby et tous les n6tres.
Je suis en 1'amour de Notre-Seigneur et de son immacul6e Mare, Monsieur et tres cher Confrere,
Votre tout d6vou6 serviteur
A. FIAT.

i. p. d. 1. m. sup. g6n.
A Paris, le T. H. Pere Fiat nomma M. Lobry suptrieur
du petit s6minaire de Soissons.
Touch6 de la confiance que lui t6moignaient le superieur g6enral et ses assistants et tout ensemble inquiet
des responsabilites qu'il assumait, M. Lobry s'en vint A
Cambrai pour voir M. Sudre, visiteur de la Province.
11 fut convenu qu'il serait install6 le 27 avril et en attendant il profita des vacances 'de PAques pour revoir sa
famille A Ghissignies. < Mon arriv6e, a-t-il 6crit', causa
I. Un Pire chraien, page 15o.
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une agreable surprise A tous. Je fus heureux de revoir
nos parents bien log6s dans une nouvelle maison avec
nos sceurs, heureux aussi de faire connaissance avec
notre belle-soeur Clara. Dieu avait sans doute ses desseins en me ramenant ainsi du Midi dans le Nord de la
France. La famille etait heureuse de me savoir bien
rapprochE de Ghissignies ,.
Le petit seminaire de Soissons etait l'ancienne abbaye
de Saint-Lcger dont il restait une grande et belle chapelle
et de beaux cloitres. Mgr de Garsignies ayant appele
les Lazaristes dans son grand stminaire en 1858, complita son oeuvre, en 1859, en leur confiant le petit sBminaire de Saint-Leger. Depuis, les deux 6tablissements
avaient prosp&re, le nombre des professeurs s'etait
augmente et il y avait de plus 3 on 4 missionnaires pour
pr&cher dans les campagnes. M. Lobry avait sous sa direction 16 professeurs dont 9 confreres, et les 7 autres du
clerg6 dioc6sain. L'eveque de Soissons, depuis 1876,
etait Mgr Odon Thibaudier, prlat aussi 6minent dans la
science sacr~e et profane que pieux et modeste. 11
avait fait partie de la SociWtd des pretres de Saint
Ir6nde, dits Chartreux, de Lyon, puis professeur de philosophie et directeur de 1'Ecole des Hautes Etudes, il
aurait desire un clerg6 plus intellectuel et des maitres
ayant des grades acad6miques.
Les lois sur l'Enseignement projetees par Ferry, Paul
Bert, etc., le preoccupaient vivement. Iln'avait pas manqu6 de faire part de ses craintes et de ses d&sirs au superieur g6ndral des Lazaristes. II accueillit avec bont6
le jeune sup6rieur que la Providence lui envoyait, et
c'est timidement et d'une voix lente et grave, qu'il lui
exposa ses vues. M. Lobry ne s'6tait pas pr6sent6 au
baccalauriat jadis. Peut-ftre le regrettait-il ? II avait
souvent engage son frere Louis A conquirir ses grades de
bachelier puis de licenci6. Ce n'est pas vanit6, disait-il,
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c'est pour la gloire de Dieu ; I'Eglise a besoin de pretres
instruits. Personne plus que lui ne pousserait les dleves
a travailler et les professeurs a devenir aussi competents
que possible. II coutait 1'6veque avec une respectueuse
d6fdrence, admirait la droiture d'esprit et le zMie de cet
homme de Dieu; puis avec une grande simplicit6 et
en toute franchise il pr6sentait les objections et les difficultis. C'etait la question financiere qui limitait les
possibilit6s dans un diocese pauvre, c'etait la question
des vocations qui ne r6sisteraient pas aux tentations
ouvertes par les dipl6mes. Une profonde sympathie
inclinait le bon 6v4que vers ce pr6tre qui s'exprimait avec
une telle ind6pendance et une si grande maitrise. II lui
fit cr6dit plusieurs annees, tout en gardant ses idees
arret6es.
Le sup6rieur s'etait mis d'ailleurs A la besogne sans
d6lai pour restaurer les finances, affermir la discipline,
exciter le zMle des uns et refrener I'ardeur des autres. Il
avait en M. Louis.Droitecourt un brillant professeur
de rhetorique, en M. Planson un 6conome habile et prudent, en M. Pierre Delteil, neveu de l'assistant, un bon
et devou6 confrere. M. Denis Bessiere, professeur de
seeonde malgr6 ses 30 ans, 6tait dispose A se pr6senter
a l'examen du baccalaureat. Bient6t M. Lobry pouvait
6crire A ses parentsz : a Ce n'est pas peu de chose d'avoir
la responsabilit6 et la direction d'une grande maison.
Dieu merci, j'ai trouv6 d'excellents professeurs qui tous
m'entourent d'attention et d'affection bien que je sois
plus jeune que la plupart d'entre eux. Pour les 6elves,
pas de difficultis non plus ; j'ai d6jA leur affection et leur
confiance, j'en ai des preuves tous les jours. a
Il y avait A Vauxbuin une maison de campagne pour
le seminaire. Le plre de M. Planson y etait installI
I. Lettre de mai i88r.
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comme gardien et jardinier ; et le jardin, superbe, servait pour les legons d'horticulture donnies aux seminaristes. M. Lobry n'eut rien de plus press6 que d'y
6tablir un jeu de boules flamandes. UI aimait ce jeu de
plein air qui groupe toute la communaut ; un petit
tonneau de biere venait du Nord pour rafraichiret r&compenser les joueurs. Ainsi s'etablissait entre les confreres une douce et agreable vie de famille. Le pore et la
mere de M. Lobry vinrent visiter leur fils et les lazaristes
de Soissons connurent le chemin de Ghissignies et la
douce hospitalit6 de la maison paternelle. D&s le mois

de septembre 1881, des Soeurs de la Congrtgation de
Notre-Dame de Saint-Erme' furent installes au seminaire pour la cuisine et l'infirmerie : c'etait un avantage
apprdciable, non seulement pour la propret6 et les soins,
mais au point de vue de l'6conomie que Monseigneur
exigeait des plus strictes. Le T. H. P&re Fiat recommandait de d6terminer par un reglement les rapports des
Seurs avec les professeurs et les ilves et se riservait
d'examiner et d'approuver ce reglement.
Au bout d'une annee de superiorat, le succes de M.
Lobry s'affirmait complet. Cependant il 6crivit au T. H.
Pere Fiat pour offrir sa demission... Il en recut la rdponse suivante :
( Quand je vous ai appele Aprendre la conduitedupetit
seminaire de Soissons, je ne me dissimulais pas que vous
rencontreriez de grandes difficults ; mais j'espirais que
vous seriez A la hauteur de la mission qui vous etait
confide. Grices a Dieu vous avez depass6 mon attente.
Et c'est alors que tout est sur le meilleur pied, vous le
reconnaissez vous-meme, que vous me demandez de
vous remplacer ! Je m'en garderai bien. Vous faites trop
bien les affaires de la Congr6gation, du diocese et du
t

i. Lettre du Ie aoft 1882.
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bon Dieu pour que j'aie une autre pens6e que de vous
prier de continuer l'oeuvre si bien commenc6e. »
Avec ce satisfecit encourageant, apres une saison a
Cauterets, M. Lobry avait A se d6vouer non seulement au
seminaire, mais encore au service des Files de la Charit6.
En rentrant a Soissons, il avait deux retraites A pr&cher,
I'une dans le faubourg de la ville, I'autre A 1'H6pital
general de Cambrai. C'etait la premiere fois que ce ministare lui incombait: ce sera celui de toute sa vie. It s'y
animait par les reflexions suivantes : 4 Former ou r6former les Ames, travail etrange et qui demande que je me
d6pense tout entier. Quelques-uns consid&rent ce travail comme un repos. Ils sont bien heureux s'ils peuvent
r6ussir A si peu de frais ! Certaines ceuvres demandent

ies forces du corps, par exemple le travail du macon;
d'autres 1'exercice de la m6moire ou de l'intelligence,
par exemple le professorat. Celle-ci demande l'effort
de l'homme tout entier ; il faut qu'il ait du cceur et qu'il
ait souffert car il trouve beaucoup d'Ames qui ont besoin
de se r6concilier avec Dieu parce qu'elles doivent d'abord
se r6concilier avec la souffrance ; il faut qu'il se donne et
s'abdique lui-meme, car il fait ici l'ceuvre de Dieu. Or
la pens6e de Yhomme est trop 6troite pour embrasser
l'oeuvre divine et sa volont6 trop faible pour la poursuivre. II devra done n'ktre plus lui-m6me, mais pr6ter A
Dieu son cceur et sa voix, son intelligence et son activit6.
II n'y a pas d'homme qui s'improvise. Je dois &treinstruit pour faire du bien, mais je dois surtout etre vertueux pour le faire solidement. Autrefois lorsque je
professais, je me reposais apr&s ma legon; maintenant
j'ai toujours quelque chose a faire en moi, quand je ne
travaille pas pour les autres. Que Dieu m'assiste, on qu'il
me retire de cette vie : il en trouvera toujours de meilleurs que moi. n
M. Lobry 6crit ses conferences. Ce sont des canevas,
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dresses en tableaux, suivant rigoureusement la petite
methode: nature, motifs, moyens; solides mais rien
de brillant, ni d'original. Aussi pourront-elles 6tre donnoes en des temps et dans des lieux divers. Jusqu'a un
age avanc6, M. Lobry dcrira ses conferences avant de
prkcher. Mais il ne varie gure les sujets et il se repete
dans les memes termes, comme clich6s ou stdreotypes
dans sa memoire. Son eloquence est toute de gravit6 et
de conviction et l'on garde longtemps l'intonation de sa
voix, martelant les dures verites.
A Soissons, M. Lobry prkchait parfois aux jeunes filles,
enfants de Marie, ou 6leves des Soeurs du faubourg de
Reims. Mgr Thibaudier le chargea aussi de la direction
des religieuses de 1'H6tel-Dieu et lui temoigne la plus
grande confiance pour r6soudre les questions parfois delicates qui surgissent.
Parmi ses travaux divers, M. Lobry suivait encore
tous les siens avec une tendre et sacerdotale sollicitude.
Le 16 fevrier 1882, il apprenait la mort subite A Staple
du bon cure, M. Hannoire, qui avait favorisk sa vocation
et celle de Louis, qui pendant vingt-huit ans avait
administr la paroisse. M. Lobry s'empressa de venir
AGhissignies pour assister au service funrbre et prononcer du haut de la chaire les paroles d'dloges et d'adieu
que tous attendaient. En 1884, la maladie puis la mort
de son vin6r6 plre le ramenerent a la maison paternelle
pour consoler le cceur de sa m&re et 6lever tous ses fr&res
et soeurs A la hauteur du sacrifice.
Le 29 juin 1884, M. Lobry 6tait a Cambrai dans la
chapelle du grand s6minaire aupres de sa mere veuve,
pour assister A l'ordination sacerdotale du cher abbe
Louis. Quand celui-ci fut nomm6 professeur de sciences
A 1'Institution Notre-Dame a Valenciennes, le superieur
de Saint-LUger pouvait lui donner les meilleurs conseils
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de son experience. i Un professeur, lui 6crivait-il',
doit diviser sa matiere, se faire un cadre et le remplir
en visant A 6tre toujours bien compris de ses gleves.
Aime les el6ves sans faiblesse, ni familiarit6. Qu'ils
sentent en toi la fermet6, la bont6, I'intirft a leur 6gard,
une affection accompagnee de respect. Un jeune professeur ne doit pas recourir au sentiment pour faire de la
discipline : la discipline est une question d'ordre et I'ordre decoule de la raison. Un professeur jeune encore
qui en arrive A dire : c Ne faites pas cela, vous me faites
de la peine a ne sera ni 6cout6, ni ob&i. Or il faut exiger
I'obbissance, en ne disant que les paroles n6cessaires. La
jeunesse est faite pour obeir et elle ob6it volontiers
A une autorit6 sage et discr6te, sinon elle en fait voir de
dures A celui qui n'a pas su la commander. ,
Enfin, M. Lobry trouvait le temps d'6crire la vie et
les vertus de son pere. II travailla A ce livre avec un courage egal A sa pi6t6 filiale. En venant A la messe anniversaire c6elbr6e a Ghissignies pour l'ime de son cher pere,
il offrit son manuscrit de 400 pages richement reliU A sa
bonne mere.
Aux vacances de Piques 1886, il avait encore le
bonheur de recevoir au petit seminaire sa bonne mere
Ag~e de 68 ans, avec son fr6re Louis. Les missionnaires
la fktaient comme leur propre m6re. Mais ils ne la reverraient plus A Soissons. C'6tait I'annie cruciale.
Mgr Thitaudier 6tait decid6 A realiser quelques idWes
qui lui tenaient A coeur et qui lui semblaient impos6es
par la dure n6cessit6 des temps. II explique bridvement,
dans une lettre au sup&rieur du petit siminaire, la combinaison A laquelle il s'6tait attach6. Le grand s6minaire
deviendrait une sorte d'universit6 dont 1'&veque nommerait les professeurs. II laissait aux lazaristes la direction
I. Lettre du 22 octobre x884.
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spirituelle': a J'6tais heureux, dit-il, de vous conserver
A la tete d'une ceuvre plus importante que par le pa&6.
J'acceptais M. Raffy sous votre direction; je voyais
avec grand plaisir l'histoire eccl6siastique et une part
pr6cieuse de la direction spirituelle confibes A M. Planson.

Ce reve, peut-ftre grandiose, se heurtait pourtant au
contrat passe entre Mgr de Garsignies et le T. H. Pre
Etienne, que Paris voulait maintenir. M. Julien Gu6neret superieur du grand seminaire et ses confreres, A
1'exception de M. Raffy, etaient dlibhrement sacrifins.
Le petit seminaire etait abandonni au clerg6 diocesain.
Il y eut des pourparlers et des concessions importantes.
Pour le bien de la paix, note M. Lobry, nous consentions
A abandonner le petit seminaire, et A remplacer M. Gu&neret au grand seminaire... mais il etait impossible d'aller plus loin. Une lettre du T. H. Pere Fiat, du 5 septembre, denoua brusquement la situation:< Nous avons,
dans un conseil extraordinaire tenu ce matin, decide
de nous retirer du grand seminaire de Soissons. M. Sudre
va porter ce soir cette nouvelle A Monseigneur. Je vous
attends A Paris pour vous faire connaitre votre destination. ,
Ainsi les enfants de saint Vincent quittaient le diocese
de Soissons, m6me les missionnaires que Monseigneur
efit voulu conserver en leur offrant la cure de Saint-Germain.
Le vicaire general Jacquin exprimait ses regrets en
ces termes blogieux ' : a Personne plus que moi, Monsieur
le Supwrieur, ne regrette votre depart. Mieux que tout
autre, j'ai kt6 Am6me d'appricier la prudence, la fermet6,
le d6vouement et 1'6conomie de votre gouvernement,
les services que vous avez rendus au diocese, le bon esprit
1.

Lettre du 29 aodt x886 & M. Lobry.
2. Lettre du 16 septembre 1886.
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la piete, la docilit6 de vos l6kves ; les liberalitis importantes dont vous et vos charitables auxiliaires ont fait
profiter 1'etablissement et nos enfants ; la franchise,
et la droiture de votre caract&re, l'amtnitt de vos rapports avec tous. Aussi, je m'en fais honneur, il n'a pas
tenu a moi que vous ne restiez longtemps encore au
milieu de nous. )
Monseigneur lui-m6me transmettait au superieur 1'expression de sa profonde reconnaissance. « Je remplis ce
devoir, 6crivait-il', avec une douloureuse emotion et
aussi avec des sentiments- qui, je le crois, adouciraient
l'amertume qui peut se trouver dans le cceur de messieurs
vos confreres, s'ils pouvaient voir dans mon cceur.
M. Lobry quitta Soissons sans faire d'adieux A 1'6v&que. II s'en explique: ( Comme ma separation d'avec
Monseigneur l'ebvque de Soissons eft Wtd trop penible,
je ne suis pas all6 le voir. II m'a fait chercher A SaintLeger, chez nos Sceurs et jusqu'& Vauxbuin... II m'a
6crit une lettre tres bonne et bien affectueuse accompagn6e d'une relique precieuse, un morceau du oeur de
saint Vincent. J'6crirai a Monseigneur pour le remercier. ,
La correspondance continua plusieurs annees encore.
Le 25 dicembre 1886, M. Lobry 6crit : , Monseigneur de
Soissons m'a 6crit une longue lettre de quatre pages.
Je ne sais pourquoi il continue de me temoigner tant
d'amitiIs. II est vrai que je lui ai rendu quelques bons
services dans son diocese'. )
Nommi en 1889 A l'archevech6 de Cambrai, Mgr Odon
Thibaudier se preoccupe de I'accueil qu'il y recevra, et
il ecrit A M. Lobry3 : u Je ne doute pas de l'accueil religieux de vos messieurs. Avec quels sentiments me
voient-ils venir ? II est assez facile de m'en faire quelque
z. Lettre du 29 aoCt i8S6.
2. Lettre du 27 septembre 1886 A sa mere.
3. De Lyon le ier avril 1889.
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idWe. La v6rit6 est que je serais bien heureux de les dedommager de ce qu'ils ont pu regarder comme le r6sultat
d'une estime et de sympathies insuffisantes. J'aime beaucoup d'abord, le v6n6rable M. Sudre, puis je ne suis point
r6volutionnaire et je me fais un devoir de tenir un tres
grand compte des services rendus. Enfin j'ai la confiance que le diocese de Cambrai est et sera trait6 par les
fils de saint Vincent avec une particuli6re consideration.,
(t suivre).
[Arthur DROULEZ]

ASIE
CHINE
TIENTSIN
EXTRAIT D'UNE LETTRE DE MA S(EUR

HUCQ

A M. EMILECAZOT, DIRECTEURDES FILLES DE LACHARITE.

Tientsin, maison des Soeurs martyres, le 4 mai 1936
MON

RESPECTABLE

PkRE,

... 37 baptemes, 30 premieres communions, 2 mariages;
terre b6nie des Martyres, que tu es genereuse et pleine
de promesses !...
La cer6monie des baptemes 6tait tres touchante, notre
respectable Sceur Visitatrice, ma Sceur Reisenthel, y
assistait, non sans emotion, songeant qu'd cet endroit
meme, il y a soixante-six ans, nos sceurs succombaient
sous les coups de leurs pers4cuteurs.
J'ai profit6 de la presence de notre respectable Sceur
Visitatrice pour lui parler de 1'exiguit6 du cat&chuinnat
et envisager la possibilit6 de 1'agrandir.
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La chose se pr6sente comme d'elle-meme, ou plut6t,
nos martyres se sont hittes de raaliser nos pieuxprojets,
en permettant qu'un aubergiste, notre voisin, dont les
maisons sont situees sur le terrain des martyres, se soit
dclar6 insolvable. Du fait qu'il ne payait pas un loyer
qui nous aide A soutenir les oeuvres, nous lui avons annonce qu'il avait A nous cdder la place. C'est ce qu'il fit
le 24 avril, jour anniversaire de la naissance de saint
Vincent, et nous primes possession de cet enclos, compos6 d'une cour et de 12 chambrettes chinoises, qui nous
conviendront parfaitement pour loger nos catkchumenes.
Vous voyez, mon Respectable Pere, que la divine Providence permet que nous 6largissions notre champ
d'action en reprenant, petit A petit, possession du terrain, autrefois occup6 par nos h6roiques devanci6res.
Avec toutes mes compagnes, j'ai l'honneur d'etre, mon
Respectable Pre, votre humble et obeissante,
Seur HucQ,
i. f. d. 1. c. s. d. p. m.

YUN G-PING-FU
MGR FRANCOIS GEURTS : CINQUANTE ANS D'APOSTOLAT

Le 19 septembre 1936, il y a eu cinquante ans que le,
v6ndr6 Mgr Francois Geurts, premier vicaire apostolique de Yungpingfu, abordait a Changhai, sur la terre
de Chine. Un mois plus tard, le 13 octobre 1886, ii
arrivait AChengtingfu, lieu de sa destination.
Depuis deux mois, le nouveau groupe d'ap6tres
6tait parti de Marseille : un pretre, M. Louis Fatiguet,
deux diacres, quatre sous-diacres dont frdre Paul
Faveau et frere Fran9ois Geurts, deux coadjuteurs,
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dont frere Eugene Sirvain (1858-1886) enfin quinze
Filles de la Charit6. Nous avons cit6 quelques noms,
On pouvait parler d'une compagnie illustre. Vingtcinq ans plus tard, Mgr Fatiguet 6tait vicaire apostolique de Nanchang (II juin 1911). Mgr Faveau, vicaire
apostolique de Hangchow (2 octobre 19qo), Mgr Geurts,
depuis plus de dix ans, vicaire apostolique de Yungpingfu (4 fivrier 1900). Les compagnons de voyage
se gardaient riciproquement bon souvenir: au sacre
de Mgr Faveau nous rencontrons Mgr Geurts comume
6veque assistant; I'annee d'apres, Mgr Fatiguet, consacr6 par Mgr Reynaud, avait desirW voir A ses c6tes
Mgr Geurts et Mgr Faveau ; malheureusement le vicare
apostolique de Yungpingfu fut emp6chi de venir.
Mais revenons sur nos pas. L'Anadyr partit docn
de Marseille le 15 aoit 1886, tous les missionnaires ne
devaient pas hWlas voir la Chine : le frere Sirvain, de
faible sante, ne put resister aux chaleurs du golfe
d'Aden. Une congestion pulmonaire l'arracha a I'affection d6voude de ses confreres, le 26 aoit au soir. Un
service funebre eut lieu a bord; apres que la nuit, on
eut veillU le corps, on en fit la levee ; office et absoute
furent entierement conformes aux regles de la liturgie,
A part le chant que rempla"a la psalmodie. Tout le
monde fut grandement impressionn6.
Le reste du voyage se passa sans accidents. Comme
nous I'avons dit,- Mgr Geurts n'6tait encore que sousdiacre. En faisant le voyage de Changhai a Chengtingfu,
le jeune missionnaire fut recu a Tientsin, et combien
chaleureusement, par son oncle, M. Frangois Wijnhoven, procureur en cette ville, missionnaire en Chine
depuis pros de quinze ans. A la lettre que le neveu
envoya A ses parents, I'oncle voulut ajouter un postscriptum : (Votre cher Francois nous est arriv- tr&s
joyeux et en bonne sant6, et a commence dej! la der-
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nikre 4tape de son voyage. Hier je I'ai conduit jusqu'aux portes de la ville. Je lui ai procure son passeport chinois. Soyez done tranquilles, dans huit jours
ii sera au lieu de sa destination. Pour commemorer
vos noces d'argent, ensemble nous avons lev6 notre
verre a votre sant6. Le matin de la Saint Michel, j'ai
celebri la sainte messe dans la chapelle des Martyrs
de 1870 (A l'endroit m6me ot ils furent massacres)
pour remercier le bon Dieu des graces qu'il vous a
accord6es, ma chbre soeur [la mere de Mgr], a vous et
a vos enfants. Francois s'approchait de la sainte table.
Nous ffunes tres 6mus... Je lui ai mis ses habits chinois :
avec sa large robe asiatique, sa tkte rasee et sa barbiche
chinoise, il a I'air vraiment bien. 1
Ce fut A Chengtingfu,le 27 mars 1887,que Mgr Sarthou
1'6leva au diaconat, et le Ier mai suivant, au sacerdoce.
Au mois de septembre de la meme annte, il fut cede au
Vicariat de Pekin, et nomme professeur au petit college
anglais de Tientsin : c'4tait le commencement du grand
collge actuel des Petits Freres de Marie. M. Geurts se
donna entierement a cette tache et y eut l'occasion
de bien s'initier A la langue chinoise et d'augmenter
encore ses counaissances d'anglais. Quatre ans plus tard,
il devint missionnaire dans le plein sens du mot, dans le
district de Suenhoafu. Pendant une courte 6chappee oA il
put laisser la ses comptes et sa caisse, M. Wijnhoven y
avait 6t6 autrefois directeur (1878-1884). En ce moment,
1891 unautre des tout premiers missionnaires hollandais,
en ChineM. Joseph Allofs,occupait ceposte. Il ysuccomba
le 26 mai 1894, a 1'age de 40 ans, victime du typhus, et

ce fut M. Geurts qui lui succeda comme directeur. Singulibre coincidence : exactement le m6me jour, de cette
mrme annee; egalement victime. du typhus, mourut le
saint oncle, lui aussi dans la force de son age, i 46 ans.
Le nouveau directeur sentit, une fois de plus, que la vie
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du nmissionnaire demande souvent de lourds sacrifices.
Nous n'avons pas d'autres d6tails sur la vie missionnaire de notre jubilaire. Son meilleur loge, la meileure
appr6ciation des travaux du directeur de Suenhoafu,
nous l'avons dans le choix que fit de sa personne, en d&cembre 1899, Sa Saintet6 Leon XIII, qui le nomma premier vicaire apostolique de la partie Nord-Est du Vicariat de Pekin, nouvelle circonscription eccldsiastique
connue, jusqu'en 1924, sous le nom du Vicariat apostolique du Tch6ly-Oriental, et, a partir de 1924, sous celui
de Yungpingfu.
Le nouvelelu,qui avait 37 ans, se trouvait A Rome avec
son propre v&6que, Mgr Favier, quand il apprit sa nomination, que d'ailleurs Mgr Favier venait d'y n6gocier.
Mgr Geurts se rendit en Hollande et y recut la consecration 6piscopale, le 4 f6vrier 19oo, dans la belle cath6drale
de Bois-le-Duc, un des rares monuments du moyen age
qui, en Hollande, soient encore aux mains des catholiques et que nous devons a 1'6nergique r6solution deNapolion Ier. Son consecrateur fut le jeune archeveque
d'Utrecht, Mgr van de Wetering, 65 e successeur de
saint Willibrord, ap6tre des Frisons. Mgr van de Ven, de
Bois-le-Duc, et Mgr Vie, vicaire apostolique lazariste
du Kiangsi-Oriental, furent les 6vWques assistants.
Etaient aussi pr6sents le v6nerable pere de Monseigneur,
sa sceur, Fille de la Charit6, et M. Jean Gracieux, sup&rieur de Wernhout, en ce moment-lI l'unique maison
de la Congr6gation en Hollande. Comme armoiries le
nouveau pontife choisit les deux emblmes de la Congregation : le Christ RWdempteur et la Vierge de la M6daille
miraculeuse ; au-dessous un symbole emprunt6 au pays
natal : un de ces petits puits de saint Willibrord, aupres
desquels suivant la tradition, le saint a baptise. Comime,
devise : Sitientes venite ad aquas, vous tous les assoifies,
venez done aux eaux (Is. LV, i).
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Nous ne tenterons pas un parallle entre le vicaire
apostolique de Yungpingfu et I'ap6tre des Frisons;
les traits de comparaison ne manqueraient certes pas:
l'6tendue de leur territoire d'apostolat : la superficie de
la Hollande n'est que les trois-quarts du Vicariat, et
le peu de choses ou le rien qui, jusque-IA, y avait 6t6 fait.
Le Vicariat deYungpingfu, sur 4 millions d'habitants,
comptait, en 1900oo, 2.822 catholiques seulement. II y
avait deux pr6tres europ6ens, M. Capy et M. Fabregues,
et deux pretres chinois, pret@s temporairement par le
Vicariat de P6kin. Les deux pretres europ6ens sont
rentres presque imm6diatement dans leur vicariat ;
des deux pr6tres indigenes 'un avait de I'age et de l'experience, l'autre ktait jeune ; celui qui avait de I'experience tomba malade apr6s deux ans et mourut quelques mois plus tard. I1 y avait tout au plus une dizaine
de petites 6coles de village, dans certaines vieilles chr6tients ; le nombre des 66ves n'atteignait pas deux cents.
Il y avait 6 ou 7 petites chapelles, en y comprenant les
oratoires : simples maisons chinoises. II y avait 4 ou
5 religieuses indigenes, temporairement pr6t6es comme
les pr6tres, par P6kin. Le compte annuel de 19oo accusait
76 bapt6mes d'adultes. C'6tait tout ! C'est que I'ancien
vicariat avait 6t6 dans l'impossibilit6 de cultiver davantage cette portion 1loign6e de son troupeau. La Congr6gation destinait ce champ au zdle des missionnaires
hollandais qui, depuis la fondation de Wernhout, se
recrutaient d6ej plus nombreux. Survint la tourmente
des Boxeurs, et la dispersion de tous les chr6tiens, et de
toutes les chrftients ; le village de Hoanghoa-kiang
fut l'unique exception : ses cinq cents chr6tiens se barricad6rent chez eux et, seuls du vicariat, 6chapperent
de la sorte an pillage, A la pers6cution. Dans 6 ou 7 chr&tientis il y eut des morts < martyrs ,. On en compte une
centaine.
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Pendant cette dispersion des brebis, le pasteur se
trouvait au loin, en Europe, et dut attendre que la tourmente ffit pass6e pour pouvoir les rejoindre. Quatorze
mois seulement apres sa consecration, le 30 mars 19o0,

Mgr Geurts put faire son entree dans son vicariat :
sans cath6drale, sans palais, sans meme une residence
convenable. C'Utait pour y contempler la desolation.
Un confrere hollandais de Chengtingfu, M. Alexandre
Waelen, vint bient6t l'y rejoindre. Et l'on commenga.
II y avait des ruines certes, mais on allait bitir sur les
sacrifices et le sang des martyrs. La benediction du Seigneur etait done assuree.
Aujourd'hui, apres trente-cinq ans, le compte annuel
de 1935 accuse 30.928 catholiques, 2o pretres europeens,

13 pretres chinois, 14 residences de missionnaires. Il y
a plus de 14 Filles de la Charit6 : dispensaires, remedes,
visites a domicile. 11 y a 14 grands seminaristes, une
bonne .cinquantaine de petits s6minaristes. I1 y a une
Congregation de religieuses indig&nes, fondee par Monseigneur, orphelinats, &coles de catkchumenes et 6coles
d'enseignement primaire. Ces Sceurs de I'lmmaculie
Conception sont actuellement au nombre de 36 et poss6dent un noviciat qui augmente r6gulierement leur nombre. Pour cette annie 1936, le nombre des baptimes
depassera sfirement 1.5oo.
Pour ce qui est de I'enseignement: voici d'abord des
classes de prieres et de catechisme qui ont plus de mille
6lves : ces 6coliers changent et sont remplaces, tous
les ans ou tous les deux ans ; puis ce sont des 6coles ordinaires dont l'enseignement est celui impose par l'Itat :
il y a l'enseignement primaire avec 38 classes et 1.4oo
6leves ; puis 3 6coles primaires supirieuresavec x6o e1lves. Les Filles de la Charit6 ont, de plus, dans le district
des Mines, A Tangshan, un ensemble d'ecoles pour
filles qui comprend tout I'enseignement primaire ainsi
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que 1'enseignement secondaire complet. Les Frtres de
Notre-Dame des Sept-Douleurs de Voorhout (Hollande)
ont A Tangshan, en dehors d'autres oeuvres, une Ecole
de Metiers (1928).

Necessairement il faut des batisses : on admire aujourd'hui A Yungpingfu une superbe cath6drale, un beau
petit s6minaire, une vaste residence centrale, de nombreuses 6coles, dont quelques-unes tres grandes ; en
dehors des 14 r6sidences de missionnaires d&jA mentionn6es, on rencontre 15 eglises, 44 chapelles ou oratoires.
Parmi les eglises et chapelles qui toutes sont dignes du
culte catholique, quelques-unes sont belles ; quant aux
residences, un des soucis de Monseigneur a toujours et6
de bAtir pour ses missionnaires des maisons conformes
aux exigences de 1'hygiene ; ce dont, un jour, I'a filicit6
un docteur en medecine, de passage A Yungpingfu.
Durant ces cinquante ans 6coules, Monseigneur est'
venu trois fois en Europe : en 1900, lors de son sacre,
en 1914, comme d&16gu6 a 1'Assemblee gen&rale pour la
province de la Chine du Nord et en 1926, pour r6tablir
sa sant6. Plusieurs mois de ce dernier sejour, Sa Grandeur
les passa en Suisse, A Montana, et c'est la qu'elle apprit
le dtsolant pillage de la r6sidence de Yungpingfu. Rentr6
en Chine, Monseigneur demanda et obtint du Saint-Siege
en 1928, un Coadjuteur en la personne d'un de ses missionnaires de la premiere heure, un des quatre premiers
missionnaires de la maison de Panningen, Mgr Eugene
Lebouille. Mgr Geurts le consacra lui-mnme dans sa
cathedrale le 18 novembre 1928. Soulagi ainsi des fatigues qu'occasionnent inevitablement les longues courses
apostoliques Atravers le vicariat, Monseigneur continue
de conduire son troupeau avec sa coutuminre sagesse,
fruit de cinquante ans d'apostolat en Chine.
Signalons une particularit6 du petit seminaire AYungpingfu : il y a une bonne dizaine d'annees, Mgr Geurts
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dkcida, specialement en vue de l'Htude du latin, d'employer une langue vivante, autre que le chinois, comme
vehicule de 1'enseignement. Pour plusieurs raisons, il
adopta le frangais. Les resultats obtenus, comme dit un
de ses missionnaires (Bulletin Catholique de Pikin, 1932,
page 570) donnent raison A la clairvoyance de Son Excellence qui, d'ailleurs, connaissait A fond les questions
d'enseignement en Chine. Non seulement les shminaristes
10 gagnent en largeur d'esprit, ce qu'obtient tout homme
par la frequentation et l'assimilation d'une litterature
etrangere, mais 20 ils comprennent mieux la langue
latire; 30 par le fait m6me ils ne rencontrent pas tant
de difficultis dans les etudes du grand seminaire, sans
compter 40 la facilit6 qui leur est ainsi offerte, de recourir dans la vie sacerdotale, A des livres et des revues qui
n'existent pas en chinois ; sans oublier enfin 50 le prestige
qu'ils acquierent aux yeux de leurs compatriotes par la
connaissance d'une langue 6trang6re.
On connait 1'arbre A ses fruits. Nous avons tout lieu
de filiciter le jubilaire septuaginaire, qui peut contempler, le coeur rempli de reconnaissance, le travail accompli. Certes, nous le savons, Sa Grandeur rapporte la gloire,
toute la gloire, a Celui qui seul peut donner la croissance,
mais il nous sera permis aussi de rappeler que planter
et arroser, en portant le poids du jour et de la chaleur,
sont ordinairement les presupposes de la benediction du
ciel. Et alors il nous plait de voir dans le v6ndr6 vicaire
apostolique, doyen des membres de la province de Hollande, le serviteur fiddle qui sans relache a pein6 dans Ie
champ que la divine Providence lui a confi6. II l'a fait
en collaboration avec ses confreres qui, d'ann6e en annie,
venaient fortifier les rangs: europlens d'abord, en
19oo le district de Yungpingfu ne comptait meme pas
encore un seul seminariste; pretres chinois ensuite,
actuellement 8 pretres seculiers et 5 lazaristes ; aides
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precieux, fruit du siminaire qu'a partir de 1903, date de
sa fondation, Monseigneur a soigne comme la prunelle
de ses yeux. Tous ces pretres, les dix ou quinze premieres
annees surtout, lui-meme a dfi les former; un missionnaire en Chine ne s'improvise pas. Pendant des annies,
meme apres ktre parvenu A se faire comprendre dans la
langue du pays, le jeune missionnaire a besoin de conseils et d'une esplce de contr6le presque continuel. Dans
ce r6le delicat et parfois penible, Monseigneur a excell6.
Comme 6veque il a dii former aussi et organiser tout son
Vicariat, qui 6tait pauvre: pauvre au debut, nous I'avons
dit, et pauvre encore aujourd'hui; avec pourtant de
beaux resultats. La Providence y a pourvu, mais non pas
sans 1'excellente administration financikre qu'a maintenue
le vicaire apostolique.
Monseigneur possede a un degr6 eminent la langue du
pays, parlke et ecrite ; il connait le peuple chinois, son
histoire profane et ecclksiastique. En theologie il est
I'homme qu'on consulte et auquel on a recours pour resoudre les v cas de conscience n, et tous les missionnaires
ont toujours admire sa grande science et sa competence
quand il s'agit de resoudre une difficult&. Grace a ces
dons naturels et surnaturels, Monseigneur s'est assure
1'estime et 1'affection des siens. Ajoutons-y son grand
attachement pour la Congregation, son amour de la
regle que saint Vincent nous a donnie, et dont il a
d6clare que c'est elle, sa vie religieuse, qui l'a soutenu
et lui a donn6 la force de rendre ses ann6es de Chine
fructueuses : elles sont d&s lors venues en grand nombre
les ames assoiffees de verite et se sont d&saltr6es aux
eaux salutaires du bapteme et de la suave doctrine de
Notre-Seigneur J6sus-Christ... Sitientes... ad aquas...
Le 19 septembre, jour du jubilM, n'a pas et&solennisW;
on reserve les solennites extirieures pour les noces d'or
sacerdotales du er
1 mai 1937; nous unirons deja cepen-
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dant nos sentiments de joie A ceux du Vicariat de Yungpingfu, et nous les exprimerons en une priere fervente,
de reconnaissance pour le pass6 et de confiance pour
l'avenir: Stet et pascat in fortitudine tua, Domine, in sublimitate nominis tui.
Nimigue, septembre 1936.
Corneille VERWOERD.

COCHINCHINE
EXTRAIT D'UNE LETTRE DE

MA

SCEUR

SEMPE,

A tA

RESPECTABLE MERE LEBRUN
Saigon, dispensaire de la Croix Rouge, 8 mars r936.

Savez-vous, ma Mere, que notre 6cole nous donne
d6jA grande satisfaction ? Apres 1'examen du dipl6me
simple que le Gouvernement reconnait comme base
de toute formation professionnelle en Indochine, et
qui a kt6 brillamment obtenu par cinq Francaises, deux
Annamites, dont une sceur Amante de la Croix, nous
avons fait passer 18 certificats d'Auxiliaires annamites,
lesquels permettront A nos 6lves d'assurer des gardes
A domicile et de rendre service dans les cliniques, chez
un m6decin, etc.
Trois annies de stages hospitaliers permettront, apres
le dipl6me simple de la Croix-Rouge, d'obtenir au concours la titularisation dans un service de 1'Assistance.
Pour la nouvelle session du certificat d'auxiliaires
qui vient de commencer, j'ai pros d'une quarantaine
d'inscriptions, parmi lesquelles deux sceurs Amantes de
la Croix, trois de couvents diff6rents et cinq de nos
Sceurs. Une section parlant francais, aura les cours en
francais et rp6etitions par ma Soeur Lacoste, qui se
rendra une apres-midi par semaine A l'h6pital de Giadinh, pour faire ses d6monstrations et soins aux malades
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J'ai pu organiser la chose ainsi, ma Mere, en conciliant
toutes choses et cela ne fait plus de difficultis. Une
semaine, lemon aux Sceurs, une autre aux jeunes files;
la section ne comprenant pas le francais suivra un
cours en annamite. Notre premiere laureate annamite du dipl6me simple
et les premieres des Auxiliaires, viennent d'etre enr6les
au dispensaire antituberculeux, en qualit6 de visiteuses.
Un peu entrainees prticdemment pour accompagner
chaque semaine la sceur, elles font d6jA du bon travail,
ont d6pist, pas mal de malades, et vont faire les antireactions A domicile. Toutes deux tres bonnes chrltiennes, Enfants de Marie et Louise de Marillac ; elles
peuvent nous aider dans l'apostolat, tout en se faisant
une petite situation encore peu r6tribuee, mais qui
s'ameliorera peu A peu. Le Comit6 me demande d'en
former d'autres. Chaque semaine nos 6lves auront
deux cours sur la tuberculose, les oeuvres antituberculeuses, etc., par le medecin du dispensaire.
Vous voyez, ma MIre, que nous sommes tout A fait
dans le mouvement et jouissons de la tres grande bienveillance d'une administration toute disposee A favoriser un tel essor.
Notre enseignement se complet*4e d6monstrations
tout A fait pratiques, sur l'immense champ de paillotes
qui nous avoisine. Presque chaque jour l'une de mes
compagnes va soigner les yeux de 50 A 6o enfants et
adultes, dans une vraie brousse, oi l'on nous accueille
avec de vWritables transports. C'est A qui sortira le
premier de sa paillote, qui une vieille chaise, qui un
escabeau boiteux ; et de tous les recoins de ces massifs
de bananiers, sortent tous ces pauvres gens aux yeux
lamentables, dont le pus s'6coule parfois A flots, certains meme sont & la veille de perdre tout A fait la
vue. Quelques jours de soins rPguliers ont, la plupart
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du temps, raison de toutes ces mis&res qui n'ont pas
le courage de venir jusqu'a nous. Ils sont heureux que
nous allions a eux et nous le montrent par le plus chaleureux accueil. Quand une region est amiliorde, on
attaque un autre morceau du champ de misere, ou nous
accompagne tour A tour quelque Enfant de Marie,
ou quelque Louise de Marillac. Nous y dirigerons bient6t
nos Bleves des couvents annamites, afin de les former
A des soins qui leur seront si utiles dans leurs diverses
chr6tients.
Les jours de cours, tout cet essaim de Soeurs et les
jeunes filles dloignees du dispensaire prennent leur repas
de midi chez nous, grace A la generosit6 du Comit6.
Nous installons les differents refectoires sous les verandas, un peu partout, et les petites soeurs vont ensuite
faire leurs exercices, tout comme au couvent. Elles
sont fort dociles, ne demandent qu'a nous imiter, aussi
sommes-nous tenues A ne leur donner que de bons
exemples. Chaque superieure me confie ses filles avec
recommandation expresse de les reprendre, si c'est

n&cessaire, et surtout de les former A la charit6. N'est-ce
pas touchant ma Mere ?

Soeur SEMPA,
I. f. d. 1. c. s. d. p. m.

PALESTINE
LE JUBIIU

DE LA MAISON SAINT-VINCENT A JsRUSALEM

Extrails d'une lettre de ma seur Petit, visilalrice de Syrie,

a ma seur Lepicard, Pconome de la Compagnie des Filles
de la Charile.
Nazareth, le 5 mai 1936.

... Ce m'est une consolation de vous parler aujourd'hui du jubil6 de Jerusalem, cinquantieme anniversaire de la fondation de l'hospice Saint-Vincent.
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J'arrivai mercredi 29 avril dans la ville sainte ; d&s
le lendemain jeudi, trois messes matinales au Calvaire
et au Saint-Sepulcre servirent d'ouverture A la journ~e
de retraite de nos trois petites fiancees du Seigneur,
retraite qui en fut une aussi pour moi, heureuse de les
preparer a se donner a Lui, sur le lieu m&me oi I1
nous timoigna son amour jusqu'i la mort de la Croix.
Je vous assure que la messe de vendredi ier mai au
calvaire fut une heure emouvante : Notre Respectable
Pre Visiteur offrit le Saint-Sacrifice entour6 d'une
couronne de cornettes, au centre de laquelle ktaient
plac6es nos trois jeunes sceurs, A 1'endroit d'oi la Sainte

Vierge considerait son Jesus expirant: oh ! comme je
Lui ai demand6 de dposer aux pieds du Sauveur les
cceurs de toutes les Filles de la Charit6, afin que, inondes du prkcieux Sang, tous soient fidles et g6ndreux
dans les immolations que son amour pourra leur demander. Dans la matinee, nous allames a l'6glise que
les Pores Assomptionnistes ont reconstruite sur I'emplacement de celle elevee (par sainte HWClne, je crois),
A l'endroit oi saint Pierre rencontra Jesus apres son
reniement ; c'6tait la que se trouvait le palais de Caiphe
et sons 1'eglise l'on avait conserve la prison oui NotreSeigneur passa la nuit : je ne pense pas que vous ayez
vu cela, car les fouilles sont assez recentes. Le Pere
6conome nous avait accompagnees lui-mýme pour bien
nous expliquer et, d'une terrasse que les Peres ont
menag&e dans ce but, on a une vue d'ensemble qui permet de reconstituer les lieux A l'epoque de N.-S. en
se rendant bien compte de la Passion. Nous avons
passe deux heures vraiment pleines d'impressions inoubliables, surtout dans cette prison souterraine, qui
rappelle la prison Mamertine, sur les murs de laquelle
la foi des premiers chritiens a grave des croix qui t6moignent de leur devotion pour ce lieu.
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Samnedi matin, service solennel pour les Sceurs et
bienfaiteurs d6c6des. Le soir, charmante petite seance
dans sa simplicit6 : une delicieuse pouponne de 4 ans,
entouree de tous les petits de la creche, une palme A
la main, nous a comment (( Bini soit celui qui vient
au nom du Seigneur », que tous acheverent par un
vibrant c Hosanna au Fils de David) en agitant leurs
palmes; puis ce furent # les cinq anges qui president
aux fondations des Filles de la Charit6e, qui nous
raconterent les merveilles de celle de J6rusalem et,
apr6s qu'un orphelin et une aveugle nous eurent exprim6
leur reconnaissance en termes d&licats. Le PWre Vincent,
1'illustre savant dominicain, nous fit ensuite venir les
larmes aux yeux, en nous retraCant les souvenirs personnels qu'il conserve des premiers temps de l'hospice
Saint-Vincent.
La journ&e s'ach6ve en un beau salut avec Miserere
et Magificat ; le Te Deum est reserve pour le lendemain, qui s'ouvre par la messe cel6bree par le patriarche
a 6 heures. Celui-ci, tres paternel, tient A donner luimeme la sainte communion A pros de 4oo enfants ou
infirmes. La grave l'a cependant oblige A venir A pieds,
car les arabes parsement les rues de clous pour crever
les pneus aux autos qui tentent de passer ; si bien que
le consul n'a pu parvenir A se rendre A la grand'messe
de 8 heures. C61ebree par M. le Visiteur, elle a Wtd tres
bien chantee par les aveugles ; y assistaient, malgr6
les difficultis, nombre d'anciens et anciennes et les
Dames de la Cbarite, qui toutes communierent. L'atmosphere familiale et sympathique ktait vraiment r&confortante. La bonne sceur Mayaud, en faisant une moiti6
du chemin A pieds, avait pu arriver a se joindre A nous ;
mais ii m'a 6t6 personnellement impossible de me rendre
A Bethl6em.

Apres la grand'messe nous pimes assister au Saint-
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dont 1'Eglise cedlbre la d6couverte par sainte H6l1ne.
Pour achever la fete, le dimanche 3 mai, vepres solennelles avec salut par le Reverend Pore Custode, et un
vibrant Te Deum. Vraiment tous les cceurs ktaient A
1'unisson pour remercier le bon Dieu de ces cinquante
annies, marquees de tant de graces providentielles au
milieu de bien des 6preuves et des difficultes.
Hier, avant de partir, nous avons voulu entendre la
messe de 5 h. I/2 a Geths6mani : veritable pelerinage
qu'il fallut faire A pieds, tant A l'aller qu'au retour.
Heureusement le train nous a deposees A Caiffa, d'oiL
une auto libanaise a consenti A nous conduire jusqu'A
Nazareth, sans encombre d'ailleurs. En partant de tres
bonne heure jeudi, j'arriverai A Caiffa pour prendre le
bateau, si la voie de terre n'est pas sure. Decid6ment
le monde s'agite partout ; mais les difficultes materielles
A part, nous ne sommes pas A plaindre et meme nos
cornettes sont notre sauvegarde ; les musulmans n'en
veulent pas aux chretiens, mais aux juifs ; un employe
des Soeurs qui se trouvait dans une bagarre, menac6
par un arabe qui le prenait pour un juif, se tira d'af-faire en sortant son chapelet.
De meme, ne vous oubliant pas dans mes prieres, je
reste, ma bien chore Sceur, votre toute devoute en
N.-S. et son Immaculee Mere
Sceur PETIT,

I. f. d. 1. c. s. d. p. m.

N.-B. - M. ReaJ Sckwob, Jus/ converli, dans son ricent volume : Solitude
de Jsus-Christ, pages x60-x69, trace un vif iloge du ddvouement des Files
de la Ckaritid Jrumsalem. F. C.

ALLOCUTION DU R. P. HUGUES VINCENTV, DOMINICAIN,
POUR LE CINQUANTENAIRE DE LA FONDATION DE

L'Hospice de Saint-Vincent de-Paul, A JIRUSALEM
2-3 mai 1886-1936

Pelerins de l'ternit6, nous sommes en route, a travers les embiiches de ce monde, vers la demeure de
notre Pere qui est aux cieux ; quand le voyageur engag6
sur la route incertaine qui 1'achemine vers un but difficile et lointain parvient A une etape hospitaliere, ii
fait halte avec joie, contemple avec recueillement les
obstacles vaincus et retrempe ses forces pour affronter
avec une nouvelle 6nergie les asprites du chemin
qui lui reste a parcourir. L'6tape d'aujourd'hui,. c'est
la solennit6 qui commemore, A un demi-siJcle d'intervalle, la fondation benie de cette oasis de divouement,
de b)ont, de veritable charit, chritienne, a l'ombre du
Calvaire, en cette Jtrusalem dhshdittee de tout bonheur
terrestre et sur qui semble peser A jamais le chitiment

Sdu deicide. La distance franchie, je veux dire la somme
des 6preuves intolerables aux seules forces humaines,
des privations librement, joyeusement renouveles jour
a jour, des vies sacrifiies avec un courage silencieux,
inaccessible a toute defaillance, quelle voix de la terre
serait aujourd'hui capable de les enumerer ? Pour la
gloire de Dieu, les anges en ont inscrit le d6tail sur le
grand livre d'or du Ciel. Quelques-unes d'entre vous,
mes Seurs, en cachent le souvenir emu dans le secret
de leur coeur; le peu que nous en connaissons suffit a
emerveiller nos regards et provoque en nous autant
de reconnaissance que d'admiration. Les difiicult6s du
x Professear & Pcole pratique d'Atudes Bibliques, 6tablie au CoWuvt
dominicain Saint-Etienne, de Jnrusalem.
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sent a l'avenant du passe, pires peut-etre ; comme

celes d'hier toutefois, nous savons qu'elles demeurent
dans les desseins d'une Providence eternelle que nous
adorons pour son infinie bonte. Dans cette perspective,
je sais tres bien aussi qu'elles seront toujours inf6rieures
A_ yotre vaillance et ne vous feront jamais hisiter, ni
flchirs 'Aussi ne puis-je avoir en ce moment qu'une
seule pensee, puisque la plus delicate bienveillance, en
me demandant de prendre la parole, me confire le privitge de a'associer a cette solennit6 : joindre mon cceur,
mon ame et mon humble voix aux votres pour chanter
a Seigneur le caatique de la louange, de la reconnaissance et de 1a prire. Volontiers doic, mes Reverendes
Mres et Seurs, j'emprunte les joyeuses paroles de la
sainte Eglise dans les rcentes solennitis pascales : Haec
fecit Dominus; exultemus et laetemur in ea.
dies quar
Yoifk ai•nent le jour qu'a cr6e le Seigneur; Eejouissons-nous et tressaillons d'allegresse en ce jour. La
jjftification de notre joie nous sera fournie par UB
regard d'ensemble sur le deni-sicle qui s'acheve ; et
les constantes attentions de la Providence A travers
ee passe deviendront le meilleur garant de nos coafiantes
espIrances dans les 6preuves de demain.
I
C'4tait en !'886,le 3 mai, jour oi, ans ce mnois che:
Sla. piete catholique et tout embaumn par le cule de
notre Mare dtiCiel, 1'Eglise commikmore avec amour la
dcouverte de la Sainte Croix ; quel patronage efit et6
plus exceUeo~mn nt symbolique pour ouvrir a Jerusalem
et tout A co da Calvaire une maison de Saint-Vincentde-Paul - Sous les auspices de la Tres Sainte Vierge
et sonus l sige tutilaixe de la Croix s'inaugurait dans
la Vije Sa~nte wue euvre d'apostolat fecond entre
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formes les plus directes et les plus efficaces. D'autres
dates ont plus d'eclat dans l'histoire de Jerusalem ; cette
date discrete compte, pour tous les cceurs chr6tiens,
parmi les plus m6morables. Dans un asile humble et
pauvre comme la creche de Bethleem, silencieuses et
effacees, quelques Soeurs de Saint Vincent de Paul
- fleurs de France si merveilleusement baptisies par
le langage populaire Filles de la Chariti - venaient
abriter leur vie religieuse profonde et se vouer au soulagement de toutes les detresses, des plus lamentables surtout et des plus dlaissies. Par les rues grouillantes de
la Cite, dans les taudis vou6s au d6nuement, presque
hostiles a la lumiere et interdits A tout espoir, le fremissement diligent de la cornette blanche allait faire
briller le rayon celeste qui assainit, console, apaise. 11
y aurait d6sormais des m&res pour les pauvres petits
etres indignement abandonn6s, des anges secourables
meme aux infirmites sans esp6rance terrestre, des messageres de resignation surnaturelle et de foi vers tout
ce qui a le plus besoin de sentir que la souffrance n'est
pas le caprice d'une fatalite brutale precipitant I'homme
au neant, mais la purification mysterieuse qui achemine
l'homme vers Dieu.
La prudence humaine la plus consciente du zele embras, des Filles de la Charit. se demanderait sans doute
ici quelles -immenses ressources materielles autoriseraient une telle entreprise et en assureraient le develop-

pement. Je n'ai pas besoin d'avoir 6te 1'&conome de la
fondation, ni meme d'avoir consulte ses registres, pour
m'assurer qu'en fait de trisors les fondatrices apportaient surtout leur esprit de sacrifice et leurs coeurs.
La Chariti, fille de Dieu, ne s'en va jamais seule de

par le monde. Elle a deux sceurs, l'Espdrance et la Foi,
comme elle, d'origine celeste ; et forte de leur indifec-
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pour le bon Dieu, mime quand son zMle audacieux requiert cette collaboration divine que nous appelons le
miracle parce qu'il dipasse et qu'il emerveille nos
courtes et incertaines conceptions raisonnees.
Le miracle, il &clatait deji, guere plus de cinq ans
apres le 3 mai 1886, quand ma jeunesse religieuse put
s'd&ifier pour la premiere fois au contact de cette realisation qu'etait I'hospice hierosolymctain de SaintVincet-de-Pasd. C'6tait A l'automne de 1891. Pour
donner au noviciat dominicain, ouvert depuis un an
au couvent de Saint-Etienne, la notion pratique du plus
haut esprit surnaturel, du d&vouement et du sacrifice
souriants, des maitres vin&ris nous conduisirent un jour
ici meme. Ici, c'itait alors une 6bauche seulement de
ce que nous admirons aujourd'hui. Dans la monotonie
presque desertique de cette rampe assez escarpde de
la colline, quelques logis hitivement terminus abritaient,
autour d'une chapelle et de son tabernacle, une colonie
stupfiante de toutes les infortunes humaines ; non plus
vou6es A 1'amertume et A la disesperance de I'abandon,
mais rconfortees, apaisees, rendues A la confiance et
A la se6rnite par le contact incessant d'une sollicitude
heroique et vraiment maternelle. II y avait dejA la
creche et ses angelots, les groupes des orphelins et des
orphelines, le quartier des infirmes soulages par des
soins clairds, le quartier des vieillards arraches a la
detresse d'un isolement hostile. I1 y avait aussi des
ateliers, des ouvroirs, des sall. de classe... et prodige
plus inoui peut-etre A nos yeux, ce jour-li, que tout le
reste, un local id6alis,.par la d6signation de thidtre. On
ne l'aurait, certes, nullement devin6 ; ce n'en 6tait pas
moins un local de particuliere importance en depit de
son humble aspect et de son exiguit6 ; et nous devions
apprendre par une heureuse experience ultirieure qu'il

-

970 -

etait liberalement dispensateur de joie dans la colonie,
conmne parmi les hotes qu'on voulait bien y accueillir
pour celebrer l'ouverture des vacances, Noel et surtout
la fAte, chere entre toutes, de maman Sios - permettezmoi de conserver, en l'entourant de religieuse veneration,
le vocable que m'enseigna plus tard amitie charmante
de Jean-Baptiste... Mais j'anticipe trop en faisant intervenir Jea-Baptiste,je n'en suis qu'anx impressions
de ma premiere visite et je dois mentionner encore que
dans les terrains vagues d'alentour, s'entassaient des
materiaux et s'empressaient des maions.
Telle etait deja cette ruche
-trange,
merveille d'activit*, d'ordre et de paix, illuminde dans tous ses recoins
par le va-et-vient de seems maifestement ndiftrentes

aux pires degoiuts comme aux plus rudes fatigues, parce
que leur regard interieur etait fixe sur le Divia Sauveur
Jesus contemple, servi dans ses membres souftamas.
Au centre de cette activiti, I'ame de few d'une sup6rieure qui rayonnait la bontk, semant un joyeux courage autour d'elle et non moins proccupe d'amplifer
son asile bienfaisant que de supputer comment elle
assurerait, jour apres jour, la subsistance de tout Ce

qt'il rassemblait dejk.
D'une antne a rautre j'ai vu depuis l'Hos#ice se

dBater poar accueillir toujours plus de b6nbfcidaes,
sans reussir a epuiser les sublimes audaces et ravditt
du dovouement des Filles de la Chariti. Aux selicitudes
ecrasantes de leur veritable KCour des Miracles », le~s

n'h6sitrent pas a joindre le soin de rh6pita muanicipal
trmsulman, des visites priodiqnes et phusiears dispensaires en des villages de la contr&e, sans oublier les in-:
fortunes lpreux de Silo. Les Domnicains eareat
maintes feis r'occasion d'admairer ce devouement sam
bornes et cette confiance 4 toute epreuve dans le secoaws
de Diet. An retour de quelque randonnne qui lks avait
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mis en presence d'une d6tresse par trop sombre, ils
venaient dire leur douloureuse impuissance a secourir
un vieillard impotent qui croupissait abandonne dans
une misere sordide, un foyer familial 6prouvW par la
mort de parents sans ressources, pauvre nid devast6,
on des enfants en tres bas age n'avaient que la mort
Aattendre eux-memes. La reponse 6tait toujours : a II
faut les amener n... et on les envoyait chercher. Un
jour ce fut pour moi comme une.stupeur 6merveillee.
Traversant Naplouse, j'avais appris que la mort d'un
p1re laissait an dsespoir une mere indigente, 6puisee
d'infirmites et d'angoisses au milieu de cinq enfants
dont un poupon de quelques semaines qu'elle ne pour
vait songer a nourrir, une fille aiee percluse qui avait
quelque douze ans. A peine osai-je signaler A l'hospicr
de Saint-VincCnt-d-Paul une detresse aussi navrante.
car je savais trop bien que les places y faisaient defaut,
Apres nne timide enquate A la creche et an groupe des
fillettes infirmes, force 6tait bien de se rendre a l'6vidence que, loin d'avoir des berceaux et des lits disponibles, chaque categorie comptait deja plusieurs pewsionnaires en surnombre. La conclusion n'en fut pas
aoins: On trouvera bien quelque bout de place
quand m-me... ! Simple heroisme de la charite, toujours victorieuse des besitations qu'imposerait ce qu'on
-nomme la prudence humaine, quand ii s'agit de secouri
le denuement et de soulager la souffrance !
An regard de tous ceux qui comprennent 1'efficacitW
des oeuvres de Dieu, de plus en pius 1'Hospice des Files
de la Chariti devenait commae Ia paratonnerrede irusalem, suivant la parole d'un homme de Dieu, M. le chbnmine Legrand; et mon Maitre le Pre Lagrange donnait
une forme non noins expressive a la meme evidence en
proclamant que c'ttait ua plus vivante et la plus ficonde
apologitique a dans ce milieu palestinien oi le flambeau
.
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de la foi chr6tienne brille si faiblement dans les tenabres
de l'erreur.
De meme pourtant que la Redemption du monde s'est
accomplie par le Calvaire et le passage du Sauveur A
travers le myst&re du Tombeau, ainsi toute euvre
marquee du sceau divin ici-bas s'accomplit par une
montee du Calvaire et par le don supreme de vies sacrifices tous les jours, a toute heure de chaque jour, dans
l'humble heroisme, exig6 par le tres ponctuel accomplissement des devoirs assumes par obeissance et par charit6. A l'Hospice de Saint-Vincent-de-Paul, nombre de
vies pr6cieuses avaient deji sanctionn6 cette loi divine
et creus6 des vides fort difficiles a remplir. Le vide
put sembler irremediable quand Dieu rappela primatur6ment a Lui celle qui depuis tant d'annees itait
I'animatrice du miracle permanent. Qui done h~riterait de son invincible foi, de son amour embras6 pour
Dieu comme pour toutes les ditresses humaines ? Foi
et Charit6 qui constituaient les sources indispensables
de sa vaillance 6taient neanmoins exig6es pour assumer
la continuation de sa tAche.. De telles incertitudes ne
surgissent que dans les pauvres coeurs affadis. Comme
on voyait jadis dans les batailles les plus meurtrieres
le drapeau passer de main en main, sans flechir, tant
qu'il restait un soldat valide, on vit alors ce veritable
prodige qui pouvait faire croire a une survivance icibas de celle qui devenait pour l'oeuvre un intercesseur
a jamais vivant devant le bon Dieu. Si la discretion
ne me l'interdisait en ce moment, combien volontiers
je proclamerais que le prodige se perpetue ! Mais j'ai
conscience que je ferais souffrir,en ne voulant exprimer
qu'un timoignage de reconnaissance et de respectueuse
veneration. Je resterai done dans le passe. Pourquoi
d'ailleurs m'y attarderai-je davantage devant vous,
mes Sceurs, si ce n'est pour enumrrer en toute brikvete
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les dernires ktapes de la fondation, a l'heure ou tout
fut menace de sombrer dans la catastrophe mondiale
de 1914 ?

Dans les terrains vagues d'autrefois et parmi les
amas de matiriaux extraits des carrieres de la Providence, les constructeurs avaient Rt6 fort actifs. Le
moment vint ou les locaux en chaque section fqrent a
la mesure g6ndreuse des miseres A secourir. Le Roi de
la maison, Jesus lui-meme, avait disormais son sanctuaire digne et monumental: hommage permanent de
l'amour dont il etait entour6 dans l'Hospice.
Qu'etaient, au surplus, ces merveilleuses realisations
surnaturelles ? La contagion salutaire et entrainante
de votre exemple, mes Soeurs, avait susciti des recrues
pour le service de la divine charit6 sous la banniere
de saint Vincent de Paul, comme elle en guscite toujours : vous en faites la preuve, vous mi jbien chores
de ce CinSceurs, qui rehaussez les joies et la s~psi
quantenaire par la g6n6rositt de votre serment ; soyezen flicit6es et bWnies !
Et si je dois taire le tresor immense d'autres conquktes
pour Dieu et pour le Ciel, je ne saurais passer sous
silence cette particulibre merveille que l'hospice de
J6rusalem a enrichi les rangs du sacerdoce missionnaire.
Ce fut durant quelque temps pour moi, en des annies
lointaines, un espoir enthousiaste et tres caress6, qu'un
angelot, remarqu6 depuis la creche, revetirait la livrde
dominicaine : ce blondin charmant, sans autre nom
connu dans ce monde que Jean-Baptiste. Un soir de
fete du Rosaire ou il avait tenu quelque r6le marquant
dans les ceremonies de Saint-Etienne, il m'avait expliqu6
que la Sainte Vierge, au paradis, c'ktait comme Maman
Sion, et notre amitii s'etait scellee sur ce mot exquis...
Jean-Baptiste etait marqu6 pour demeurer un ange et
offrir l'encens dans les cer6monies des parvis kternels.
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Mais d'autres sont devenus, sur notre terre, des prktres
admirables, dignes emules de votre zele et de votre
devouement, et leur lignee se developpera. Rendons-en
gloire A Dieu !
II
Faut-il maintenant detacher nos regards des resultats magnifiques de ce demi-siecle d'emouvante emulation entre votre devouement, mes Soeurs, et les continuelles attentions de la Providence, pour envisager
l'avenir ? Des Ames moins irradi6es que vos Ames par
la splendeur de la Foi, moins invinciblement confiantes
dans le secours tout puissant du bon Dieu pourraient
s'alarmer devant les difficultes du present et les anxiktts
trop spontan6es hl1as ! de demain. Tandis que se multiplient, montant comme une maree lugubre, les miseres A secourir, il semble que 'egoisme, la sensualit6,
l'indiffirence, quand ce n'est pas une hostilit, systmatique et radicale tarissent de plus en plus les sources
de cooperation materielle requises pour le plein 6panouissement de votre charit6. Sur notre malheureuse
terre divastee par d'incessants flaux, meurtrie par les
luttes fratricides, qui done 6coute encore l'appel de
la detresse ? Qui done se preoccupera demain des asiles
oit s'entassent toutes les indigences et toutes les infirmitss ? Alors que sont prodigues de multiples millions
pour la creation d'un seul engin de guerre, ne lsine-t-on
pas de plus en plus d6jA sur l'obole modique dont votre
geoie merveilleux multiplierait I'efficaciti pour l'entretien, le soulagement, la conservation de centaines de
vies, impotentes mais fWcondes par l'exercice des vertus
et par l'intensite de la privre ? Ma pens•e sereporte vers
une patrie lointaine et chore. Elle aussi, sous trop d'influences de•ltres, semble aujourd'hui perdre quelque
peu l'appriciation juste des valeurs morales ; elle aussi
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-parait plus preoccupee pour le moment d'egaler le
.nombre de ses canons et de ses vaisseaux de guerre A
£eux .d'ennemis menacants que de venir en aide aux
innombrables indigences qui intercederont devant Dieu
-pour son salut et sa prospPeit6. Loi cruelle dictee par
une sorte de n6cessitW vitale et implacable sent les
consequences quiAvoque devant nos yeux un tableau
.dAchirant: lagar .contrainte de ifir avec son fils en
bas-age les tentes d'Abraham A Bersaxbe, pour errer
dansle desespoir a travers les steppes brulantes et desertiques-du-Sud palestinien. Sa derniEre bouch6e de pain
finie, I'eau tarie -ans son outre misrable, elle en est
riduite A jeter son enfant sous l'ombre avare d'un
buisson et A s'41oigner pour n'etre du moins martyrisee
par Je spectacle d'une agonie qui double.sa propre agonie... -Et eependant, mes Seurs, notre Esperance ne
demeurerait plus une vertu fondee str le roc de la
Foi, c'est-a-dire ancree sur les promesses divines, si les
vicissitudes terrestres meme les plus sombres pouvaient
.la draciner jamais des fibres de notre cour. Et puisque
I'angoisse d'Hagar vient de nous emouvoir, arretonsnous A la contempler jusqu'au bout, car elle justifiera
notre ind6fectible confiance. Au lieu de la mort apparemment ineluctable et attendue, voici lange du Seigneur s'empressant A sauver la mere et I'enfant, -en
faisant surgir pour eux, des sables du d6sert, une source
d'eau vive. Qu'est-ce A,dire, sinon que l'aide, au besain
miraculeuse de Dieu, supplie, quand cela devient n6cessaire, toute assistance humane pour secourir ceux
qui placenmten: Luiseul toute.laur .confiance. Mais cette
confiance:l f-ut ut'ils s'efforcent de la justifier.par
A'hbroisme de-leur-vietla s&rnitW de leur filial abandon.
Je n'aurai, certes, point la presomption de retracer
devant vous les lois surnaturelles de cet heroisme dans
-le renoncement et-le sacrifice. Je ne redirai pas ici les
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comme si nous devions nous suffire a nous-memes et

cependant tout attendre du bon vouloir divin. Bien
plut6t puis-je m'&difier moi-meme a ce propos, dans
cette maison oAi la plus vaillante energie, le devouement
le plus genereux vont de pair, a toute heure, avec la
priere qui fait violence au Ciel. Sans s'arroger un role
de prophete, il n'est que d'avoir contemple depuis des
annees tres longues le developpement de vos oeuvres
en Palestine, il n'est surtout que de considerer votre vie
de chaque jour, pour ktre assur6 qu'aucune adversit6
ne prevaudra contre ces oeuvres fecondes. Vous n'ambitionnez pour recompense de votre devouement aucun
avantage terrestre ; vous ne briguez aucune gloire icibas. Le but exclusif de vos efforts est de procurer a
Notae-Seigneur cette gloire de faire aimer et benir son
nom et de d6velopper son regne sur la terre. Or, c'est
Jsus lui-mkme qui nous en a fait I'indefectible et solennelle propesse : 4 Cherchez avant tout le royaume
de Dieu ; le reste vous sera donn6 par surcroit., II le
ralisa pour ses premiers ApOtres et vous vous souvenez de la question qu'il pouvait leur adresser un jour :
a Quand je vous ai envoyes annoncer le salut, vous
a-t-il jamais manque le necessaire ? Non, Seigneur,
repondaient avec empressement les Ap6tres. » Avec la
meme sollicitude il a pourvu dans tous les temps aux
n6cessit6s des siens. Surtout il demeure Lui-m~me avec
eux.
Que cette promesse r6sonne de plus en plus vivante

en vos ames, pour reconforter vos coeurs dans l',preuve
et les privations. Qu'elle soit chaque jour davantage le
principe ficond de vos energies surnaturelles et de
votre heroique d6vouement! A cette condition, le
centenaire futur de YHospice de Saint-Vincent-dc-Paid
A Jerusalem sera non moins b6ni, non moins riche de
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moissons spirituelles, non moins console que le cinquantenaire dont la celebration nous reunit aujourd'hui dans 1'allkgresse reconnaissante et en communion
avec les vaillantes et saintes ames, elues deja pour les
r6compenses 6ternelles apres avoir Wte les ouvrieres de
la premiere heure.
Jirusalem, le 2 mai 1936.

AFRIQUE
MADAGASCAR
EXTRAIT D'UNE LETTRE DE MA S(EUR GETZ A M. EMILE
CAZOT, DIRECTEUR DES FILLES DE LA CHARITE.

Farafangana, maison du Sacr&-Cour,
25 avril 1936.
MON RESPECTABLE PERE,

Je vous assure qu'll nous patronne bien cet adorable
Maitre, et qu'Ill tire,tant qu'Il peut,parti de notre infirmit6 : en fvrier, nous avons repris les oeuvres avec
deux sceurs de classes indisponibles (l'une malade,
1'autre soignant les malades), sur trois - et les deux
seurs d'ouvroir, se trainant d'une chaise A 1'autre.
Cependant, les enfants sont venues avec une r6gularit6
inespIree,et de moins en moins difficiles A tenir.Pour la
Semaine Sainte, nous avons pu preparer parmi nos fillettes trente premieres communions et sept baptemes.
Le catichumjnat des femmes a donn6 aussi 7 nouvelles
chr6tiennes. Nos associations d'Enfants de Marie se
maintiennent; quatre du groupe des jeunes filles sont
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passees an groupe des femmes. Nous attendrons cependant la fin de l'ann6e pour regrossir le groupe des jeunes
filles que le sacrement de mariage va diminuer encore.
Nous avons eu une magnifique fete de Paques. Les
petites chanteuses des alentours avaient envoy6 des de16gations sous la conduite des catichistes. Leurs joyeuses
arrives nous faisait penser aux caravanes juives montant A Jerusalem A pareille fete ( ou plut6t a l'ombre de
pareille f6te) et entonnant leurs actions de graces aux
approches du temple. Ce sont les chritiens de Farafangana qui assuraient I'accueil aux voyageurs.
Depuis longtemps, il y a un certain noyau habitu6e
payer de leur personne. Et je crois qu'avec l'aide du
bon Dieu, ces Messieurs vont fortifier l'organisation de
la paroisse, en ce qu'ils travaillent particulikrement et
m6thodiquement les hommes.
Ce n'est pas rien, je vous assure, mon Respectable
P&re, ce sont vraiment des races rudement en retard,
rives A leurs superstitions et a leurs moeurs paiennes. On a plus facilement les femmes,et il faut avouer que
les soeurs y sont normalement consacr6es, les suivant
dans la vie ; les trouvant sans cesse au chevet des malades et pour le soin des enfants. Mais la femme compte si
peu dans ces tribus sauvages. Plus chritienne, -elle ne
peut gure queplus souffrir (ce qui estbienquelque chos),
et pr4pare le meilleur avenir de la race. Ce'meilleur avenir
et la vraie-ducation chr6tienne del'enfance, on-ne I'ara
largement que lorsque Ic chef de famille aura voulu
eomprendre. Pour le moment nous avons une esprance ..
d'esp6rance, en voyant ces Messieurs les atteindre-et en
dominer par la t6te un certain nombre.
Nous eontinuons d'entretenir nos braves femmes-que
M. le Suptrieur nous laisse... genereusement, autant
que faire se peut. Nous ne leur donnons pas les sacrements; il nous est mhme fort recommand6 une sage
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circonspection en ces matieres rtserv6es. C'est juste!
Et mime en restant modestement encloses en nos modestes offices, dans l'humble esprit de nos prenmires
sceurs, nous avons bien assez d'ouvrage, et nous avons
le douloureux regret d'en laisser plus A faire que nous
n'en pouvons mener A bien.
Nous esperons que Notre Tres Honoree Mere pourra
envoyer quelque renfort Ala Province. Le bon Dieu nous
a fait une grice bien apprkciee, en rendant la sante a
notre si divouee Sceur visitatrice, en fortifiant celle de
ma Sceur Assistante, que nous allons voir au moment
des retraites, et que j'attends avec une particulire consolation, a la pens6e que je pourrai lui soumettre des
petites difficultes de details, pour lesquelles son sens surnaturel me sera encore secourable, comme il mel'adt6
Fort-Dauphin.
Plus encore que le renfort des venues, nous appelons
de tous nos vceux, un renfort de missionnaire. Que de
besoin, mon Reverend Pre ! Quel poids ecrase les
supkrieurs de notre lointaine petite Province. On nous
repondrait, quel poids 6crase les veneres superieurs de
la cocnmunauti ! Je vous assure que nous y pensons bien.
Nous y pensons dans nos priires, et nous souhaitons sinchement que notre indigence ne pese pas plus que normalement sur leur sollicitude.
En somme, nous n'avons que des difficultes ordinaires,
en bonnes filles ordinaires que nous sonummes, et ces bonnes filles vous demandent tr&s humblement la benediction de saint Vincent. Dans ces sentiments, je demeure
en leur nom et au mien, en Jesus et Marie Immaculee,
mon Respectable Pere, votre tres humble file et servante
Sceur GETZ.
i. f. d. I. c. s. d. p. m.
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PANEGYRIQUE

DE SAINT VINCENT
donni ii Paris (Maison-Mare de
la Mission)
le 26 avril 1936
par M. Gabriel DOUCET, p'triede la Mission:
MES BIEN CHERS FRIRES,

Je vous plains sincerement de ne pas pouvoir
entendre,
cette annie, un de ces maitres de doctrine
on d'6loquence,
qui savent aurboler d'une nouvelle lumiere,
les vertus
on la gloire de saint Vincent de Paul.
Certaines circonstances' , que jeregrette
plus que vous,
puisque j'en suisvictime,ontoblige N.T.H.Pere
A transformer subitement un pauvre missionnaire
en pangyriste d'occasion. Puisse la benediction
paternelle du
e successeur

19
de saint Vincent secourir ma bonne
volonte et emppcher vos ames d'en
subir aucun dommage.
N'attendez rien d'original de la part
d'un fils qui va
essayer de puiser, dans I'heritage de son
Bienheureux
Pre, ce qu'il croit 6tre le principal tre sor,
la vertu qui
s'exhale de ses pricieuses reliques : r'amour,
la passion,
le culte du pauvre.

u Nous sommes les ministres des
pauvres, dit-il a ses
missionnaires ; Dieu nous a choisis
pour eux ; c'est I
notre capital, le reste n'est qu'accessoire.
II aime les
pauvres plus que ses missionnaires
: < Je suis en peine
pour notre compagnie, ge missait-il
en des jours de p6nible disette, mais en vrit6 elle ne
me touche point a
1'6gal des pauvres ; et apres avoir
expose leur affreuse
r' MgrJean-Joseph Moussaron, 6 vCque
titulaire de Lamia, sitait d'avance
fde Saitn joe de prent.dre a arole, en•ce
t
de saint Vincent. Un malaise subit e te de la Translation des reliques
le contraignt
se d6dire, quelques
jours avant le 26 avri Un chacu
A la grande joie des enants do Saintsait que, depuis lors, Mgr Moussaron,
Vincent,
a td
dentiel de Cahors, et y a fait son
v
v6que
rsietwe solennelle, le nommt
zz septemb 1936.
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misere et son impuissance A la secourir, il laissait kchapper cette plainte : a C'est lA mon poids et ma douleur.
( L'Ami des pauvres ), c'est le titre que lui donnait
ici-meme, au lendemain de la translation des Reliques,
Mgr de Quelen, accueillant Charles X. Et le roi repondait qu'il a venait demander, par l'intercession de saint
Vincent, le bonheur de ses peuples ,. Ce bonheur, je ne
sais si le peuple, aujourd'hui, I'attend des 4.000 candi-

dats, qui lui promettent le paradis terrestre, en 6change
de ses suffrages ' . Hl1as! le pich6 nous a chassis du Paradis terrestre : un ange, A l'epee flamboyante, en garde
l'entrie, et cette 6p~e de justice ne pourrait s'incliner
que devant la Charit6 comme la pratiquait saint Vincent.
C'est pour avoir donn6 un peu de bonheur A tant de
malheureux que le gouverneur de Saint-Quentin I'appelait le a Ptre de la Patrie ,.
Si la gloire de saint Vincent disesplre la louange,
c'est surtout en cet amour passionn6 du pauvre, pour ce
culte chretien du pauvre. Aussi bien n'a-t-il besoin de
nulle rhetorique ; son vrai, son meilleur panggyriste
aura kt6 l'historien, son compatriote, notre cher et toujours regrettW M. Coste, par la simple description,
nullement littsraire et pourtant definitive, parce
qu'exacte, dftaillUe, complete, de toute sa vie et de toutes
ses oeuvres. Cette biographie monumentale nous montre
aiskment que 1'amour du pauvre a donn6 a la vie de

saint Vincent son unit6, son originalit6 et sa fkconditW,
comme ce meme amour lui a assure, avec la beatitude
celeste, l'admiration et la gloire humaine.
Essayons done d'exposer, selon la pricieuse petite
methode, I o pourquoi saint Vincent a aim le pauvre,
c'est-A-dire, quelle conception chretienne il s'est faite du
I. Ce deuxibme dimanche aprts Paques, 26 avril 1936, etait en France,
jour d'lectios 1/giskzives, premier tour de scrutin.
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pauvre. Beatus vir qui intelligi super egenum et pauperem (Ps XL, 2) ; et 20 comment il lui a prouve son
amour, particulierement en creant a son profit, et en lui
assurant cette garde permanente qu'est la Fille de la
Charite : ubi non est mulier, ingemiscit egens (Eccl.
XXXVI, 27).

I
II y a unanimitY, mime parmi les incroyants, pour
admirer ce qu'on appelle la philanthropie de saint Vincent. Sa statue, erigke et maintenue au Panthbon, le
classe dofinitivement parmi les grands hommes, auxquels la patrie doit rester reconnaissante.
Mais trop de ses admirateurs ignorent on veulent ignorer quel a Wt le moteur de cette activite prodigieuse, la
seve de cet arbre geant dont les ramures couvrent le
monde, quelle est la veritable source de son dovouement,
le principe inspirateur de ses oeuvres, de ses institutions
et des communautis qu'il a fondoes.
Ils I'imaginent volontiers emu de piti6 devant des
bebes abandonnis qu'il cueille sur le trottoir, et qu'il
richauffe dans les pans de son manteau ; ils n'oseraient
pas le mettre, comme il s'y est mis pourtant, aux pieds
de quelques pauvresses que, par oubli, il avait. fait attendre sur le seuil de sa maison de Saint-Lazare. Saint
Vincent aux pieds des pauvres, comme au pied d'un
crucifix ou d'un tabernacle ! Jamais il n'est plus grand
d'ailleurs, et qu'est-ce qui lui donne cette taille surhumaine ? Ce n'est pas la pitie simplement humaine ;
c'est la chariti, cette vertu surnaturelle, qui l'emporte
en valeur et en fecondite sur tous les mouvements du
cceur simplement humain, comme elle transcende, par
la puret6 divine de ses intentions, toutes les raisons de
l'intelligence purement humaine ; c'est d'un autre ordre,
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poitrine humaine.
'La-philanthropie laiciske appelle au secours du pauie
la pitik de son semblable. Mais si cette piti6 s'emousee
et ne joue pas, tandis que la misere continue son-sinistre
jeu, -quel ressort reeourir ? - A la solidarit6, repondra-ten...
Quele solidarite, demandeFOns-nous ? celle de la race
et du sang ? Hdlas !-combien-souventexclusive, partiale,
meprisante -et -parfois mme -persecutrice, sinon -meurtrire ; nous en-avons-tant d'exemples et de si fjehheux,

en ces-temps-demiers.
Celle de la classe sociale on des partispolitiques-?
-toujours limitative, facilement jalouse, hostile et -hai-

neuse, eomme -dens -le socialisme et le communisme;
-on bien simplement interess6e sous des allures proteetriees, quand-elle ne devient pas eruellement-6goiste
dans -tu certain eapitalisme, -mis en -accusation par
Pie XI dans Quadragesimo anno.
La solidarit6 philosophique de Buisson ? appelons-la
ie smn rai nom solidarit6 commerciale, simple :ehange
-de services ;on nest .tenu-de donner que paree qu'en a
reeu-et dans la mesure euolona recu lou si on espb~ereeeveir... Sous des apparenees de justice et de reconnais-sanee, -ee nest gu•fe qu'un placement le -do ut des ,
dont seraient -vietimes les plus nkcessiteux, comme les
bebls et -les infirmes, les indigents et les agonisants :
ineapables de rien donner, ils n'auraient rien A attendre.
Gette solidarit&, A base de-profit, ne peut abattre4a
barriere-de '~goisme,-nifanehir les frontikres-de-asse
ou de pays ;-ele est - l'oppos6 du v6ritable amour,-qni
est -dsint6ress, -de la vraie-charit6 : Non-qaeritquae
sua sunt s que Bossuet dffinissait un ( esprit de retour-w
Dieu )..

Quoique pretendent le fabuliste et le sociologue,
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l'obligation de 1'amour et de l'entraide universel n'est
pas une loi de la pauvre nature humaine, qui, disax6e
par le pich6 originel, nous jetterait plut6t comme des
loups les uns contre les autres. Est-ce que tout pech
d'ailleurs n'est pas un 6goisme, c'est-A-dire, un amour
d6sordonn6 de soi-mime ? L'amour et I'entr'aide fraternels sont un ordre formel de Dieu, un precepte du
Christ, son precepte caracteristique, la nouveaut6 de sa
loi: « Aimez-vous les uns les autres *.
Saint Jean dira en toute nettet6 : a Celui-ci est un menteur qui pr6tend aimer Dieu et qui n'aime pas son frre...
car nous avons recu le pr6cepte, que celui qui aime
Dieu aime aussi son fr&re. »
Saint Vincent etait un familier de Jesus-Christ par la
frequentation de l'Hostie et la meditation de I'Evangile.
Ii s'est applique A
icouter et A regarder, pour pouvoir
I'imiter, ce divin a Seigneur de la Charit6 1.
II a entendu
surtout l'invitation pressante du Maitre : a Aimez-vous
comme je vous ai aim6s. ,
Pour aimer tous les hommes, et particulihrement les
pauvres, avec la tendresse de coeur de Notre-Seigneur,
pour les servir avec les mains g6nereuses et delicates de
Notre-Seigneur, saint Vincent s'est efforck de les regarder avec les yeux mxmes de Notre-Seigneur ; c'est sa
foi qui a donni des motifs A sa charite ; c'est sa foi qui
s'est termin6e et 6panouie en amour et en d6vouement.
Croire, n'est-ce pas emprunter au Christ son regard ?
N'est-ce pas poser ce m6me regard du Christ sur les atres,
les &v6nementset les choses ? C'est done au Christ qu'il
demandera la vraie solidarit6 qui enchaine l'homme A
tous ses semblables, mime aux plus petits, et c'est du
Christ qu'il recevra les motifs d6cisifs, continuels et
universels d'amour et de respect.
Or, aux yeux du Christ, qu'est-ce que le pauvre ?
Un enfant de Dieu, au m6me titre que les autres. II
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toute puissance communique la fkcondite aux paternites humaines. Les pauvres sont admis, comme les
autres, a I'honneur de dire avec J6sus : a Notre Pere
qui 6tes aux cieux *; comme les autres ils ont le devoir
de demander et le droit de recevoir le pain de chaque
jour, et, avec le pain, des conditions convenables d'existence.
Saint Vincent vivait vraiment cette paternit6 univer-

selle en Dieu, lui dont la voix et le coeur s'attendrissaient
quand revenait, dans les litanies, le vocable: a Jesu,
n, lui qui mettait sur les 1kvres des petits
Paterpauperum
enfants cette adjuration inattendue aux Dames de la
Charit6 : a Si vous nous abandonnez dans notre mis6re,
vous nous ferez croire que Dieu n'est plus bon, qu'il
n'est plus notre Pere, autant dire qu'il n'est plus notre
Dieu... ) Et son premier historien le depeint a 6tant de
sa bouche et de celle de ses enfants, le pain qu'il donnait
aux pauvres ». De fait, d'innombrables pauvres venaient
partager le pain de la communaut6, et il en voulait
toujours deux pros de lui, a sa table, car % tre chritien
et voir son fr6re afflig6, sans pleurer avec lui, sans souffrir avec lui, c'est 6tre chr6tien en peinture. a
A cette solidarit6 naturelle d'enfants de Dieu par la
creation, saint Vincent aimait a en joindre une autre plus
intime, plus 6vangelique, qu'il a longuement medit6e,
et si heureusement exprimbe, la solidarit6 spirituelle

du pauvre dans l'Incarnation et par la Redemption.
Comme il voulait itablir sa conduite et toutes ses oeuvres dans le Christ, il se plaisait aussi A relier tous les
6tres, et surtout les pauvres, a ce meme J6sus-Christ,
qui a eu et qui a, comme mission essentielle, de greffer
toutes les ames sur la sienne, afin d'en faire un immense
corps mystique a la gloire de son P&re.
a Membres du Christ ), telle 6tait l'appellation la plus
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fainiliere a saint Vincent, quand il parlait des pauvres;
mais des membres de la plus haute qualite : vrais bienfaiteurs, temporeis et spirituels, a qui tous doivent deJa
reconnaissance. » Nous vivons, disait-il, du patrimoine
de Jesus-Christ
Quelle delicate et touchante formule!
Et encore . de la sueur des pauvres gens qi travaillent .
Depuis, cette expression a pris-nne allure demagogique !
SPrions done pour ceux qui, par leurs peines, nous-con".

quierent le pain de chaque jour. *
Bienfaiteurs spirituels surtout puisqu'ils sont Jles
membres souffrants de NotreSeigneur,.ceux qni prolongent et achevent sa passion pourl'expiation.contiuelle

de nos continuels pechis. a
Bienfaiteurs de.tous, les pauvres sont.aussi des-membres prdftres de Notre-Seigneur,qui a pris d'eux un.soin
particulier, comme saint Vincent se plaisait le rappeler
dans ses immortelles confrences. C'est. Aeur.qu'ls'est
montr, avant tons les autres,dansla-crche deBethlem;
a eux qu'll a commenc d'annoncer lr•vangile; pour
eux, sa premire b6atitude ; pour eux, ses plus touchants
miracles et ses paroles les plus consolatrices ; AAeu, II
promet le ciel par hritage ; aux autres, par tolrance
ou par conquete et en passant par eux qui ditiennentles
clefs du royaume ; et II concluait a rne sainte jalousie
que nous devrions eprouveren face des pauvres adeibien
iaeilleure condition que nous ,ppuisque plussemblables
A Notre-Seigneur par leur 6tat de pauvret&.
Les a membres.pr6efr6s a de Notre-Seigueur, saint Vincent va les enrichir d'une valeur plus pr•cieuse, et les
hausser a une.prodigieuse hauteur. Se rappelantla-promesse de Notre-Seigneur a ce que vous Ierez au -plus
petit d'entre les miens, c'est A moi-meme que vous I'aurez fait ), saint Vincent s'empare de ce mot minuscule
v mihi », le m6dite longuement et en fait jaillir l'mnouvante etf6conde doctrine de;l'6minente dignite du pau-
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un etonnant respect, plus encore, un veritable culte.
C'est A ce culte du pauvre que saint Vincent va vouer
ses trois plus belles institutions.
Aux Dames de la Charite, les premieres nies de son
ceur, il recommandera de s'avancer dans I'amour de
Notre-Seigneur, lequel elles considereront en la personne
des pauvres malades et agiront envers eux, comme elles
feraient envers le Seigneur, si Lui-m6me 6tait malade
dans la paroisse a. Elles devront faire visite au Tres SaintSacrement, avant de faire leur visite de charit6, pour se
rappeler que Notre-Seigneur demande A l'gard du pauvre les mimes sentiments d'humilitW et de respect
qu'envers sa propre personne. Elles devront communier souvent, non seulement pour ( manger la Charite
mais parce que visiter les pauvres, c'est rendre a NotreSeigneur la visite qu'Il leur a faite par la sainte communion ; et ainsi, assister les pauvres, ce sera prolonger
la communion an corps sacr6 de Notre-Seigneur.
Quand il reprend ce theme devant ses chbres Filles
de la Charit6, son coeur s'6chauffe et jette des flammes,
sa voix s'anime et prend un accent etrange d'6motion
intense et communicative. cServante des pauvres malades de paroisse ! Ah ! le beau titre, mes files ! Mon Dieu,
le beau titre et la belle qualit6 ! Qu'avez-vous done fait
pour m6riter.cela ? Servante des pauvres, comme si I'on
disait : * Servante de J6sus-Christ, puisqu'il regarde
comme fait Alui-mime ce que l'on aura fait au plus petit
d'entre les siens ; et lui-meme, ce bon Sauveur, qu'a-t-il
fait, sinon servir les pauvres ? Ah ! mes cheres filles,
conservez bien cette qualite, car elle est la plus belle,
et la plus avantageuse que vous puissiez avoir.
S'ilentretient ses missionnaires de ce cultedespauvres,
c'est encore avec les m&mes accents lyriques, mais en
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citations plus nombreuses de la Sainte Ecriture. ( Notre
partage, ce sont les pauvres ; nous sommes appeles a
servir et aider les pauvres, que nous devons considerer
comme nos Seigneurs et nos Maitres ». Et partant du
principe qu'il faut tout regarder, non pas sous 1'aspect
humain et temporel, mais sous l'aspect divin et eternel

( quae videntur temporalia sunt ; quae autem non videntur
aeterna sunt , il en fait la plus heureuse et la plus saisissante application A l'rgard des pauvres : ( Si nous les
regardons dans les sentiments de la chair et de l'esprit,
ils paraitront m6prisables... mais tournez la midaille,
et vous verrez, par les lumikres de la foi, que le Fils de
Dieu qui a voulu ktre pauvre, nous est repr&sent6 par les
pauvres... qu'Il n'avait presque pas la figure d'un homme
en sa passion, et qu'll passait pour fou dans l'esprit
des gentils... O Dieu, qu'il fait beau voir les pauvres,
si nous les considerons en Dieu,et dans l'estime que JsusChrist en a faite D.
Impossible de ne pas admirer quel bond prodigieux
sa foi communique, impose a son amour ! Quelle merveilleuse trouvaille, et comme it sait l'utiliser, que ce saisissant paralldle entre l'opprobrium plebis des Ecritures et
la repugnante horreur physique des d6chbances bumaines ! et quelle 6tonnante ingjaiosit6 pour en deduire les
conclusions les plus pratiques, suppliant ses missionnaires
d'6tre <,remplis de compassion pour les plus miserables,
les plus abandonn6s, les plus accabl6s de miseres... en
sorte que nous ne trouvions jamais plus un pauvre sans
le consoler, si nous le pouvons. »
N'est-ce pas saint Vincent qui aurait suggbr6 A Bossuet cette 6minente dignit6 du pauvre ? Personne
n'aura plus fait que lui pour acclimater dans les esprits
cette transfiguration du pauvre par le Christ, si stup6fiante pour les non-initi6s ! II fallait l'extraordinaire
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Calvaire et du Tabernacle, pour oser juxtaposer le
Crucifib, I'Hostie et le Pauvre, trilogie sublime, seule
capable d'expliquer et de denouer le drame de la myst&-

rieuse miskre humaine.
Demandons a notre foi d'elargir et d'illuminer nos
trop 6troits et trop obscurs horizons charnels ( ppraestat
fides supplementum sensuum defectui ). Nous n'aurions

pas reconnu notre Dieu,si nous l'avions vu, avec des yeux
de chair, prostr &A
Gethskmani et suant le sang, de tristesse, de peur et de decouragement, fouett6 A la colonne
par les gardes du pr6toire, ver de terre kcras6 sous la
croix, 16preux & l'horrible figure tum6fi6e par les pierres
du calvaire ou souill6e par les crachats des valets. L'aurions-nous reconnu & I'heure de sa mort ignominieuse ?
On n'entendait qu'un rile d'agonie, on ne voyait qu'un
dernier spasme secouant un pauvre corps en loque. Cependant quelqu'un 6tait la qui a su crier :" C'est notre
Dieu qui meurt D. Un seul clair de la foi projet6 sur ce
cadavre et le centurion avait vu l'iternel vivant. ( Praestet fides supplementum », et nous aussi, sous les haillons
et les plaintes du pauvre, nous r6ussirons, comme saint
Vincent, a voir et &entendre Notre-Seigneur Jesus-Christ
lui-meme : ABeatus vir qui intelligit super egenum et
pauperem. *
II
Saint Vincent de Paul, merveilleux docteur mystique
du pauvre, en est encore l'inegalable bienfaiteur. Sa
doctrine, il l'a vecue pleinement, comme ses institutions
le prouvent iloquemment.
L'assistance spirituelle des pauvres les plus abandonnes, c'est-A-dire pour le xvIIe sikcle, ( les pauvres gens

des champs P il I'a assur6e par l'institution des prktres
de la Mission.

Quant . leur assistance matrielle, elle a et# l'angoisse
obscdante de sa vie entiere, vraiment son a poids et sa
douleur *, pratiquant hiroiquement le conseil qu'il exprimait si joliment que a la main doit ktre, autant que
faire se peut, conforme au coeur a.
Je ne puis faire dfiler les innombrables cauvres qui
I'ont accredit6, dans l'iglise, comme le patron de toutes
les institutions charitables; j'en choisis une, la principale, celle qui aureole son nom d'une gloire imprissable,
et qui, a elle seule, justifierait pleinement ce titre humainement le plus beau et le plus enviable a d'Ami et de Pere
des pauvres a. II s'agit, vous l'avez devin6 sans peine, de

la Compagnie des Filles de la Chariti.
Par cette fondation, vrai chefd'oeuvre d'audace,
d'originaliti et de tinaciti, saint Vincent se classe
parmi les plus grands precurseurs de tous les temps.
En canalisant le devouement des femmes dans un nou-

veau genre de vie religieuse, il ouvre le chemin a de nombreux instituts, qui s'inspireront de son esprit et de ses
mrthodes. Si saint Benoit est l6gitimement considerk
conmme le patriarche des ordres monastiques, ne craignons pas de reconnaitre saint Vincent comnne patriarche detoutes les communautes f6minines, vou6es a 'action charitable. Cette creation de la File de la Charite
va nous permettre de voir g l'oeuvre les plus rares qualitis humaines de saint Vincent, alliees au plus pur et au
plus lumineux esprit de foi.

Deja par un de ces petits commencements imprevus ~
A la suite d'un prone paroissial oh il avait recommande
une famille, tombee dans la misere, il avait fonde
Chatilon-les-Dombes, puis, multiplie,Atravers la France,

les Compagnies de Charitk.
Pour atteindre leur but, qui est I'assistance, spirituelle et corporelle, des pauvres et des malades, ii ler
avait prescrit ce moyen technique de la , visite v, c'est-
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a-dire le contact direct aussi sanctifiant et educatif pour
la visiteuse que bienfaisant et honorable pour le visitk.
Notre-Seigneur n'avait-il pas employ~ ce moven de la
visite pour guerir et sauver la pauvre humanite ( visitavit nos et fecit redemptionem plebis suae u ?
Que de pauvres devraient deja leur soulagement et
lear salut aux visites fraternelles et cordiales des Dames
dc la Charith I Mais- hllas ! et c'tait le tourment de
saint Vincent, combien de ces Charites a 6taient en sommeil) apres les beaux elans du d6but ! Des motifs de
tous genres et surtout d'iimprieuses obligations de famile empechaient les Dames d'aller voir leurs pauvres.
Que faire pour r~eiller ces c Charites » endormies ?
N'ktait-ce pas le moment de mettre "5profit ce secours
que la Providence semblait lui avoir envoyV en la persome d'une jeune veuve de 35 ans, de sang noble, de
cmur plus noble encore, et quio a l'en croire, serait appele
ai servir
par Dieu, sans q'elle sache encore comment,
les pauvres en toute humilitW, dans la pauvreti, la chastet4 et l'obeissance. Voila quatre ans que Louise de
Maillac hla a confie son &me et son avenir ; quatre ans
qu'il la tient en reserve pour il ne sait encore quel dessein
providentiel.
Modile parfait de la Dame de CharitW par sa pi*tk,
son devouement et son esprit de foi, douee d'une intelligence aussi, brillante que cultiv~e et d'un sage jugement, oft trouverait-il, pour ses Charit6s, inspectrice
plus avis•e et plus ardente animatrice ?
II 'envoie done a travers la France avec ce deicieux
fascicale de mobilisation: AAllez done. Mademoiselle...
Je prie Notre-Seigneur d'etre votre abri, votre cnvert
contre la pluai et le froid, votre ombre contre les ardeurs
da soleil, votre lit mollet dans la lassitude, et qu'il vow
ramene parms nous en bonne sant6, et chargie de merites ».

Elle part des semaines et des mois, visite les villes et
les campagnes, et en bonne inspectrice, envoie rgguliUrement ses rapports avec toujours la 6mme conclusion
Sles pauvres ne sont pas visites, les malades ne sont pas
secourus.
Saint Vincent croit entendre la plainte angoissee de
Notre-Seigneur: " Vous n'avez pas pu veiller une heure
avec moil... N'y aura-t-il done personne qui aura piti6
de moi ?...
Et le probleme se pose dans toute son acuit6 tragique :
oil et comment trouver des anges gardiens visibles, des
femmes an grand coeur qui feront cesser l'angoisse des
pauvres ? Ubi Ion est mulier, ingemiscit egens ?
Des salaribes qui seraient servantes des pauvres en
lieu et place de ces Dames ? Non; le d6vouement ne
s'achete pas, et en tout cas, ne se paie pas. II faudrait
des engages volontaires, des soldats constamment mobilises et toujours prets A combattre, des la premiere alerte,
la misire qui, elle, ne desarme pas.
C'est une humble villageoise, Marguerite Naseau, qui
se presente la premiere. Elle arrive de Nanterre, cette
pauvre vachere qui va conferer A la Communauti ses
plus belles lettres de noblesse, la premiere Fille de la
Chariti, s'il ne convenait de r6server, de revendiquer ce
titre pour Louise de Marillac elle-meme qui, depuis des
annbes, r6alise A la perfection cette vie ideale de la Fille

de la Charit6.
D'autres filles de village se presentent que Louise
de Marillac recueille en sa propre maison, rapidement
transformbe en un vrai noviciat. La solution n'est-elle
pas trouv6e ? Louise de Marillac le pense avec cette rapidite d'intuition, dont l'intelligence feminine est coutumire; et elle presse et supplie saint Vincent de former
une communaut6 avec ces premieres servantes, qui veulent vouer leur vie au soulagement des pauvres.
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a Tout doux n, replique saint Vincent qui le veut

comme elle, et plus qu'elle et qui y pense probablement
depuis bien longtemps, mais a patience, n'y pensez point
encore... laissez faire Dieu... j'y pense pour tous deux...
priez davantage... je n'ai pas encore assez de lunmire touchant -

ce qu'il appelle modestement - une difficultn.

En fait, c'est une vraie r6volution que demandait,
sans s'en douter peut-tre, Louise de Marillac, r6volution
que d'ailleurs le salut des pauvres semblait imperieusement exiger, qui ne fait pas peur A saint Vincent, mais
dont pr6cisement le succes ne doit pas ktre compromis
par une hAte imprudente.
Saint Vincent dont le genie est fait d'une longue patience et de prudente reflexion, qui assure n'avoir jamais
manque une affaire par ce qu'il appelle , ses retardements,, toujours exact d'ailleurs aux rendez-vous que lui
donne la Providence, saint Vincent mesure les obstacles
.avec cette precision de l'esprit et cette acuit6 du regard,
qu'il possedait au plus haut degrE.
En face de ce projet, qui semble aujourd'hui de realisation si simple, se dressait alors l'opposition g6nerale
de 1'opinion et des coutumes, la legislation de l'Eglise
et du Parlement. a Qui disait religieuse disait n&cessairement cloitree ». Le procureur gen6ral r6pondait A
Louise de Marillac: c Cela ne s'est jamais vu... ce que

vous demandez est sans exemple. ) Sans exemple de
succes, peut-tre; mais le meme projet, semble-t-il,
avait tent6 saint Francois de Sales, dont les Visitandines,
il est vrai, durent bientOt restreindre leur visite charitable au seul Pauvre du Tabernacle.
Cet insucces ne peut d6courager saint Vincent. S'il
n'a pas les qualites de finesse litteraire de son illustre
ami, il le depasse ais6ment pour les qualitis de l'homme
d'action. a D6pourvu, au dire de l'un de ses biographes,
de l'imagination creatrice du porte ou du philosophe o,

-994ii est doue en revanche d'un bon sens quasi infaillible
dans les r6alisations ; il est armn d'une volont6 aussi.
entreprenante que tenace, et il possede en outre, comn
ment 1'oublier, cette souplesse d'esprit et cette ingtnio-

sitt de-mthode, qui caracterisent les gens de son pays
natal.
U pose avec precision les donnees du probleme. De
quoi s'agit-il ? De donner aux pauvres de vraies servantes, c'est-A-dire des personnes quiL d~gag4es do toutes
astres prioccupations s•ulieres, voueront leur vie a
aimer et a servir Notre-Seigneur en 1a personne des
pauvres.
Rourquoi 6carterait-on les femmes d'un idial aussi
dvangelique ?

Pourquoi toutes celles qui sont avides de perfection
seraient-elles obligees d'emporter et d'enfermer dans unconvent cette immense reserve de devouement dont le
pauvre a un besoin urgent ?
N'y a-t-il pas pqyen de decloitrer la perfection &vangklique et deAa mettre au service du pauvre ? Ces deux
vies seraient-elles done inconciliables ? Saint Vincent
est persuad6 du contraire, et il va nous le prouver, avec
quelle habilet6 de manceuvre!
Fermement attache aux principes qui valent pour tous
les temps, mais qu'il se garde -de confondre avec les
r"6thodes et surtout avec les conventions, dont quelquesunes sont parfois riviser pour la mise an point, et pour
uw plus grand rendement ; tenant an grain des choses
plus qu'a la paille des mots : puisqu'on n'admet pas
de a religieuse , sans doitre, et que le clotre eu.ppcherait d'aller au panvre, eh bien ! ces servantes des pauvres
na seront pas religieuses an seas canonique d'alors;
elles ne le seront pas moins au sens o-i lui-m6wme 1'etend dja. et qui a pr6valu depuis, pour e boheW
et la
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feconditi de milliers et de milliers de vocations en de
multiples congregations.
Evitant de braver 1opinion de face, il cache son dessein par un camouflage des plus habiles : pas de couvent,
une simple maison et meme de louage ; pas de chapelle,
elles seront filles de paroisse ; nas de mre prieure on
abbesse, une superieure qu'on appellera sceur servante ;
meme le non de noviciat, jug6 compromettant, sera
remplac6 par celui de s6minaire.
Sans se soucier des cadres extrieurs et traditionnels
des communaut6s stylisXes, il forge la nrcessaire et forte
armature interieure de sa petite Compagnie ; il la petrit
dans rhumilit6, 'entraine A l'abnegation, lui communique surtout le tout puissant et surnaturel dynamisme de la charit6, qui actionne les cceurs et produit
le d6vouement.
Reussssant la soudure entre une profonde -vie int6rieure et une intense vie d'action charitable, il trace le
genial portrait de la religieuse moderne : sans monast&re,
dont la maison, hospitaliere a toutes les misres, sera
gard6e par la prudence contre l'esprit du monde; qui
portera son clottre, c'est-A-dire le recueillement, dans les
rues et sur les chemins qui conduisent au pauvre ; dont
I'elan ne sera pas arrUt6 par les murs d'un couvent,
mais dont lactivit, sera rglme et benie par l'olbissance ;
sans nul besoin de grille, retenue qu'elle sera par la
crainte de Dien; sans aucun voile, car la charit6 doit
avoir les yeux ouverts sur la misre et les mains libres
pour le service, mais drap6e, en tout son 6tre, de sainte
et continuelle modestie ; et si elle ne chante pas Foffioe
divin, elle assurera la louange divine par d'innombrables
bienfaits, qui feront connaitre et adorer des pauvres
la bont6 infinie du Pere qui est dans les cieux.
Et il a lancw sur tous tes champs de bataille de la misre
et de la maladie ce gaerrier pacifique au blanc fanion,

dont I'allure est vive, franche et simple, de bonne
humeur toujours, jamais embarrasse, qui enjambe les
obstacles, sans enjamber sur la Providence; aux mains
douces et tendres, mais fortes, habiles et travailleuses;
nullement preoccupee de recompense et de gloire, mais
uniquement soucieuse de plaire A Dieu et d'etre utile an
prochain, alertee tous les matins, de tres bonne heure,
sans doute pour mortifier la nature et abattre plus de
besogne, mais surtout pour se rendre ( capable de tout
par 1'oraison a ce deluge de bonnes pensees v qu'elle
devra conclure par une r6solution precise, pour ne pas
&tre ( vertueuse en peinture ou en imagination ; et de
l'oraison elle ira A la sainte messe Acette icole suplrieure
d'immolation , oi au contact de la charit6 du Christ,
elle ravitaillera son Ame en vertus et en energies
divines.
Voulez-vous rechercher les principes mystiques ou
ascktiques qui expliquent et perpetuent pareille reussite ?
La spiritualit6 de saint Vincent est simple, precise,
pratique et sire, toujours puisee A meme 'lvangile.
a Ce n'est pas le cloitre qui fait la perfection, mais le d6sir
qu'on a et le soin qu'on prend de sa perfection ).
Il n'y a qu'une seule perfection : aimer Dieu et aimer
son prochain.
II ne discute pas sur la sup&rioritb de l'une on l'autre
des deux vies, active ou contemplative. Son bon sens
l'assure qu'il y a moyen d'unir harmonieusement les
deux vies et que Marthe et Marie separees ne vaudront
jamais Marthe et Marie reunies. Il n'y a qu'un seul modile : quoi de plus parfait que de faire ce qu'a fait NotreSeigneur ? ( Or, II a vou6 sa vie A la gloire de son PWre et
A la misericorde envers le prochain, particulibrement
envers les pauvres ». Reproduire Notre-Seigneur au

vif!... Ah! mes filles, vous &tes les premieres appelees
A une aussi belle vocation... les premieres A suivre
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Notre-Seigneur d'aussi pres... Oh ! mes Sceurs, humiliez-vous d'un pareil honneur. ,
Et cet honneur les oblige, plus qu'a la reconnaissance
et A l'humilit6, A l'amour absolu de Dieu, qu'elles doivent toujours viser, il vaudrait mieux etre jete au feu,
pieds et poings lies, que de faire une seule action pour
plaire aux hommes n et a l'amour effectif du pauvre
qu'elles devront servir A la sueur du front et a la force
des poignets.
De cette reproduction au vif de Notre-Seigneur, il
osera en deduire une conclusion qui pourrait paraitre
audacieuse A quelques-uns: a N'oubliez jamais que
vous 6tes appeles tout d'abord A servir les pauvres, que
ce service des pauvres doit passer avant tout, meme
avant les exercices de pi&t6, meme avant la messe d'obligation, quand l'ob6issance ou la necessitA le demande ».
Il en donne la raison thiologique: » L'assistance des
pauvres est command6e par Notre-Seigneur lui-meme
(donc de droit divin) tandis que 1'assistance A la messe
n'est qu'un pr&cepte de 1'glise. >
Et il rassure, d'une raison mystique, celles que n'aurait pas persuad6es cette raison theologique, pourtant fondamentale : v Ce sera quitter Dieu pour le bon
Dieu a, le Dieu de 1'oraison et du Tabernacle pour le
Dieu de la charit6 et de la misericorde, ou mieux, ne
pas le quitter du tout, car elles le retrouveront dans le
b6b6 et I'orphelin, dans le malade et I'indigent, dans le

vieillard et 1'agonisant. n leur enseignait que

<

soigner

un malade, c'est faire oraison... Etre en retard, c'est
faire attendre Notre-Seigneur qui frappe A leur porte...
Qu'il fallait servir les pauvres comme Marthe et Marie
servaient Notre-Seigneur, devenir leur ange gardien
visible, leur consolation... leur pare et mere...
VoilA par quelle f6conde spiritualiti saint Vincent
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de Paul a voue ses Filles aux pauvres, « leurs seigneurs
et leurs maitres

i.

Est-il necessaire de rappeler avec quelle docilit6
h6roique ces premieres Filles recevaient et vivaient
cet Evangile du pauvre ? Comme saint Vincent devait
sourire de joie spirituelle devant les larmes de celle qui
ne voulait pas 6tre arrachee aux pauvres pour servir la
reine de Pologne !
N'aurait-il pas salue, comme au passage du SaintSacrement, cette sceur qui, pour ramener A son logis
un pauvre estropi6, le charge, sans h6siter, sur ses robustes 6paules, se transformant ainsi en 6trange ostensoir
pour une emouvante procession de Charit6 ?
N'applaudissait-il pas l'ent6tement meritoire de celle
qui ne voulait pas c&der sa place, malgr6 ses vomissements ripetis, pour panser une malade dont la jambe
ktait grouillante de vers ?
Ne benissait-il pas le ciel des inquidtudes d'une de
ses filles, qui, en mourant, lui avouait sa crainte, sa seule
crainte u celle d'avoir trop aim6 les pauvres.
Quelle fiert6 surnaturelle et quelle glorieuse r6compense pour un Fondateur, meme si son cceur de p6re en,
est endolori, devant la fin h6roique de sa premiere fille
Marguerite Naseau qui meurt de contagion pour avoir
installi dans son propre lit une pauvre pestiffree ; et
plus encore peut-6tre, devant la miraculeuse 6nergie
de cette autre qui, agonisant elle-m6me, supplie qu'on la
l6ve, parce qu'elle a entendu la voix familibre d'une
pauvresse malade, se fait porter aupres d'elle, la soigne
une dernimre fois, et meurt A ses pieds, vraiment a les
armes A la main ) !
De tels d6vouements rassuraient saint Vincent sur
la qualit6 et I'avenir de sa nouvelle petite Compagnie :
a Si vous 6tes de bonnes filles, votre Compagnie ira croissant comme l'aurore... Continuez, mes filles, vous ne

- 999 voyez pas encore tout ce que Dieu veut faire de vous,
A 1'avenir... Il se servira de vous et de celles qu'll
appellera a vous...
Si ces saintes premieres filles ne voyaient pas plus loin
que la tache A abattre chaque jour, lui, le Fondateur
entrevoyait dija que la cornette des filles de la Charite
ferait le tour du monde avec la croix de ses missionnaires, et que d'innombrables religieuses, sous d'autres
noms et d'autres costumes, viendraient se d6vouer sous
le m6me 6tendard de la Charit6.
Si chacune de ses filles est accueillie au ciel par la
foule reconnaissante des pauvres qu'elle a secourus,
quelle glorieuse escorte autour de Lui, de ces milliers
et de ces milliers de servantes des Pauvres!
En t&te de cet 6mouvant cortege, sa toute devou6e
collaboratrice, hier sa compagne de charit6, aujourd'hui
sa compagne de gloire, sainte Louise de Marillac.
Tout pros de Lui, malgr6 ou A cause de son humilit6,
ce lys que l'Immacule a vetu d'kclatante blancheur: lys
et semeuse de lys, la bienheureuse Catherine Labour6.
Et ces palmes de victoire, que lui offrent ses heroiques filles martyres, d'Arras et d'Angers, de Dax et
de Tientsin !
Et toutes ces roses que l'amour du pauvre a epanouies
et que le divouement a effeuillkes sur les miseres d'un
quartier ou d'une ville, les Rosalie, les Recamier, et
combien d'autres!
Et enfin, ces innombrables violettes, sans nom et
sans &clat, dont le surnaturel parfum a r6joui, dans
l'immense et internationale prairie des ceuvres,une multitude d'enfants et de vieillards, de malades et d'indigents.
Voulons-nous prendre place dans ce cortege ?
Puisque la gloire n'est que le fruit cl6este de la Gharit6
et que, pour rigner, i faut d'abord servir, aimons
lesjpauvres a la facon de saint Vincent, servons-les de
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tout notre pouvoir, et Dieu nous accueillera dans
la sainte compagnie de ces-pauvres qui, les derniers sur
cette terre, sont pourtant les Rois du ciel o.

Ainsi soit-il!

VARIfiTES
SAINT VINCENT ET L'ORGUE DU COLLEGE DES BONS-ENFANTS
M. Norbert Dufourcq, secrtaire genaral des Amis del'Orgue,a fait executer
le clich6 typographique des dernieres lignes du contrat de saint Vincent pour
l'orgue du collUge des Bons-Enfants (8 aoit 1630).
Le texte entier en a dija parn : et dans nos Annales 1936, pages 70o-7o4
et dans le Bulletin trimestrid des Amis de I'Orguc, juin 1936, pages 13-14.
Voici done la reproduction fidele du bas de l'acte et les signatures de la
minute notariale( Archives nationales, Paris, Minutier central XVIII.registre
TRA folio 162il

~$iruu9r*8
C
Ce qui se lit : cent vingt liers ledit siewr Pal les prowmed Pyer MdW. LAxm e
o0 a porter de deux nmos apris que led. Lomaiar aura faid cc qua dessus ben
et duement comme dict est, promretant et obligeant chascue en droic soy. led.
Lemare corps et biens.
Faict et passe es estudes le huictiesme jour daoust avat midy mil six cens
irente. Et oat signi
Vsnces Depaul
Capilain
LeumtuM
.
N. B. - II est A noter que saint Vincent jusqu'A la fin de sa vie signe
Uettement Vincens : graphie qui reproduit fidelement la prononciation
gasconne de son pranom : tou Viscens. JM. Parrang.)

-

1001

--

JACQUES CORBORAND DE LA FOSbSE
(1Oz21-1U74)
Parmi les premiers disciples de saint Vincent de Paul, dans la
SMission a naissante, Jacques Corborand de la Fosse apparait
cotmme un humaniste. a Orateur, philosophe, theologien, &crit
toujours coinue son
Collet, et si poete que Santeuil le regarda
1
.
rival et souvent comme son maitre.
N6 a Paris le 25 novembre 1621, d'une famille originaire de
Toul, Jacques de la Fosse, apres de brillantes etudes au college
de Clermont, fut adinis au s6nlinaire interne de Saint-Lazare.
le 8 octobre 164o. Le 7 avril 1643, ii pronona les vicux qu'il ne
voulut pas cependant renouveler, apres le bref d'Alexandre VII
(22 septembre 1655).

Ordonn6 pr&tre en septembre 1048, it fut charge de l'culeiguement des Belles-Lettres, au petit sn.minaire de Saint-Charles,
1
situ6 a l'extremit6 du vaste enclos de Saint-Lazare. a. et plus
nombreuses
de
composa
Fosse
la
de
vie,
sa
tard durant toute
poesies latines, quelques-unes d'inspiration largement mythologique, sursatures d'allusions a la fable antique et parsemrees
ses
d'expressions rares et recherchces. •n les trouve meme en
•uidcvait
i. a Jacques de la Fosse... s'avia un jour d'aller i unc I ragýdic
une place qui
se representer dans un fameux college de Paris et d'y prendre
de se
4tait destine A d'autrcs. Le principal Iui fit dire par in doinestique
mis de bele humettre ailleurs. LaFosse, que l'appareil du spectacle avait
e trouvait bien
meur, dit en beau latin, Ace valet qui nc 'eatendait pas, qu'il sur lerapport
Le principal,
1i, et qn'il ne jugeait pas A propos d'en sortir. envoya
un jeune regent, qti
de son deput6, le prit pour un Hibernois, et lui

Fosse,
-La
fai ft en latin, le compliment qu'il avait deji cssuyc en franyais.
force compli-

luitit en cette langue
qui savait le grec comme DEmosthine,sentir
qu'it avail peine A dloger. Ce
ments, qui tons aboutissaient A faire
pour un homme
jeone profespeur qui n'tait pas d'Age A.en savoir tant, leprit
qui ravait enfralchement arriv6 du Liban, et en parla sur ce pied a celui
deputa le R6lui
dirangeit,
le
qui
mnu.ge
ce
de
fatiguk
principal
Le
voy.
alors qu'un savant
fut
Ce
h6breu.
parla
lui
Fosse
La
mais
rhtorique,
de
gent
qui
hamme de la Compagnie le reconnut, et le pla.a avec toure la distinction
6tait due i son mnrite.
diverti qu'auComnme iltait tout plein de cette aventure, qui l'a ait plus
qu'il la raconta
wmu autre, ii ne fut pas plutbt de retour " Saint-Lazare,
son imaginaSses amis, avec tout r'agrament dont le keu de et quoiqu'il vit
tici la rendait susceptible. Vincent en tut bient6t iniormn
plus de saillie, que de
bien qu'il y avait dans leprocd6 de ce jeune prere
tn pex. Apris iui
mauvaise volont=, ilcrut cependant le devoir njoriflier
ni les premieres
cherche
tie
humble,
xvraiment
honmme
qu'un
reprksentd
avoir
donna ordre d'aler
lui
il
assembl&e,
les
dans
lui
de
parler
faire
A
ni
places,
pu ral
demander pardon et au principal et A ceux des rt•Ients qu'il alvair
seetalents n'enilkrent jamais,
idifier. Ce savant homme que sa naissance eit
qui saaient estimer
:heureusement il avait affaire gcan•

obdit sans repliquer
et on convint quil sale mlrite, il en fut requ avec toutes sortes d'&gards,
beaucoup de vertu avec beaucoup de capacit• '.
vait allier
Coigregahion
COLLET, La Viede sainu Vsnattde Paul.insliluheur de la
CCXLVIl
de 1 Mission et des Filles de laCharrti (Nancy MIpag
tome i, pages 277-274~-
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vers sur des themes ou sujets Kreligieux P, et dans ses tragedies
chritiennes qui t pleines de feu et d'61•vation a furent applaudies de tous les connaisseurs de Paris ; type remarquable de
cette virtuosit6 litteraire des a humanistes classiques at .
Le Ir octobre 1656, de la Fosse etait envoye au s6minaire de
Marseille, charg6 de 'instruction et formation des novices de
Saint-Victor, 1'antique abbaye marseillaise *.
Le 21 juin 1658, il se trouve A Troyes' oh il fit editer par la
suite quelques-unes de ses ceuvres.
D
1663 s , pour - faire tete . H I'Academie protestante, il
Is
est employe a la paroisse de Sedan, confi6e, depuis 1643, a la
Congregation de la Mission. De la Fosse y meurt le 30 avril 1674.
De ses oeuvres nombreuses, on en trouve d'imprim6es a la
Bibliothique Nationale de Paris*,a la Mazarine,a I'Arsenal, etc.,
x. COLLET : Ib., I. page 326.
2. Le manuscrit 1137 de 1'Arsenal caract&ise ainsi dans son titre 1•euvre

po6tique de Jacques de la Fosse: Dodissimi viri DD Jacobi de la Fosse, recondiioris doctrinae et ardui volatus potae.'Opera i lucem nondn edita.
Tomus 2 MDCLXXVI.
3. SIzARD: Saint Vincent de Pautl ses e aes Marseille, 894,p.xo2. Cf.
pages 466-473, propre de l'Abbaye de Saint-Victor, ceuvre de de La Fosse.
4- Pierre CosTE : Saint Vicent de Paul, vn, 83.
5. Eludes religieuses x87o-x871, p. 770-775.

6. Ad antorem Threnodiae... de occass C. V. Guliemi Coruel... odae
consolaiorias.Trecis x666 in-4o (BibL nat. Yc 4347).

- Illustrissimo D. Laro de Vento,domino dela Baume... Jacobus de La
Fosse... Divo Joanni Evangelistae a theologo, typographorum patrono, ode
(s.L n. d.) in-40 7 pages (BibL nat. Yc 3302).
- In cruces soleni:er depacas Sedani, pia regis et regiuarum manificentia odae : item, occa"ioU salutiferisigni, parenesis lyrica, ad Sedanes heuerodozae maxime ad ministros, per Jacobum de La Fosse. Parisiis, apud Ae.
Blaizot, 1665 in-4*, 24 pages (BibL nat. Rbs.m. Ye 947, (8); (Mazarine, A
15564 n

13). (Bibl. nat. manuscrits, N.a.f.226

5

folio

15-1x26)

- In cruces solenniter depacas Sedani... minifca regis ietate, odae,
Catalauni apud J.Seneuze x667, in-4*paginz 6x-84(BibLnat. 4ex.Ycx376.
1725 (2), 1789 et R6ser.m. Yc 976 (3) ; Le Mans, m. 377 folio 189).
- In diusm Franciscum Sakesim, ntpra apoteosi consacratum odae
Panegyricae, actore J. D. L. F. Trecis, ex typ.N. Oudot x668, in-4*, 36 pages.

portrait de saint Francois de Sales (BibL nat.2ex.Yc 3303, et Reser.m. Ye
976 (2).

- Odes &Ihonmnr de saint Francois de Sales... composes pr M. de La
Fosse ettraduies en franaispar M. l'abb Pellegrin. Paris N. Le Clerc, 70o4,
)
in-80, 44 pages (BibL nat. Yc

og94 ; Arsenal (B.L. 8854in-8

; Bib. nat.

ms. fonds francais 36023.)
-- In obitu Samuleis Sorberii ode (Canebat mense maio x67o Jacobus dela
Fosse), in-4* (s. 1.
d), 4 pages. (Bibl. nat. Ye 3304)
- Nuperrima captiorum de mans Oftomnani durissima
n indicaiio a redeapwio nsaeon hosorificaet pompatica illorum deddio per R. P. Patres religioss Sancissimea Trinitatis passima et ere redeA ptores odae, audore
J. D. L. F. Trecis apud F. Jacquart, x667, in-40 , 19 pages (BibI. nat. Yc
3758 et R6serv. m. Ye 976 (z).
- Odae in Dominu Salvatorem nostrum et vivificam eims crucem The•ndr4icowm rocithaissma... Catalauni apud L. Seneuse, 1667, in-4*, 72 pages,
(Bib. nat. Ye. 1375, 1725, 1789. Rerve Y 976 (3).
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mais il en reste de nombreux in6dits malgr6 l'espoir que, d&s le
xvuie siecle, exprimait Collet, de les voir enfin sortir de la poussiere. Melanges a desceuvres d'autres mains, onenrencontre ala
Bibiioth que Nationale (Ms. fonds latin 10331 et I 365);
l'Arsenal (Ms 1137, 1138) ; i la Mazarine (Ms 391o a 3919, 4362,
imprimi
15218, (25*pi4ce); 10877); au Mans' (Ms 123, 377) et
ailleurs'.
Fernand COMBALUZIER.

La doctrine et ls entretiens de Monsieur Vincent furent, de son
vivant mime, apprfciis et pieusement recueillis. Peu apris 166o,
on ne tarde pas d'en faire des extraits qui mettaient d la portie de

tous cet enseignement si sage du genial londateur de la Mission

et de la Compagnie des Filles de la Charit. Comme timoin de ce
travail et de ces pieux floriliges, on en peut voir un aux Archives
dtpartementales du Vaucluse (D 319. liasse): Maximes du
V6n&able serviteur de Dieu, Vincent de Paul, instituteur et
premier sup[6rieur] g6n[r'al] de la C[ongr6gati]on de la Mis
[sion], Recueillies des discours et entretiens qu'il faisait a ceux
de sa Congregation. (et use main diffirente et postrieure) avec
les vers de M. de la Fosse, pr6tre de la C[ongr6gati]on de la
Mis[sion] sur les memes maximes. Ce cahierde dix pages contient
139 maximes que pricide I'epigraphe annoncie. Avec un essai
de traduction qui reflite Ie caractiretarabiscot6 de ces vers, voici
ce texte inmdit de M. de la Fosse, qu'on rencontre aussi et qu'on
peut lire, malgrd la wfort vilaine eiriture* fin xvlIe siecle, dans le
manuscrit 3913 de la Mazarine, aux folios 280, 281 :
- Paeceptioses ad vilam... instituwndam. Paris, 1863, in-24, 65 pages.
(Bib D. 40090).
- Item, Paris, 1882, in-24, 70 pages D 66946)
- Theandricorumprocithwisma, site Entusiasmi de amabil puero Jesu a
de SS. Eucharistiane
i •ao
cruces solenniter depactasSedani... item. Parenesis yrica ad Sedanenses caterosquekhteredoxos. Catalauni, 1667, in-4o, 04 pages (Bibl. nat. Rs-erve m. Yc 976(3).
- Religiossimi doctissimique viri Joatnis Ffontonis canonici regularis
CoGgregationis gallicae Saucae Genovefae t universitalis parisiensis cancdlnii
mamoria disertis per anicos virosque clarissimos encomiis ceebrata.
Parisis, e typographia Cramosiana MDCLXIII (Bibl. nat. Ln 27, So69),
[pages z3o-14r, let e at ode... Jacobus de la Fosse... Trecis idibus Juniii

2662].

i. Tkeandricorum procitarissa, 387 feuillets (230
Ms 123.

x65 mm). Le Mans

2. Bibiiothbque Sainte-Genevibve, AParis, Ms 1317. A'Arsenal, ms rx37,
page 227 on lit : a Dans un des recueils in-4" de la bibliotheque de S.[aint]
V[ictor] qq.848, ii y a ur pokme de Jacques de la Fosse intitul6 : De nsptiis
Bthaswi Viassii at Gabriis Camontiae. Massiiiae, Garcin 1658 de x1
pages sans la dddicace AHenri de Seguidan >.
3. Jacques de la Fosse lit Horace cent et cent fois, le met mnme en vers
recs, imitant les Scaligers qui oat tournn les Apigrammes de Martial. Cela
se rempiche pas d'dtre sacerdotalement divoS~ pour les malheureux. Ainsi
a aoft 1652, d'Etampes o it avait pri6 Vincent de Paul de Penvoyer, il
est ramene AParis, malade, fiUvreux.
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MAXIMES ET ADVIS DE MONSIEUR VINCENT:
FLORES IMMA RCESCIBILES
O florum studiosa cohors, implere caducis
Floribus ah pudeat calathos. Numquam juvabit
Nos legere ? En ve-tri sumus ultro : pollice vestro
Optamus carpi ; quid tantum turba moraris ?
Eia sumas flores, ques magno Numine pleno
Fudit inexhausto noster Vincentius ore.
Non tales Hybla, et tales non parturis Aetna,
Non similes nobis unquain per rorida prata
Delibastis apes, quainvis innoxia mille
Mille per innumeros figatis basia flores.
Hybla procul. procul Aetna, procul Narcisse decoram
Caesariem vitreis nimium mirate sub undis;
Fusaque nectaris xiridantia lilia lacte,
Ite procul violae, fuge o fortissime quondam
Heroum, cui deterior nunc vita priore est,
I procul a vanis multum laudate poetis.
Vos metit aura levis, nimius vos excoquit ardor.
In nos horrificis gelidos fovet Affricus alis,
Et conjuratos vocet ad certamina fratres,
In nos pestifero conjuret Syrius astro,
Et si quid lethale magis, vanescit juvenis
Impetus, aeternis virides florebimus annis.
FLEURS IMMORTELLES
Vous, grands amis des fleurs, ah ! de celles qui trop tot se
fanent, ah ! cessez done d'en emplir vos corbeilles ! Quand done
vous plaira-t-il nous choisir ? Voici nous sommes pleinement
votres; ne d6sirant que par vos mains 6tre cueillies. Pourquoi
done en troupe paresser ? Prenez, saisissez done ces splendeurs
que, d'une bouche intarissable, tout imprngn&e d'En-Haut,
r6pand notre Vincent.
Hybla, Etna, dans vos verdoyantes prairies vous n'offres
pas de nos pareilles a vos abeilles qui, de-ci, de-la, et par milliers,
multiplient aux innombrables fleurs, leurs innocents baisers.
Arriere, Hybla, fi done, Etna, loin d'ici bellAtre Narcisse, qui
trop te mires en des ondes limpides ; 6cartez-vous, lis verdoyants et odorifdrants ; l6oignez-vous, violettes; enfin, 6 toi,
jadis le plus vaillant des heros, Hercule, en ce moment, que
triste est done ton existence, plus triste certes qu'autrefois.
Hors d'ici toi qui fus par trop lou6 par les vains accents des
pontes... C'est fini pour vous tous : un souffle 14ger vous a moissonn6, une ardente chaleur vous a pour jamais dess6ch6.
Par hasard, si sur nous, glac6s, 1'Africus envoie son efiroyable
souffle, si nous sommes appeles aux souffrances, aux combats;
si le soleil verse sur nos tetes ses violents rayons ; si nous atteint
toute cause de mort; si 1'l6an juv6nile disparalt: avec Vincent,
toujours verts, nous fleurirons pour les annees et pour l'6ternit6 I
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Assuniptae in coelun
Deiparae Virgini
Bene consulto mentiýs

-etiu

Et irrevocabili famulitio
Mancipat sese Congregatio

Miissioris

In cujus rei autheaticarn
Sanctionem hasce triumphales odas
Et nuncupatoriunm t anathema
panxit
Jacobus De La Fosse Presbyter
ejusdem Congregationis
(Ode dicoon ictrastrophonL.

Dehisce nubes, et radiantium
Suco viarum dividuo rotas
Admitte,

Temonemque

Divae

Quae facili super astra canto.
2

9
Te Virgo caeli templa pavent, tuis
Decedit aer nutibus. et fugit
Supina nubes convolutis
Veleribus, vacuumque Rhedae
10

Subvecta, Mannos increpat alites,
Et spiritali concita Pegaso
Tractum per auras, turbulentis
Eripitur speciOa terris.

Iter relinquit ; nescia Virginis
Subire vultus, lucidioribus
Quae fulta gasis, •lorioso
Opprobrio dare terga cogit.

3
Recede tellus, inque tuum coi
Punctum, supernis sedibus inferor.
O vasta mundi templa, vastum
Aeris aequoris o patentes

Procede felix qua tibi semitam
Pandunt jugales, nonne vides tuos
Ut luna vultus obstupescat
Et psitovenereturarcu;

4
Hine inde campi. Te sequor o Dea
Assumo pennas Icare non tuas,
Quae Daedaleo maceratae
Pollice ludibrium dedere

12
Facis mtdeste Cynthia, cornibus
Dum tu Mariam flaccidioribus
Et luce suffusa salutas,
Teque premis veniente Diva;

5
Nornenque ponto, quae volucri quo[que
Fecere risum me potioribus
Instruxit alis Dius ardor,
Pone sequor fugiente curru.

13
Tu coutribuli nimbilior freto
Centumi figuras sumis et exuis
Vincisque Vertunlnuimt fugaci
Numquumn eadem, sinilisque vult.

6
Amor volucrem inxit et
Non usitato sustulit essedo
Comes linqtentis factus aethrae
Sperno solum fugiente penna.

Globosiosi nunc facie micas
Totainque pompam promwre de penu
Gaudes inauratam et superbo
Anltit iosa gradi cot hurno.

7
0 pompa rerum regificus tumor
Circumstrepentium murmure nuLate coruscanti, fremensque (biuvn
Plausibus insolitis Olympus,

'5
Mox et retu'a debilior face
Irregulari corpore turpior
Truncaiinque denormnata frounern
Vix potes ipsa Diana dici.

8
Mysteriorum conscius et sacd
Cultus in omnes verto aciem plagas,
Pupaque de libo vaganti
Syderea decora alta scenae.

14

16
Non lumen arcus suffiit in tuos
nitor
Obliteratur decidtu'i
Vallsc'it extrilplo venustas
Et dubio biilit ore soleni.

1. Le texte de cette ode est 6tabli d'apres Arsenal m' tr38 folio 24;
Mazaftie ms 39z1 folio

8; et Bibliothqrue nmationar, MA f/onds lahin

10331

- xoo6 17
Nuac ergo plantis succuba regis
Imple- prophetam, lambe pedes
[herae,
Submitte fastus et perenem
instabilis venerare lunam.

27

Qua

flamma vultu promicat, o
[Dec=c
Inexplicandum Virginis; o faces
Binumque sydus, mille casti
Nidificant oculis amores.

18
Revincte centum luminibus caput,
Et ipse lumen mundi, ocule et poli
Benigne cyclops orbis arge
Largifluaeque scatebra lucis,

28
Eo in favillas, in cineres eo,
Ni Virgo flammas illico temperes;
Perire sed juvat Mariae
Ignibus, egregioque busto.

19
Liquentis auri massa, volubilis
Crystalle, necnoo conspicuum sacri
Lumen senatus, Phoebe dives
Astriferi thiasi Chorage;

29
Confide pectus dam sequor auream
Matris quadrigam, pro radiamium
Auaea stellarum, et cruscae
Mobilitas studiosa scenae.

20

Frustra comantes ambitiosior
Pectis capillos, praenitet unicus
Crinis Mariae qui pudico
Oscula dat, repetitque collo:

30
Arguta lucis punctula, flammel
Flores, micantum ncleus igniumNictantis argenti trigonae
Bracteolae, excubiaeque caeli.

2z
Huc huc coactis fulguribus suum
Proles micantis posthuma Cynthii
Jubar, catervatim maritent
Sidera, et innumeros Olympus

31
Et umbilici luminis in peplum
Latumque clavum currite Virginis,
Stipate palmatam, meaeque
Nectite vos Dominae corollam.

22

32
Bacchata stellis, Palla perennibos
Intermicauti fl•re enideat,
Exasperetur ipsa Cyclas
Scabritie preciosori.

Exertet ignes, et reseret penum
Et officinam prodigus omnium
Hinc inde flammarum, inque rimas
Totus eat, tenebrasque lucis.
23

Plus in capillo Virginis unico
Plus est decoris, qui refugas nives
Colli flagellat innocenti
Ire procax per eburna ludo.
24

O si capillus quantum oculi micant,
Si tanta crini gratia libero ;
Quauquam renodati Venastas
Non minor est utrobique Cyrrhi.
25

33
O Astra matrem cingite Numinis
Olli nitores namque precarios
Debetis, et tanto cboraule
Pyrrichium celebratis orbem.
34
Immotus agmen quippe movet Deus,
Praeitque vestris saltibus, igneae
Praeludit orchestrae, et perennes
Instituit ratione rythmos.

Mutare nolit vincula Crobyles
Gaudet beata compede, dum genis
Haeret Mariae curiosus
Accola Virginei pudoris.

35
rite cadentibus
Cantate matrea
In verba flammis diciter Virginem
O vos inambustam per ignes
Perque focos iterasse plantam.

26
QOid molliceUum frontis ebur jaces
Arcumque nigri Musa supercili
Mites Suggronde recesss
Unde sacrae veniunt sagittae.

36
Deponenomen Phosphore;tu quoque
Noli vocari stella Pol et maris,
His Virgo succedit Maria
Officiis meliore causa,
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37
Conscende princeps, inter amabiles
Caeli tumultus, jam tibi musico
Sonore gloriosa mater
Empirei patuere valvae.

47
Seu fons liquenti lucidus es vitro
Hortusque clausus, nec refugis quo.

38
Excita totis curia sedibus
Accurrit et te mllia millium
Hinc inde Reginam salutant
Et patrii decus omne caeli.

48
Utcumque salve pulchrior omni-

39
Te casta stipant Lilia virginum
Te pumicantum purpura martyrum
Floresque circumstat rosarum
Te violae calicesque nimbi.
40
Salve Sionis flas et honor tuae
Radixque Jesse, laetitia Israel
Virtusque, civitasque salve
Quadruplic redimita muro.

[que
que

Appellitar parva nardus
Euge Dei speciosa Mater.

[bus

Virgo puellis, se male comparat
Regina tecum, quae decora
Emeruit pietate Regem.

49
Debora robur non tibi vindicat
Juditque tantum fortior omnibus
Maria, vicisti Draco-em
Sulphureisque Acheronta ripis.
50
At ecce densis aligeum choris
Stipata, summi Numinis ad thro-

[num
4z
Matuta veri roscida Luminis,
Conchyliato syrmate nobilis,
Regina sea mavis vocar
Virgo Maria, Deique mater :

Ah, musa, siste, nee prophanis
Cuncta putes sociare chordis.

42
Seu palma did mystica sustines,
Amicta centum sen foliis Rosa,
Cupressus, enodisque pinus
In graciles tenuata metas.

Vel barbyton, vel cystra, vel orga[num
Testudinemve, pectinemque
Et cytharam lege sanctiorem.

43
Diffusiori seu platanus coma
Sea tu cadanis populus aspici
Gaudes viretis, frondesque
Dulce micas terebunthus auro:

Ah, musicen, ah. luxuriantibus
Tonos figuris mille volubiles
Suspiriisque temperatam
Chromaticem, liquidaeque vocis

51
Nunc, nunc disertae fila cherabs

[nablae,

52

44
Seu mala granis faeta rubentibus
Necnon odoro cytria cortice
Seu myrrha did gloriaris,
Divitibus lacrymosa guttis.

53
Centum colores nunc volucri sono
Nunc segniori, nunc tremulo, et
[gravi
Scyticulosis acroama
Auribus atque animis inundat.

45
Seu te figurat turris ahenea
Ex qua tot enses tot clypei micant
Seu scala Jacob aemularis
Aligerum celebrata plantis,

54
Ah parce vati Diva tuo precor,
Terrena moles particulam obruit
Caelestis aurae, jam relabor
Ingenii moriente flamma.

46
Udumque sicca vellus in area
Udaque siccum vellas in area
Seu te repentino prophetae
Flore canunt tremuisse virgam.

55
Narrare non est alloquium Dei,
Et multiformes gloriae adaureas,
Plexum coronarum, annulosque
Et triplices pietatis arrhas.
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56
Ut semper iniaus est nimius dolor
Sic et voluptas dum superat modum
Extrema balbutire norunt
Gaudia deficieute piectro.
57
Tacebo patris basia, filii
Tacebo, sacros non ego Pueumatis
Versu recenuebo calores
Atque gravem Triados senatum.
58
Virgo mater,

quandoquidem
[nefas
Mysteriosis blanditias sonis
Dulcesque complesus referre
Hic sine me religare proram;

Ah,

59
Audi clielIum vota fidelium,
Et dedicati carmina pectoris
Admitte, nec figi recuses
Diva tuis anathema templis.

66
Scis, ut periclis obvia plurimis
Vitae sit eheu conditio vagae
Jactamur et terris et undis
Nullaque sors magis est vacillans
67
Nostris resultant pulpita vocibus,
Nostris tribunal judiciis calet
Elide vesani Dracorus
Mille strophas et inevolutos
68
Tortus dolosae mile superbiae
Retunde flammae semina Cypdia.
Quae sexus omais, omnis aetas
Traducibus fovet in medullis.
69

Ah Virgo, .quamquam 'te rutilan-

60
Te per supremac nomina gloriae
Per et papillas, quas roseis puer
Olim labellis suxit, o te
Claustra per intemerata magai

Thronum

65
Nox diluetur, te duce, corporum
Meaiisque, da, da, mniliibus tuis
Da Mzsi.ioni pectus amplum
Indomitasque Maria vires.

61
tonamnis

poscimus, en
[tuos
Ne sperne, nunc nunc irrevocabili
Praestat sacramento verendae
Castra sequi lituosque Divae.
62
Arguta bullis baltea lianulis
Aptemus oines, jam \olat aureac

[tibus
Vivae coronent lampades ignibus
Thronoque collocata summo
Exuperas genus omne Divum
70
Tamen caducae vascula plastices
Fastidiosa cernere palpebra
Regina uoli quae sacrato
Imbuit omnipotens olivo.
71
Nos umbra, pulvis, cum libuit Deum
Deum creamus, ac tibi suppares
O mater impraegnante verbo,
Christum animis quoque parturi[mus.
72

Ardor inest penetrare

terras:

63
Quis cudet ensem ? Qui mihi jam
[seraphs
Fornace viva follibus entheis
Tubam reconifabit, Mariam
Nosset Arabs, Scytha, Pardus, In-

(dus.
64
Fuliginosos jam videor inihi
Videre vultus et male tetricas
Errare larvas, insulaunque
Ante oculos fluitare luuae.

Intawminato fac age pectore
Tui fideles quandoquidem sumus
Maria, sinceroque nostrum
Ore ministerium exequamur.
73
Quod si luturi praescia temporis
Mens est poetae, posteritas tuis
Regina bellabit sub armis
Tart areometuenda Diti.
74
Quacumique totis dividimur locis
Seu Roma septemi
collibus annuit
Scu Tibris arguto susurrat
Aguine luxuriantis undae;
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75
Sea Mosa, seu nos Sequana, seu
[Padus
Rhenusque, seu nos Danubius lavat,
Garumna, seu lambit, quieta
Nos Liguris tacituraus unda;

78
Seu belicsiis fluctibus Insula
Nos orbe toto sepositos tenet
Siticulosis quam protervis
Cornibus aegroceros lacessit

76
Seu petricosis Allobrogum jugis
Tdlus revincit, sau Rhodanus tenet
Scaldisve, seu limat Boetes
Parrhasia metuendus Ursa ;

79
Sub gloriosa Cyclade qua poli
Lambit pavimentum, altaquesydera
Licentiosi fimbriatae.
Agmine conglomeras lucemae;

77
Seu aos Eois primus equis videt
Afflatque curru, Delius aureo
Seu nos reclinatis salutat
Littus in besperium quadrigis;

8o
Bene oninosa, coafugimus die
O Virgo mater, te genialibus
Quando choreis intonatam
Empyrei capit aula cael.
8l

Ah diva vatem sospite dextera
Deffende, vena qui tibi simplici
Castos adomavit triumphos
Sydereo temulentus oestro.
Fimis

ACTES DU SAINT-SIEGE
L'INDULGENCE TOTIES-QUOTIES POUR LA FETE
DE SAINT-VINCENT
SACRA

PAENITENTIARIA

APOSTOLICA:

OFFICIUM DE INDULGENTIIS
Beatissime Pater,
Superior generalis Congregationis Missionis et Puellarum Caritatis, ad pedes Sanctitatis Vestrae provolutus humillime petit
prorogationem gratiae concessae per Rescriptum Ap(osto)licum datum die 4 maii 1929, quo, ad septennium, indultum tribuebatur, vi cujus, in domibus dicti Instituti ecclesia vel publico
oratorio carentibus, omnes alumni eiusdem Congregationis
omnesque Puellae Caritatis, necnon quicumque cum iisdem
vitam communem agant itemqnepersonnaeadillis ministrandum
ibidem commorantes, plenariam indulgentiam v toties-quoties n
in festo S. Vincentii a Paulo lucrari valerent, visitando propriae
domus sacellum.
Et Deus, etc.
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Die 20 junii 1936.
Sacra Paenitentiaria Apostolica benigne annuit pro petita
prorogatione ad aliud septennium servato tenore concessionis
in supplici libello memoratae.
Contrariis quibuscumque non obstantibus.
S. Luzio, Regens
S. d. ANGELIS Subst.
Pr. 2992 i'36.

L'RECTION DES ASSOCIATIONS PAROISSIALES
D'ENFANTS DE MARIE DE LA MEDAILLE MIRACULEUSE
SACRA CONGREGATIO CONCILII

Beatissimo Padre,
11 superiore Generale della Congregazione delle Missione,
prostrato ai piedi della S. V. domanda umilmente la grazia
della rinnovazione del Rescritto della S. Congregazione del Concilio in data 25 marzo 1931, n. 2535 /31, col quale era stato concesso ; ad quinquennium D,che i Visitatori della medesima Congregazione della Missione, quali suoi deputati, possano suddelegare i Parroci per istituire nelle loro Parrocchie 1'Associazione
delle Figlie di Maria della Medaglia Miracolosa alle condizioni
espresse nell'accennato Rescritto.
Che della grazia, ecc...
Sacra Congregazio Concilii, attentis expositis, petitam prorogationem, in terminis et forma praecedentis rescripti, benigne
impertita est ad aliud quinquennium.
Datum Romae, die 25 junii 1936.
J. Card. SERAFINI, Praefectus,
J. BRUNO, Secretarius.
Prot. 3121/36.
L'APPROBATION DES ECRITS DE LA SERVANTE DE DIEU
ELISABETH SETON'
Instante Rev.mo Domino Josepho Scognamillo e Congregatione Missionis, Postulatore legitime constituto pro Causa
Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Annae Elisabeth
Seton, fundatricis Puellarum a Caritate in America Septentrionali Eminentissimus ac Reverendissimus Cardinalis Raphael
i. La Congr6gation des Rites qu i s'est reunie mardimatin, 14 janvier 1936,
la approuve la r6vision des 6crits d'Anne-Elisabeth Seton, fondatrice des Files de la CharitY, en AmErique du Nord, morte en 1821.
Anne-Eisabeth Seton que ron appelait a New-York a maman Seton ,
etait fille d'un m6decin de I'armoe nationale. Elle avait fond6 le premier
h6pital catholique aux Etats-Unis. Sa cause de bIatification fut preconisee
par le cardinal Gibbons et, il y a quelques anndes, un pelerinage nombreux
vint des Etats-Unis interceder aupres de Pie XI pour cette cause.
(La Croix, x6 janvier 1936).
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Carolus Rossi, Causae Ponens seu Relator, in Ordinaria Sacrorum Rituum Congregatione, ad Vaticanum habita die 14 Jan.
1936, discutiendum proposuit dubium super scriptis rite perqui.
sitis praefatae Servae.Dei. Et Eminentissini Patres, Sacr
tuendis Ritibus praepositi, post relationemn Eminentissimi
Cardinalis Ponentis, audito quoque voto R. P. D. Salvatoris
Natucci, S. Fidei promotoris Generalis, rescribendum censucrunt:
« Nihil obstare quominus ad utteriora procedi possit, reservato
iure Promotori gen. S. Fidei, objiciendi si et quatenus de jure. *
Facta postmodum de his omnibus relatione Sanctissimo Domino Nostro Pio Papae XI, per eumdem S. Fidei Promotorem
generalem. Sanctitas Sua rescriptum S. R. C. ratum habuit et
confirmavit die 15 Januarii anno 1936. L. t S.
C. Card. LAURENTI, S. R. C., Praefectus.

A. CARINCI, S. R. C., Secrelarius.
SACRA CONGREGATIO RITUUM
VENETEN
Decretis Beatorum Caelitum honoribus Venerabili Servo Dei
Petro Renato Rogue, Martyri e Congregatione Missionis, expletisque solemniisipsiusBeatificationis in Basilica Vaticana, unum
hoc supererat, ut festum Beati ipsius Martyris universae Congregationi Missionis nec non Instituto Filiarum a Caritate atque
Veneten. Dicecesi per Litteras in forma Brevis diei to mali 1934
concessum cum Officio et Missa de Communi Unius Martyris
propriis lectionibus secundi Nocturni ditaretur, itemque Orationibusin Missa propriis, atque Elogium Martyrologio adderetur in usum praefatarum Dioecesis Congregationis atque Instituti. Itaque Rev.mus Dominus Josephus Scognamillo, eiusdem Congregationis Missionis Procurator et Postulator Generalis, eiusmodi lectionum, Orationum et Elogn schema supremae
Sanctissimi Domini nostri Pii Papae XI sanctioni humillime
subiecit, insimul exposcens ut festum Beati Petri RenatijRogue,
Martyris, die 3 Martii quotannis recoli valeat sub ritu duplici
majori tam in Congregatione Missionis, quam in Instituto Filiarum a Caritate et in doecesi Venetensi.
Quare, ad juris tramitem, quum exhibitum illud schema in
ordinariis Sacrorum Rituum Comitiis subsignata die ad Vaticanum habitis, E.mus ac Rev.mus Dominus Januarius Granito
AlbaPignatelli di Belmonte, Cardinalis Episcopus Ostiensis et Patres
nensis, Causae Relator, proposuerit, E.mi et Rev.mi
sacris tuendis ritibus praepositi, re mature perpensa, auditoque
R. P. D. Salvatore Natucci, Fidei Promotore Generali, rescribendum consuerunt: Pro gratia et ad E.mum Relatorem cum
Promotore Fidei. Die 30 f'1ii 1936.

Revisione demum rite peracta, hisque omnibus sanctissimo
SaDomino nostro Pio Papae XI per infrascriptum Cardinalem
Sanctitas
relatis,
Praefectum
Congregationis
Rituum
crorum
Sua sententiam sari ipsius Consilii ratam habens, infrascriptas
lectiones. Orationes et Elogium Martyrologio inserendum, be-
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nigne probavit; indulsitque ut festum Beati Petri Renati Rogue,
Martyris e Congregatione Missionis, turn in eadem Congregatione
Missionis, turn in Instituto Filiarum a Caritate et in Dioecesi
Venetcnsi agatur die tertia Martii subritu duplici maiori; servatis Rubricis. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die
8 Julii 1936.

C. Card. LAURENTI, S. R. C., Praeefe/tus.

A. CA.RNcI, S. R. C., Secretaius.

Die 3 martii : Beati Petri-Renati Rogue, Martyris.
Duplex maius
IN II NOCTURNO
Lectio IV
Petrus-Renatus Rogue Venetiis in Britannia minori ortum
habuit, anno millesimo septingentesimo quinquagesimo octavo.
Patre puerulus adhuc orbatus, a religiosissima genitrice pie
educatus fuit. Dein, in collegio Venetensi a Sancto Ivone studiorum curriculo, quod classicum nuncupant, absoluto, cum ad
sacerdotium se vocari animadvertisset, dioecesaqum Seminarium, Congregationis a Missione Presbyteris concreditum,
ingressus, ibi dum perdiligenter sacris disciplinis addiscendis
operam daret tanquam religionia pietatisque exemplar iugiter
enituit. Sacerdotio auctus, statim, moderatorum iussu, ascrum
gessit ministerium apud Venetense pro sacrs mhlieraN exercitiis asceterium ; at quatuor post annos, maioris perfectionis
studio incensus, suum Congregationi Presbyterorui de Missione
nomen dedit in eius domo principe Parisiensi, sed ad patrium
Venetense Seminarium a Superioribus missus, ut Sacrupm Theologian doceret, ibi etiam sacra vota njncupavit.
Lectio V
Sequenti anno cum paroeciam Sanctae Mariae a du M6nB
qua vicarius regendam insuper sumpsisset, de pastorali munere
rectissime obeundo sollicitum se summopere et continenter os-

tendit; adeo ut neque, oborta Gallica perturbatione, curam

sacri animarum ministerii, licet clam, periculis omnibus spretis,
omitteret. Nil mirum itaque si tandem, a viro nequam, cuius
familiam mater eius beneficiis cumulaverat, proditus, pervigilio Nativitatis Domini ab excubiis nocte deprehensus eat in
via atque ante Procuratores Reipublicae ductus. Tunc fugan
respuens, sibi ab eisdem Procuratoribus oblatam, apud ques
magna existimatione habebatur, Dei Famulus, venia obtentas
Saeras Eucharistiae Species, quas ea nocte cuidam infirmo clam
deferebat, devotissime sumpsit ; dein laeto animo se in carcerem
sivit conici, ubi tres per menses hieme rigente detentus est.
In publicam igitur custodiam conditus, de vitae ratione agenda,
in captivitate sua ordinatam congruamque regulam sibi statait
quam fideliter servavit usque ad mortam ; orationi continnter
vacans, invictae patientiae atque animi fortitudiajs emempla
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praebeas, socios quoque poenae, sacro, quo poterat, ministerio
consolatus.

Lectio VI
Die autem prima mensis Martis, anno millesuno septingentesuno nonagesimo sexto, in tribunal, tainquamn presbyter
a refractarius s, uti aiebant, arcessitus, ac die insequenti a judicibus, odio catholicae fidei flagrantibus, pia matre adstante,
eapite damnatus, Petrus-Renatus illico pubhcoque Dei gratias
egit quod martyrio pro fide coronaretur, ideoque se ad suppliianm tranquilo invictoque animo paravit. Die vero tertia
einadem menais, cum ad patibulum perduceretur, canticum,
quod jam in carere composuerat pietate, spe
expectatione
plenum de pro"imo transitu animae suae et quasi a Psalmo
depromptum
Laetatus sum in his quae dicta sunt mihi, in
domum Domini ibimuse decantavit. Imminente inort, elevatis
ocnlis et manibus in caelum, hilari vultu et ore dicens
in

manus tuas, Domine, commendo spiritum meum capite plexus,

optatissimam martyrii palmam est consecutus, aetatis suae
ano trigesimo octavo. Hunc jurium Apostolicae Sedis invictum
.assertorem Pius undecimus Pontifex Maximus, in festo Ascenionis Domini, recurrente anno undevicesimo centenario ab
humani generis redemptione, Beatorum albo adscripsit.
Is tertio Nodurno, Homilia in Evangelium Nikil est opertum,
de Communi unius Martyris 40 loco.
MIssA Laetabitur, de communi unius Martyris 4 loco, praeter

Orationes sequentes.

ORATIP : Respice, Domine, familiam tuam, beati PetriRenati Martyris tai precibus exoratus, et praesta : ut sicut eius
passio nobis contilit bodiernam in tua virtute laetitiam ; ita
sufragetur et meritum, Per Dominum.
SECRETA : Suscipe, quaesiu~us, Domine, preces famulorum
toorum cua oblationibus bostiarum : et, intercedente beato
Petro-Renato Martyre tuo, ab omnibus nos defende periculis.
Per Dominum.
PQoscoauMUNo : Stcri muperis gratiam consecuti, quaesumus, Domine, te yogamus ut quod corporaliter sumpsimus,
beati Petri-Reqati interveniente suffragio, ad vitam proficiat
senipiternamn. Per Dominum.

[3 mars]

ELOGIUM MARTYROLOGIO rNSERENDUM. Venetiae, in Britannia minore, passio Beati Petri-Renati Rogue, presbyteri e
Congregatione Missionis, in odium fidei interempti.

[Traduction frangaise]
Sacrie Congrtgation des Rites.
N' Y. 35/135
CAUSE VANNETAISE
L VWn6rable serviteur de Dieu Pierre-Ren6 Rogue, imartyr
de is Congregation dOe a Miasim arequ lea hoalteurs dee bien-
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heureux ; les ceremonies de sa b6atification se sont accomplies
dans la basilique vaticane ; desormais, il ne restait plus qu'a enrichir des legons propres du 20 nocturne et d'oraisons speciales,
la messe et l'office du Bienheureux martyr conc6de a toute la
Congregation de la Mission, a la Compagnie des Filles de la Charite et au diocese de Vannes. Ce fut l'objet d'un bref du lo mai
1934 qui. prevoit de meme un 61oge a inserer au martyrologeen
faveur dudit diocese Vannetais, de la Congregation et de 1'Institut mentionn6s plus haut.
C'est pourquoi le R.P. Joseph Scognamillo, Procureur et Postulateur gneral de la Congregation de la Mission, a tres humblement soumis & I'approbation de notre Saint-Pere le Pape
Pie XI un projet de ces lecons, de ces oraisons et de cet e61ge,
et en meme temps a demande que la fete du bienheureux PierreRene Rogue, martyr, puisse 6tre, chaque annee, c6lbr6e le
3 mars sous le rite double-majeur, dans la Congregation de la
Mission, dans la Compagnie des Filles de la Charit6, et dans le
diocese de Vannes.
D'apres les regles du Droit ledit schema fut rapport dans l'assemblee ordinaire de la Congr6gation des Rites sacres, tenue an
-Vatican, au jour fixe et, presente par Son Em. Mgr Janvier
Granito Pignatelli di Belmonte, cardinal, 6veque d'Ostie et
d'Albano, rapporteur de la cause. Apres quoi, tout etant mirement reflechi, apres avoir entendu le R. P. Salvator Natucci,
promoteur general de la foi, les Eminentissimes et R6verendissimes IPres charges de veiller surles Ritesont tous ete d'avis de
concrder la faveur demandee, et signrent: accordd,e reirerd
I'Eminentissime rapporteuret au promoteur de la foi, 3o juin 1936.
Enfin, apres revision et sur le rapport fait k Sa Saintete le
Pape Pie XI, par le Cardinal pr6fet de la Sacree Congregation
des Rites, Sa Saintete confirmant la decision de l'Assembl&e
des Rites, approuva les lecons, les oraisons et l'•oge a inserer
an Martyrologe et autorisa
celbrer, le 3 mars, sous le rite
double majeur, la fete du bienheureux Pierre-Rene Rogue,
martyr de la Congregation de la Mission: cette faveur est accordee a la Congregation de la Mission, a la Compagnie des Filles
de la Charite et au diocese de Vannes Que soient gardees les
rubriques. Nonobstant quoi que ce soit de contraire.
8 juillet 1936.
Cardinal LAURENT:,
Prefetde la Sacree Congr gationdes Rites.
A. CARINCI,

Secrataire de la Sacree Congregation des Rites.
3 mars
BIENHEUREUX PIERRE-RENE ROGUE
Double majeur
ORAISON : comme

laamesse.

IIe NOCTURNE : LEON Iv.
Pierre-Ren Rogue
e
naquit en 1758 a Vannes, en Bretagne
mineure. Ayant perdu tres jeune son pdre, il fut iev6 pieuse-
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ment par sa sainte mere. II fit ses etudes classiques au college
Saint-Yves de Vannes, aprbs quoi, se sentant appele au sacerdoce, il entra an snminaire dioc6sain confi6 aux Pretres de la Congregation de la Mission. LA. il s'appliqua avec diligence aux 6tudes sacr6es, donnantun continuel exemple de pidt et dedevotion.
Ordonn4 pr6tre, il fut aussit6t charg6 par ses sup6rieurs d'exercer le saint ministere a Vannes, dans la maison de retaaites spirituelles pour les femmes. Quatre annes plus tard, d6sireux de
mener une vie plus parfaite, il entra dans la Congregation de la
Mission, A la maison-mdre de Paris; mais il revint a Vannes,
envoy6 par ses sup6rieurs au sminaire pour y enseigner la thiologie, c'est IAqu'il prononga les saints vceux.
LE9ON V. - L'annde suivante, il fut en outre charge comme
vicaire, de la paroisse Sainte-Marie-du-Men6. I se montra toujours z616 et plein de sollicitude dans l'exercice de sa charge
pastorale, a tel point que meme durant la R6volution frangaise,
en cachette, au m6pris de tous les p6rils, ii ne cessa d'accomplir
les fonctions de son ministre aupres des ames. Trahi par un
homme pervers dont sa mere avait comble !a famille de bienfaits,
il fut arr&td, dans la rue, la nuit de Noel, par une patrouille de
soldats, et conduit devant les procureurs de la R6publique. Refusant la fuite que lui offraient ces memes procureurs qui le
tenaient en grande estime, le serviteur de Dieu se contenta de
leur demander permission de consommer la sainte Eucharistie,
que cette nuit-li, il portait en cachette a un malade ; il se laissa
ensuite enfermer dans la prison oh pendant trois mois il subit les
rigueurs de I'hiver. Durant son incarc6ration il se fxa un rgglement de vie adapt6 a sa situation de captif ; il l'observa fiddlement jusqu'a sa mort : vaquant souvent a l'oraison, donnant de
nombreux exemples d'in6branlable patience et de force d'Ame,
offrant A ses compagnons de peine, dans la mesum e oil lepouvait,
les consolations de son saint ministere.
LEnON VI. - Le xe r mars 1796, il comparut devant le tribunal
comme pr4tre arefractairea;le lendemain, en presence de sa
pieuse mere, les juges animm s de haine contre la foi catholique
le condamnerent A la peine capitale: Pierre-Ren6 Rogue sur-lechamp rendit publiquement graces a Dieu d'etre appele, pour la
foi, a recevoir la couronne du martyre ; il se prepara au supplice
en toute tranquillit6 d'Ame. Le troisieme jour du m6me mois,
on le conduisit a I'&chafaud; en chemin il chantait la cantildne
ccmpos6e dans sa prison : cantique rempli de pi6t6 et d'esp6rance, disant son attente d'une prochaine mort, tout inspire du
psaume a Laetatus sum in his quae dicta sunt mihi, in domun
Domini ibimus x (Je me rejouis de ce que l'on m'a dit: j'irai
dans la maison du Seigneur). Au moment de mourir, il 6leva
les mains et les yeux vers le ciel ; le sourire sur les levres, il dit :
a In manus tuas Domine commendo spirilum meum » (Entre vos
mains, Seigneur, je remets mon Ame), puisinclinantlatete, il
reTut la palme du martyre tant d6sird, il avait alors 38 ans. Le
jour de I'Ascension [io mai 1934], lors des fetes du xixe centenaire de la Redemption, le Souverain Pontife Pie XI inscrivit au
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catalogue des bienheureux cet ia6branlable deienseur des droits
du Siege apostolique.
u* NOCTURNE. - Homelie sur t'vangile a Nikil est opertum
du Commun d'un martyr ivo loco.
MESssE Laetabitur, du Commun d'un rmartyr iv loco, sauf lea
oraisons suivantes.
COLLECTs : Seigneur, consid6rez votre famille : prid par le
bienheureux Pierre-Ren6 Rogue, votre martyr, accordez-nous
que comme son supplice, secouru par vous, nous apporte aujourd'hui la joie, que pour nous intervienne aussi son mrite.
Par Notre-Seigneur Jsus-Christ votre ils, qui vit et regne
avec vous ea 'unit6 de 1'Esprit-Saint, dans les si~cle sans An.
Ainsi-soit-il I
SeckrAE: Recevez, nous vous en supplions, Seigneur, les prieres de vos serviteurs et tout ensemble 'offrande de nos hosties,
et par I'intercession du bienheureux Pierre-Ren6, votre martyr,
d1fendez-nous contre tous pdrils. Par Notre-Seigneur Jt usChrist votre fils, qui vit et regne avec vous en Iunit6 de
1'Esprit-Saint, dans les si~cles sans fin. Ainsi-soit-il I
PoTcomwumvoN : Ayant requ la grace da don sac6, snom
vous sapplions, Signeur, demandant que par Yi'ercesaion et
les sffrages da bienheureax Pierre-Reun, nas profite pour Is
vie iteaelle, ce que nons avans prismcapoepaiAmet. Pa Notre.
Seignear JmausChrist votre fils, qni it et rgne-avec voLs e.
1'unit de EspritSaint, dams les saicles sans fL Ainsi-soit-iI I
(3 mars)
ELOGE A INSARER AU MARTYROLOE. :

A Vannes, en Bre-

tagne mineure, le martyre du Bienheureux Pierre-Ren6 Rogue,
prEtre de la Congregation de la Mission, tub en haine de la foi.
DECRETux SACRAE CONGREGATIONIS DE PROPAGANDA

FID~B

Abyssiniae regio, quae iam dudum haereticae doctrinae penitus
erataddicta, Missionariosapostolicos nonnultis abhinc annisexcepit, ac Deo favente ptures iam ibidem non modo ex laicorum,
verum ex Ecciesiasticorum quoque coetu in Catholicae Ecclesiae sium sese receperunt. Ut vero ejusdem Catholicae fidei
conservationi ac propagationi per eandem regionemr provisum
existat, valde opportunum visum est, si Episcopus in ea constitneretur, qui operi huic impensius vacaret eaque praestare
posset, quae hujusmodi dignitatem expostulant. Hinc est,
z. Nous donows ici, A titre de desumvrtaedi hiloisie, cette double nomiaation de Mgr Justin de Jacobis connme vicare apostolip
e d'Abyssise
et comme 6evque titulaire de Nilopolis. Cette double pibe a 6t6 lecerche
Rome par M. Edmoud Krause qur, aimablement, nous en a envoy6 copie.
R
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quod Sacra Congregatio de Propaganda Fide infrascnipto
Sac. Congregationisejusdem official, referente, omnibus matue
perpensis, decrevit supplicanduni SSmo, ut Presbyter D. Justinus de Jacobis ex Congregatione Missionis, qui modo Praefectus
apostolicus ibidem existit, quique plures annos in eadem missone versatus est, et praeclara admodum integritatis doctrinae,
prudentiae, ac studii propagandae religionis argumenta praebuit ad Episcopalem dignitatem promoveatur titulo Ecclesiae
Nilopolitanae in partibus infidelium, addita facultate consecrationem episcopalem a quocumque Episcopo cujuslibet ritus
communionem cum Sede Apostolica habente recipiendi. Simul
vero SSmo censuit supplicandum ut praefecto D. Justino de
Jacobis titulo et gradu vicarii apostolici universa committatur
Abyssiniae regio, quam veluti Missionis Praefectus jam obtinebat, collatis de more facultatibus omnibus necessanis atque
opportunis insuper vero ut functiones sacras omnes ritu Abyssinio valeat peragere, juxta instructiones per ipsam Sacram
Congregationem eidem tradendas.
Hanc vero Sac. Congregationis sententiam SSmo Domino
Nostro Pio divina providentia PP. IX. in audientia dici 14 junii
ab infrascripto relatam, Sanctitas Sua benigne in omnibus probavit, litterasque apostolicas in forma brevis expediri jussit.
Datum Romae ex aedibus Sacrae Congregationis praedictae,
die 19 Junii 1847.
Locus t Sigili.
J. Ph. Card. FRANSONIs, Praefectus.
J. B. Palma S. CONGREGATIONxS officialis.

Dilecto filio Justino De Jacobis Presbytero
Congregationis Missionis
Pius Papa IX
Dilecte fili etc. Ilud non sine miserantis Dei beneficio evenisse laetamur, ut Abyssiniae regio, quae ante haereticae doctinae penitus erat addicta, Missionarios apostolicos nonnullis
ab hinc annis exeperit, ac plures ibidem non modo laici, sed
vera etiam ex Ecclesiasticorum coetu in Catholicae Ecclesiae
siwum sese receperint. Ut vero ejusdem catholicae fidei conseavationi ac propagationi per eandem regionem opportune con-.
sulatur, optimum factum visum est, si Episcopus ibidem constituatur, qui vicarii apostolici munere auctus, conservandae,
provehendaeque
Catholicae Fidei impensius vacet, eaque
paestare possit, quae hujusmodi dignitatem expostulant.
Nos igitur de consiio VV. FF. NN. S. R. E. Cardinalimn negotii Propagandae Fidei Praepositorum, te, quem, per smiles
nostras litteras apostolicas Episcopum Nilopolitanum in partibus infidelium constituimus, quique adhuc in Abyssinia Praefecti apostolici munus egregie cum laude gessisti, a quibussis
etc. censentes, hisce Litteris, auctoritate nostra apostoica
Vrcaium apostolicum Abyssiniae regionis eligimus et depu-
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tamus, tibiqueomneset singulas facultates necessanas et oppottunas tribuimus et impertimur.
Mandamus proinde omnibus et singulis ad quos spectat, sea
spectabit, ut, te, ad hujusmodi munus, ejusque liberum exercitium recipiant et admittant, tibique in omnibus pareant, ac
praesto sint, seu sententiam seu poenam quam rite tuleris sea
statueris in rebelles ratam habebimus, ac faciemus auctore
condignam inviolabiliter
Domino, usque ad satisfactionem
observari. Non obstantibus apostolicis, etc., quibuscumque.
Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem, etc. die
6 julii 1847, anno 2.
A. Card. Lambruschini
(Ex Brevium archivo : anno 1847, Acta Pii IX).

ORDO DE LA CONGREGATION DE LA MISSION
Clibration de diverses fies...
en marge de notre Calendier officiel
Festa S. Joannae d'Arc (pro tota Gallia ejusque missionibus)
et Translationis Almae Domus B. M.V. (pro Italia et insulis
adjacentibus) sunt de praecepto et igitur huiusque recte dispositus est Ordo Congregationis Missionis.
Pro S. Joanna, dupl. Cf. Acta apostolicae Sedis anno 1922,
p. 185-187.
(N. B. Patrona minus principalis Galliae, Pi XI, 2 mart.
1922. Assumptio B. M. V. Praecipua Galliae patrona, Pii XI,
2 mart. 1922).
Proalma Domu B. M.V.Cf. Acta apostolicae Sedis, anno 1916,
p. 179-180. (N. B. Non obstat deer. 4312, die 28 febr 1914).
Insuper S. Eusebius (in Italia et insulis) celebratur sub ritu
dupl. Cf. Acta apostolicae Sedis, anno 1912, p. 597 (S. R. C.
25 octobris 1922).
(Note des Ephemerides liturgicae, 4 aofit 1936).
DE

FACULTATE

BENEDICENDI CORONAS

SS.

ROSARIx

B.

M. V.

EISQUE APPLICANDI INDULGENTIAS QUAE A PATRIBUSCRUCIGERIS
VULGO

APPELLANTUR

Dubium : Presbyteri Congregationis Missionis gaudenli
facultate benedicendicoronas ss. Rosarii B. Mariae Virginis eisque
applicandi indulgentias quae a Patribus Crucigerisvulgo apptllantur ?
Responsio: Affirmative, juxta sequens Rescriptum quod
legitur in opere cui titulus Ephemnrides historiques de la Congregation de la Mission, Paris 1914, pagina 89 :
SIohannes VincentiusTasso, CongregationisMissionis, Augustensis Episcopus renuntiatus, ad pedes Sanctitatis Vestrae
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hmnillime provolutus, suppliciter petit indultum quo omnes
presbyteri Congregationis Miss:o;,is, unico signo Crucis, benedicere valeant nunc et in perpetumn coronas ss. Rosarii B. Mariae
Virginis cum indulgentiis a Palribus Crucigeris nuncupatis.
SSanctissimus Dominus Noster Pius PP X, in audientia
infra scipto impertita, vivae vocis oraculo, benigne annuit pro
gratia, juxta preces.
SEx audientia SSmi, diei 29 februarii I908, Iohannes Vincentius, Ep. Aug. electus. a
Hoc indultum exhibitum fuit S. Congregationi S. Officii
ab eoque approbatum, juxta normam a Pio Papa X statutam
ex Motu proprio diei 7 aprilis 1910, ut legitur in opere superius
relato. Neque revocatum censen potest per decretum S. Poenitentiariae Apostolicae, diei 20 martii 1933 ; in hoc enim decreto declaratur : Quod vero ad privilegia attinet quibusdam
Ordinibus vel Congregationibus religiosis concessa benedicendi
coronas easque ditandi indulgentiis... haec ipsis manent,.
(Cf Ephemerides liturgicae, anno 1933, pagina 262).

Itaque omnes presbyteri Congregationis Missionis facultate
gaudent benedicendi, unico Crucis signo, Rosaria sive Coronas
precatorias, eisque adnectendi indulgentias a Patribus Crucigeris appellatas, nempe indulgentiam quingentorum dierum,
defunctis quoque applicabilem, a Christifidelibus lucrandam,
quoties aliquam ex eisdem Coronis manu gerentes Orationem
Dominicam vel Salutationem Angelicam devote recitaverint,
dummodo tamen Coronae ita benedicendae juxta typum Coronarum SS. Rosarii B. M. V. fuennt confectae. (Cf. Breve Pii
Papae X, diei 5 februarii 1908, apud Monitore Ecclesiastico,
anno 1908, pagina 167).
Pro acquirenda vero praefata indulgentia 500 dierum necesse
non est integrum Rosarium recitare Patervel Ave, quin Rosarii
mysteria contemplentur (Monitore Ecclesiastico, anno 1918,
pagina 93)P

[Primno BATTISTINI, C. -M.]
(Ephemerides liturgica, janvier-f6vrier 1936, page 77).
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Charles-Franfois Jean. - Les plus anciennes divinitis
du pays akkadien representaient-elles le principe de fertiliti-fIcondia ? [Communication faite A Rome le 24 sep-

tembre 1935 au Congres international des orientalistes].
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Juli 1936, pages 207-209. -

Auf

Vi zenzp/aden 4 Paris, par M. Henri Auer.
HOCHLAND. -

Mai 1936, pages 187-189. Raoul Coste, par M. Henri Auer.
ANNALI DELLA MISSIONE. -

Pierre-

Mars, juin 1936. -

Le

sacre de Mgr Alcide Marina(24 mai 1936). - Mgr Rosati
glorifii 9g ans aprhs sa mort. - M. Francois Croce,
(2 avril 1702-19 juin 1774). - Apostolat vincentien j
Catane.
ANALES DE LA CONGREGACION DE LA MISSION Y DE LAS
HIJAS DE LA CARIDAD. Mai 1936. - Les h6pitaux

miiitaires au Maroc, par M. Atienza [suite, en juin et
juillet]. - Nouvelles d'Angleterre, par Aquilino Sanchez.
- Jour d'angoisse 4 Grenade [Io mars 19361, par E.
Velasco. - Juin 1936. f Mgr Vermundo Arias Teijeiro, J'vque de Pampelune, archevque de Valencia
(6 fifrier 1741-15 fPvrier 1824), bienfaiteur de la Congr&gation, par B. Paradela. - Chronique de la Lagune
(Canaries), par M. D. Lodosa. - Seur Serafina Ferres
dicoric de la Croix rouge D Cuba, 7 mars 1936. - Juillet.
- Mgr Codina, evique des Canaries [3 juin 1785-18481857], par B. Paradela. - Cuba ,paroisse de San Luis
[Oriente], par M. Obanos.
BULLETIN

DE

L'ARCHICONFRtRIE DE

LA

SAINTE-

AGONIE DE NOTRE-SEIGNEUR JESUS-CHRIST. -

Mai-

octobre 1936, noe 296, ?97, 298. - En vue du jubilk et
des noces de diamant de l'Archiconfrrie de la SainteAgonie [186a-193 7 ]. - Trois fins: la paix, la conservation de 14 foi, cessaion des fleaux [Extraits de publications]. - L'•~wre de I'Archiconfrerie de la Sainte-Agonie
aux Etals-Unis. - [Hfisloire de l']Institut des Saeurs de
a Sainte-Agonie, ch. Iv-ix.
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SLE BULLETIN CATHOLIQUE DE PfKIN. - Avril 1936.
Notice sur M. Joseph Kie/jer (1888-19 36).
Mai. - DAtails sur la mort de M Kiefier. - La presse
catholique an Chine, par le D -Rudolf Loewenthal (tableau et commentaire). - Jubiie sacerdotaldu Pre JeanBaptiste Wang, C. M. (19 mars 1936).
Juin. - Saint Thomas a-t-il porWt l'Evangile jusqu'en
Chine ? par Aymard B. Duvigneau [suite en juillet].
Juillet. - Les argons, par le P. E. Noyd.
Aoit. - Le jubii sacerdotalde M. Zigenhorn d Yungpingfu (ier juillet 1936), par C[orneille] L[oouws]. Le six•~me ceutenaire de l'ambassade des A:ains [d
Benoit XII, 1336-1936, en Avignon], par le P. E. Noye.
Divus THoMAS. - Mai-juin 1936. - Le repentirdais
is tihologie de sain Paul, par Pierre Dulau. - De recmdi
opere a M. Blondel excerata bibliographica notitiae, par
G[iovanni] F[elice].
Juillet-aofit. - Cognoverunt eum in fractionepanis,par
Gaitan Perella. - Quaedam de scriptoribusscholasticis
medii, par Pierre Castagnoli.
L'ECHO DE LA MAISON-MERE DES FIL.ES DE LA CHARIT. - Juillet 1936. - La chariti, par le T. H. PWre
Souvav. - La Fille de la Ckariti dans ses relations awe
ls externes : dans les salons des riches, dans les taudis,
par la T. H. M. Chaplain. - La redducationdes enfants
arrires et anormaux. - Supplement. - La loi sur les
allocationsfamiliales (11 mars 1932) : caisse de compensation. - Loi de surveillance des itablissements do bieioi-

sance privie (14 janvier 1933).
L'amour du pauvre et I'intelligence d4 sea
Aout. T. H. Mere Chaplain. - La Fill d la
la
par
besoins,
Chariti dans sa correspondance: regles ginkrales, par la
T. H. Mere Chaplain. - La protection de la jeune filk. -
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Les illustris pour enfants. -

A propos

des imp6ts.
Septembre. - Les vocations, par M. Cazot. - Douloureuses nouveles d'Espagne. - Les Cercdes d'tudes. Supplement. - A propos des syndicats chritiens : questions actuelles. - Les inspections des orphdinats.
EPHEMERIDES LITURGICAE.

-

Mars-avril 1936. -

Disticha in honorem Alcidi Marina, C. M., par Blaise
Verghetti. - In memoriam... D. Primo Battistini, par
A. Paladini. - De benedictione mensae, par Joseph
Pizzoni.
Mai-juin 1936. - Consultationes, par Joseph Pizzoni.
GERMANOR. - 1936, n° 94, 2. - Les refugids de la
guerre de l'independance[en i8o8], 4 Palma, par Manuel
Morgades. - Monographie de la paroisse de Tarma
(Pirou), par Joseph Cortes.
MISSIONI

ESTERE VINCENZIANE.

-

Jlin

1936. -

Mgr Alcide Marinaet les Missioni Estere Vincenziane. Le vicariat de Kian (Chine), notes giographiques,historiAlbanie,
ques, ethnographiques, par M. Gulizia. le feu sacre du Samedi-Saint chez les schismatiques, par
M. Brunetti.
Juillet. - L'Iran. - [A propos du sacre de Mgr Marina]. - Quelques notions sur le pays.
Aoft. - Le petit Congres missionnaire Vincentien t
Chieri, 21-26 juillet 1936.
LES MISSIONS DES LAZARISTES ET DES FILLES DE LA

CHARITE DES PROVINCES DE FRANCE. - Juillet 1936. Le missionnaire, par Vincent Vandorpe. - L'aum6nier
du lipreux est mort [M. Henriot], par Camille Chilouet. L'h6pital Saint-Louis de Nanhaang : origine, histoire,
euvres, par Ren6 Dulucq (suite). - Brisil. - Chez les
Indiens, par Guillaume Vaessen.
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Aoit. - Feu Ie Tchador ! L'imancipationf/minine en
iran (fin), par A. Chatelet. - PRre, vos neophytes
croient-ils comme vous et moi ? par M. Joseph Comet.
Septembre. - Dessii italiana,par A. Marsay. - Gifl
par procuration,par M. Joseph Comet.
LE PETIT MESSAGER DE NING-PO. -

Mai-juin. -

Notes biographiques sur Sa Grandeur Monseigneur
Paid-Marie Reynaud, vicaire aposlolique de Ning-po
(1854-1926), par Nestor Boucherie. - Ch. xni: La seconde visite pastorale de Mgr Reynaud [1893] (suite). Ch. xiii. Les travaux du vicaireapostolique et des missionnaires du Tchi-kiang, pendant les annies 1894, 1895 et
1896. - Ch. xiv. Le second voyage de Mgr Reynaud en
France [1897]. - Ch. xv. Le retour de Mgr Reynaud et
la vie de la Mission du Tche-kiang, jusqu'd la Rivolution
desBoxeurs.
Juillet-aofit. - Ch. xvi. La Mission du Tchi-kiang
pendant le soulvement des Boxeurs. - Ch. xvii. L'ajfaire
des digues de Tchou-kia-tsien. - Ch. xviii. Les troubles
du district de Tai-tchEou.
SANKT VINZENZ. -

Juin 1936. -

Extraits du journal

de voyage 4 Tigucigalpa,par M. Stienen.
Juillet. - Notes de voyage 4 Turrialba, par M. Stienen. -

Mgr Wollgartn d Trkves.

IL VENERABILE GIUSTINO DE JACOBIS. -

20 mai

1936. - M. Antoine de Angelis (23 nov. 1863- 4 mars
1936), par P[iscopo] P[asquale].
2o juillet. - Notes biographiquessur saint Vincent de

Paul. - L'eau bnite de saint Vincent pour les infirmes
par R[aphael] R[ispoli].
ST VINCENTIUS A PAULO. -

Mai 1936. - Abyssinie :

la Mission des Lazaristes (suite), par Corneille Verwoerd. - Chine : un voyage de visite avec 20 degris au-
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dessous de ziro. - Dicouverte du corps du Pere Esteban,
S. J., par J. Meyer. - Java : Coup d'eil sur Madoera
en 1835, par J. Gabet, compagnon du Bienheureux
Perboyre. - La Polyclinique St Melania d Soerabaia.
- Iran: le nouveau dilegud apostolique Son Exc. Mgr
Marina.- M. PierreCoste, notice necrologique. - Bresil,
35 ans de Brisil (suite), par J. Vaessen.
Juillet. - Chine, Poe-toeng... on comment nous apprenons le chinois, par H. Schloos. - Le siminaire de PRkin. - Le siminaire de Kashing. - Java,Mgr Van
Velsen et la mission de Soerabaia,par Mgr Th. de Backere. - Une causerie sur les noces javanaises, par A.
Bastiaensen. - Chinois catholiques h Soerabaia,par W.
Maessen. - In memoriam H. Forstman. Brssil, 35
ans au Brisil (suite), par J. Vaessen.
VINCENZ STIMMEN. - 2, 1936. - Deux amis de saint
Vincent : Lanzac de Laborie et Pierre Coste, par M. Heinrich Auer. - Sceur Xaveria Kohler.

LIVRES
El Nuevo Testamento de Nuestro Senor Jesucristo en
latin y castellano publicado por el P. Carmelo Ballester
Nieto C. M. con introduction, analisis, notas, indices y
mapas. Descl6e y Cia, Tournai, 1936, XIV, 1300, 202,
8 hors texte, cartes.
Datde de Madrid 25 mars 1936, la preface de cette ddition
latino-castillane du Nouveau Testament explique le pourqnoi de
ce travail : les dernieres editions de ce genre, remontant & 185o
ou 188o, restent des lors pratiquement introuvables; de plus,
datant d6j&, elles sont loin d'avoir la clarte d6sirable et facilement accessible en notre temps... Aussi M. Ballester qui a ddji

publi6 plusieurs ouvrages fort utiles sur la Sainte-Ecriture, s'est

activement mis a la besogne. Utilisant la mditante et heureuse
traduction espagnole du pretre F6lix Torres Amat (malgr6
quelques inevitables reproches signalks), M. Ballester a inteli-

gemment d6coup6 le texte latin en paragraphes, rel6guant au
second plan le sectionnement micanique et barbare des chapitres
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et des versets (indispensable cependant et classique depuis
plusieurs siecles). L'6diteur a partout multiplie les notes suggestives et a surtout habilement rd&ig6 un double index thdologiqae et ascetique. Dans le cadre de nos actuels trait6s de th6ologie dont une synopse liminaire nous livre la charpente,M. Balester a dispose 1625 textes qui appuient les v6ritts de l'enseignement courant de I'Eglise. Ce procIde, cette systimatisation
employ6e, entreautres,dans les Enchiridions classiques de Denanger, Rouet de Journel, rend a divers points de vue de multiples services et satisfait surtout notre esprit toujours assoiffM
de classification. De m6me 1'Index ascetique groupe force ren-

seignements sur les pr6tres, et autres saints persounages du
Nouveau Testament : en tout 3.499 citations.
Harmonieusemnent presentee (c'est une publication Descie !)
cette edition fait grand honneur a M. Ballester ; elle restera le
pr•fitable regal du noble clerg6 de langue espagnole que, dans
tae pens6e tout apostolique, notre confrere a vouln servir et
aider. Ce double but est ddsormais atteint et pleinement realis6.

Haurife
•nuc...

GAETANO M. PERRELLA, C. M. I Laoghi santi. Studio
ritico-divulgativo sur loro valore storico con 82 ilustra-

ijoni fuori testo I carta di Terra santae 2 di Gerusalemme.
Piacenza, Collegio Alberoni, 1936, vim, 484 pages.
Ancien 616ve de l'icole biblique de Jerusalem, et spdcialement
reconnaissant A ses deux maitres 6minents, les Peres Vincent et
Abel, M. Ga6tan Perrella, professeur d'tcriture Sainte an colIge Alberoni, a commenc6 des 1933 a pubiier quelques articukts de vulgarisation * : ainsi les qualifie leur auteur. Un chacan sait, on tout au moins devine, ce que demande d'efforts et
d'ftudes une competente et srieuse mise an point de la plus
innocente question arch6ologico-biblique. L'on ne s'tonnera
pas des lors de ce que notre confrere ait 6tW entrain6 par les
pr*blemes eux-memes. En ses notes, ila aisement rtcoIWtl 'ample
matrire de ce copieux volume oi sur les lieux saints sont syst6itatiquement examines : dates bibliques, dates traditionnelles
et vestiges du pass* (sanctuaire, ruines, site, constructions, etc.)
Inutile d'ajouter que le savoir et la pr6sentation marchent de
par: inutile 6galement de s'arrkter tant soit pen aux minuties
des questions on points d'archoologie palestinienne qui relevent
des comp6tences et des sciences bibliques : double raison pour
s montrer a cette place fort r6serve. n est cependant ais6 et de
toute justice de reconnaltre le labeur et 'heureuse pr6sentation
de cette etude qu'6tayent solidement une bibliographie de valeur, des index savants et une illustration docamentaire henreusement choisie. Ce volume, en definitive, honore pleinement
etle corps professoral et la collection des savantes monographies
de l'Alberoni...
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Abbe Louis CALENDINI. Monsieur Jean Guibaud, la-

zariste guillotine au Mans en 1794 [le 18 mars]. Extrait de
La Revolution dans le Maine 1935-1936. Le Mans, Im-

primerie Maurice Vilaire, 11-13-15, rue Saint-Jacques,
1936, 64 pages.
Etudiee avec soin et 4tablie avec un constant souci d'exactitude, cette pr6cieuse notice et ses documents sur un lazariste
guillotine au Mans rectifient bien des donn6es, d'ailleurs assez
bravesl et sur quelques points inexactes.
N6 le 25 janvier 1761, au bourg des Toucas*, proche Sollibs
(aujourd'hui Sollis-Toucas), Jean Guibaud rentrait au s6minaire interne de Saint-Lazare-lez-Paris, le 14 mars 17783 et le
29 juin 1780 y 6mettait ses voeux en presence de M. Laurent

Philippe depuis peu directeurdus6minaire interne, (n46 Argentan le to septembre 1736, et mort & Nimes, le 26 juillet r181)*.
Dans la seconde semaine de 1'Avent 1787, M. Guibaud arrivait au Mans pour y etre employ6 a la Mission. Vers la fin de
novembre 1792, la R6volution contraint notre confrere a quittersa maison, sminairedu Mans;traqu6,ilerre de-ci, de-la.ArrAt6
le 24 f6vrier 1794, M. Guibaud se voit conduit, des le surlendemain, devant le ComitM de surveillance rivolutionnairede la Commune du Mans, puis renvoy6 devant le Tribunal criminel de la

Sarthe. Apres divers interrogatoires dont la soigneuse notice
donne la a precieuse r&daction int6grale a, le 28 vent6se, an second de la Republique francaise une et indivisible (18 mars
6
1794), M. Jean Guibaud est condamn6 a mort; il est ex6cut
ce mnme jour sur la place des Halles, cueillant la palme du
martyre.

Et M. Calendini de conclure justement en des termes et des
z. La soigneuse et volumineuse table manuscrite que M. Lucien Bouclet a
patiemment dress6e pour les annkesxgoo-9gz5,des Amnales note sur M. Jean
Guibaud comme rnferences : voir Annales 9go8, page 668 ; Igzo, page 553
et 19gi, page 13o et 38.
2. Le RecCeil desprincipalescirculaires des Supriesgndraw de la Cowgregationde la Mission (tome deuxiime, Paris 1879, page 607) et le Cataloguw
du personnel de la Congrigationde la Mission (Lazaristes) depuis l'origise
(1625) iusqu'd la fin du xvmn sidcle (Paris, zxIg, page 291) font naltre M.
Jean Guibaud A Auxtondas, diocese de Toulon. Cette localiti est inconnue,
car inexistante ; elle n'est en effet que le produit d'une ancienne et mauvaise
lecture... Apres un instant de r6flexion on devine dans les pieces originales:
Guibaud, nk aux Toucas, nl : AxtonLas...
3. II (Guibaud) quitta done en 1778 - l avait z7 ans - son doux ciel de
Provence, les myrtes, les oillets et les mimosas de la maisop paternUlle, les
roses et les lauriers de son venerable curi et surtout la chire glise oti maintes
fois,ilitait venupriersaint Jean-Baptiste, son patron Y.(Calendini, op. cit.,p.7.
4. Dans une 16gere inexactitude, page 8, M. Louis Calendini fait de M.
Philippe, le sup6rieur de la Congregation ; il 6tait directeur do s6•inaire
interne. De m6me, page 63, note 84, lacitation duR.P. Perboyre(qualifi6
note to, page 8, d'abbd Perboyre) se rif&re au Recueil des principales
Circulaires... p. 6o7-6o8.
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sentiments que les enfants de saint Vincent adoptent
pleinemeat:. Amsi disparaissait de cette terre ce relgieux provengal
qni, jusqu'a la fin avait &t6fiddle a la foi qu'il avait enseignde
en notre sdminaire de la Mission. MAgr de la Porte, &výque
du
Mans, avait jadis ordonn6 qu'on etudift sa vie.
Notre
plus ardent serait que sa cause fit entreprise. Comme vceu le
celle des
autres hros de la R6volution, les Londiveau, les
Barreau de la
Touche, les Chevreux, Marie Dufour, pour ne parler
que de
ceuxde chez nous, elle aboutirait ccrtainement et donnerait
a
notre diocese un protecteur de plus v.
SLorsque Mgr de Pressigny, ancien dveque de Saint-Malo
conduisit aux Carmes le serviteur de Dieu, Jean-Marie
de la
Mennais, pour 6prouver sa vocation, il lui dit en lui
montrant
le sang des martyrs : a Ceux qui ont verse ce sang,
vivent encore
Set ils sont prets a recommencer ..
SLes bourreaux sont morts, les victimes approchent
de la
glire, mais le monde reste mauvais. Le vrai comme le droit n'y
triamphent qu'au prit du sang, de l'effort et de l'immolation
de ceux qui portent au front le signe de Dieu. •

Marthe DE FELS. Collection Terre de France:Monsieur
Vincent. Paris, Gallimard, 1936, 126 pages.
Marthe de Fels a voulu enrichir la collection a Terre de Francex
d'une nouvelle brochure consacree a Saint Vincent. On se
doit
de l'en fliciter. Saint Vincent m6rite de figurer dans la galerie
qu'annonce le titre de la collection. L'auteur essaie de nous
pronver d'abord que notre saint est ce qu'il est, grace A ses origines terriennes ; en deuxieme lieu qu'il est le reformateur ou
plutOt le rdorganisateur de la Terre de France an temporel et
aa spirituel. C'est une th4se : elle est pr6sentee et d6fendue avec
habilet6. Marthe de Fels fait un choix heureux dans les faits
certains qu'elle est alle puiser & la source sire qu'est l'euvre
de M. Pierre Coste.
n y aurait mauvaise grace de lui reprocher un peu de subtiSitpsychologique quand elle ouvre tant d'aperqus originaux sur
a physionomie morale de notre bienheureux Pere. La psychologie fine et bien feminine de Marthe de Fels a tente a d'expliquer a saint Vincent et son cuvre : trop pen de gens a srieuxc
s'y sont essays jusqu'ici pour qu'on ne le note pas avec satisfaction. Dans ce qu'on lit ici sur l'influence de saint Vincent
sr les psychologies feminines, i y a vraiment du neuf.
Le style de la brochure est simple, ddpouill6 des acliches •
muraans que trop souvent on se croit oblige de ressasser des que
Ion pale de saint Vincent. Quelques lecteurs au goat trop
academique, trouveront peut-tre que I'ouvrage manque un
pen de cohUsion, de suite logique dans ses parties... tous cependant reconnaitront qu'on le lit d'un trait, sans fatigue et avec un
vM plaisir; apres tout une 6tude psychologique n'est pas un
thsorede...
L'ouvrage de Marthe Fels est probablement de ceux qui res-
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teront et qu'il ne faudra pas negliger si l'on veut a creuser aIs
psychologie de notre saint fondateur. Est-il besoin d'ajouter que
la brochure remporte un vif succs dans le public auquel ele
est destinde.
ANTONIO JOSE URIBEi. San Vincente
y modelo (Bogota, 1923), 26 pages.

de Paul pa~tsm

Allocution donn6e a Bogota le 22 jullet 1923, devant I'Assemblie generale des Conf&ences de Saint Vincent de la capitate
colombienne.

ANTONIO Jost URIBE. Frederico O;anam apostol de
la Ciencia, la Fe y la Caridad (Bogota, 1916), 35 pages.
Confrence donnee, le 19 aoft 1916, en la salle des Grades, B
la Facult6 de Droit, a l'Universit6 de Bogota.

Memoria de las obras practicadas por las Senoras de
la Caridadde San Vicente de Paulen la Republica mexicana orrespondiente a los asos de 1933-1934 y 1934-

1935. Imp. S. C. Diaz, Peno Suarez, 81-6, Mexico;
16o pages (19 x 13,5).
Malgrb les difficult6s rencontrees an Mexique (h6las ! ce n'est
nullement un monopole), lea Dames de la Charit6 y multiplient
leurs efforts et leur d6vouement; et Dieu y donne toujours sa
grace... A preuv.e ce recueil bisannuel des rapports qui nows
retracent la vie et les ing6niosit6s charitables et profondement
chritiennes des diverses associations mexicaines en 1933-1935-

Cyprien AROUD, lazariste. La Vie en Mission. Souvenirs. Ricits. Vichy, 312 pages, avec illustrations et
hors-texte.
Bien h tort certes, chez quelques esprits, lea Sowsirs de Missions sont, dans leur ensemble, entour6s d'une mince estime:
on les place quelque part sur les frontires do l'imagination, do
roman et en toute hypothese, lea juge-t-on fort peu 6vocateuls
des r6alitis de la vie... Cependant, la conmme ailleurs, ii n'ae
demeure pas moins vrai qu'il y a livre et livre, recits et r6cits,
et que chaque cas se dolt examiner en particulier. A qui, pou
le livreici annonc, voudiafairecetteintressantediscriminatian,
se montreront a chaque page et pratiquement la sincriti et le
sourire, le zele et l'humour d'un vritable missionnaire. M.
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Cyprien Aroud possede, en effet, une plume primesautire et
soucieuse de ne pas exag6rer, de refliter et d'evoquer le reel.
Ensevelis comme tant d'autres (car il en reste) dans les lettres intimes que notre missionnaire envoyait a son frre
Pierre (mortle x6octobre 92o), ces souvenirs et ces recits ont 6te
jadis traces au soir de journmes chargges, quand le corps recru
de fatigue se raidissait dans l'apostolique pensee d'etre encore
utile aux Missions,en y int6ressant des cours amis et divoues.
Remise en ordre, d6coupe, regroupee, cette s6rie de visions
missionnaires fera du bien et on doit le dire bien haut, donnera
un aperqu v6ridique et sans fard de certaines scenes de la vie en
Mission, a Wenchow (1908-1920).

Agr6mente de carte et de graphiques, 6clair6 d'illustrations
aux l1gendes joliment bien troussees, 6paul6 par des notes instructives, ce volume fait grand honneur a l'ancien missionnaire
de Chine, & 1'actuel directeur de la Maison du missionnaire A
Vichy, toujours veritable ap6tre dans l'ame.

Claire FAINE-LEROY. La belle vie d'Henry Watthe,
missionnaire. Rambouillet. Librairie Nouvelle, 1936,
114 pages.
Rien n'interdit de concevoir la biographie d'un personnage
a la maniere d'une 6popee. Dans le passe, d'illustres exemples
e
y invitent meme. C'est le genre 6pique qu'a adopt6 Mm Claire
Henry
M.
:
Faine-Leroy pour parler de notre regrett6 confrere
Watth6. Apres une introduction du Dr Pierre Leroy oil sont
exactitude les faits marquants de
rappel6s sobrement et avec
m
la vie de M. Watthe, MO Faine-Leroy brosse a grands traits
sept tableaux qui font songer aux episodes des romans de chevalerie oi le heros execute l'une de ses prouesses. Le chevalier
Watth6 est fibrement camp6. L'auteur nous pr6sente successivement: Le serment du chevalier ; Vers la terre promise ;
L'entree en lice ; La chevauch6e du preux; Au service de la
France ; Le chevalier-hospitalier ; Le chevalier rend son 6pde.
Ces sept chapitres se lisent avec plaisir ; le style est dru de verve
et d'allant, comn-eilconvenaitaugenreadopte. Quelques passages
sont particuli4rement 6mouvants. C'est en somme un beau livre
appele a faire du bien. Quel dommage pourtant que, sur un
sujet donn6, 1'historien soit plus lent que le poRte a produire
son ouvrage !

Joseph FOURNIER. La Chambre de Commerce de Marseille d'aprfs ses Archives historiques.Conference donnie A

Marseille, le 16 decembre 1909. Marseille, Barbatier,
1910. 48 pages, 7 fac-similes

gravures.

de documents en h6lio-
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Cette conference - vieille d'un bon quart de siecle - sur I'activit4 de la Chambre de Commerce de Marseille a travers
I'histoire (141o-i791) n'est pas sans int6ret pour nous. Nos
confreres 6tablis a Marseille dQs 1644, et peuapr4s en Barbarie
rAlger et Tunis] oi ils remplirent la charge de consuls pour le
roi de France, furent en relations avec cette Chambre, soit pour
des affaires commerciales, soit pour des affaires politiques, touchant de loin ou te pres aux affaires religieuses.
Dans sa conference, M. Fournier dit en quelques mots le role
jou6 par Jean Le Vacher aupres des autorit6s d'Alger et aupr6s
des autorites francaises au moment des bombardements d'Alger
par Duquesne (1682 et 1683) ; I'auteur loue Jean Le Vacher de
sa clairvoyance dans cette affaire, dont il devait 6tre par la
suite la malheureuse victime. On peut mdme lire la reproduction, en h6liogravure, d'unelettre de Jean Le Vacher du 30 janvier 1683 adressee a la Chambre de Commerce de Marseille,
dans laquelle le Consul parle du trouble cause i Alger lors du
premier bombardement par 1'escaAre de Duquesne.
Un autre document reproduit merite encore attention : c'est
une lettre du roi Henri IV, en date du 31 juillet 1605 et envoye
aux Marseiliais oil il est question pricis6ment de relations avec
la Barbarie. A cette date saint Vincent n'6tait pas loin de Marseille : ce document et quelques autres du m6nle temps permettraient peut etre de pr6ciser ce qu'a vu et fait notre saint, vers
la fin de juillet 1605.
Enfin, on ne peut que se filiciter de voir un archiviste distingu6 s'occuper d'exploiter les tr6sors renfermes dans les dossiers
de la Chainbre de Commerce de Marseille. Qui voudra faire revivre saint Vincent et ses oeuvres pourra pent 6tre cueillir lU
d'utiles prncisions : i Des archives en ordre m6thodique, rendues
abordables, ne sont point chose morte; elles peuvent encore
transmettre la vie En d6pliant un paquet de lettres jaunies...
on voit se lever et vivre tous les acteurs disparus de la scene mouvante de notre histoire et de la vie. *

Giulio FODDAI. -

Suor Vincenza Pucci, Figlia della
Carita.Note biografiche. Turin, Berruti, 1936, 112 pages.
Ce livre, 6crit par notre confrere M. Foddai, retrace les principales 6tapes de l'existence d'une Fille de la Charite de Turin :
Soeur Vincenza Pucci. Belle vie qu'il efit 6t6 dommage de laisser dans I'ombre. Sceur V. Pucci se d6voua pendant plus d'un
demi siicle aupres des enfants des pauvres et des malades.
Doube d'une intelligence peu ordinaire et d'une sensibiliti tres
delicate, elle eut beaucoup a souffrir au cours de sa longue vie ;
elle supporta tout sans en rien laisser paraitre, se contentant
d'cxprimer ses sentiments dans des vers simples d'une 6mouvante sincerit6.
La plume deji bien connue de M. Foddai s'est faite Bloquente
et tendre pour rendre un hommage 6mu a Sceur Pucci. Ces I 2
pages, 6crites dans unelangue 616gante, sont illustries par quel.
ques cliches heureusement choisis.
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D Pierre ROLAND. Guide pharmaceutique 4 I'usage
des Missions. La Chapelle-Montligeon, 1936, 302 pages.
a Cet opuscule n'a pas la pr6tention d'etre un trait6 de pharmacie, encore moins de pharmacologie. I1 a simplement pour but
de donner aux missionnaires ou i leurs aides, qui, par leurs
fonctions, sont appeles i seconder le m6decin, dans les regions
61oign6es d6pourvues de pharmaciens, des a notions de pharmacie pratiquen, strictement indispensables pour ia comprehension et l'execution raisonnee * des prescriptions m6dicales ).
L'opuscule est done susceptible de rendre d'appr6ciables
services a ceux de ros confreres qui vont en mission, dans la
a brousse *. Apres quelques notes sur le a Codex , [origine et
standardisation des medicaments] on peut lire une 6tude g6n6rale sur les medicaments et leur classement. On trouve ensuite
des renseignements sur les principaux accessoires de chirurgie,
suivis de quelques notions d'hygi6ne, enfin une serie de tableaux
des principales formes m6dicamenteuses. Ce , guide pharmaceutique., publi6 par 1'oeuvre de l'Aide medicale aux Missions est
le digne pendant du pr6cieux 1 guide midical missionnairer,
si largement et si libralement repandu depuis quelques annres.

Questions asked during the Catholic Motor missions
conducted by the Vincentian Fathers, 1935. Published

by the Stephen Vincent Ryan Mission Unit, C. S. M. C.,
St-Mary's Seminary, Perryville, Ma. 47 pages.
Aux Etats-Unis, quelques-uns de nos confreres de la province
occidentale donnent parfois des missions sur les chemins. En
automobile, ils vont de ville en ville, parcourant des rues, s'arr6tant aux carrefours : i 1'endroit choisi ils installent une chaire,
provoquent un attroupement et li prkchent la foi catholique.
Par cette m6thode v6ritablement apostolique, le ministere des
missionnaires atteint rbellement un assezgrand nombre de gens:
en particulier beaucoup de ceux qui ne mettraient pas facilement les pieds a 1'6glise. De fait les r6sultats sont des plus consolants.
Dans la brochure polycopi6e qu'ils viennent de publier, nos
missionnaires a motorists a donnent les questions qui leur furent
pos6es par quelques non-catholiques de leurs auditoires, au cours
de leurs tourndes apostoliques dans 15 villes de l'Etat du Missouri. Ces questions sont reproduites dans la forme oh elles furent posees ; elles touchent au dogme, A la morale, A '6criture
sainte et i l'histoire eccl6siastique.
La publication de ces questions class6es d'apres leur lieu d'origine et pr&c6ddes d'une statistique religieuse de la ville, vise i
etre utile aux pretres et anx s6minaristes : elles r6vdlent clairement l'Utendue de l'ignorance religieuse des foules non-catholiques, la nature et 1'4tendue de la propagande anti-catholique;
elles manifestent enfin le degr6 de culture intellectuelle du public
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ordinaire de ces - missions de carrefours et de rues a. Ce sont de
savoureuses et bien americaines tranches de vie.

[Maurice COLLARD.] Almanach des Missions de Saint-

Vincent de Paul 1937. Paris, 95, rue de Sevres, 128 pages.
2fr.
R&diger, mettre sur pied un almanach n'est pas ce qu'un
vain peuple pense : il y faut de I'ing6niosit6, et tout ensemble
de l'habilet6 pour cet heureux choix de textes qui, tour a tour,
satisfassent la curiosit6, rejouissent l'esprit et plaisent . des
yeux pour un instant d6sceuvr6s. Le choix des illustrations, des
couleurs, 1'artifice des dispositions typographiques, ncessitent
en outre un gout et un doigt6 qui, pour s'exercer, out de multi'ples et delicates occasions... Ce sont ces r6flexions et autres semblables qu'imposent, meme distraitement feuillet6es, ces pages
accortes, instructives et agr6ables del'Almanachdes Missions de
Saint-Vincent de Paul1937.

VAN DEN BRANDT, C. M. Les ivinements du Kiang-si.

La mort de M. Antoine Canduglia,missionnaire lazariste
(juin-septembre 1907). Peiping, imprimerie des Lazaristes, 16 pages, 1936.
Pour essayer pratiquement une nouvelle monotype, 1'Imprimerie lazariste de Peiping vient de composer et de livrer aux presses
une notice que le frere Van den Brandt, il y a bient6t vingt ans,
avait dcrite sur les. v6nements du Kiang-si. Ces douloureux
incidents amenerent a Ta-wo-ly, le 25 septembre 1907, la mort
h6roique de M. Antoine Canduglia. Ces jours derniers d'un excellent missionnaire ont fait de M. Canduglia, un martyr : c'est la
conclusion de cette brdve et suggestive relation.

La Maison du missionnaire (Vichy). Compte-rendu
1935-1936 publid par le Conseil d'administration.Vichy.
Pour I'exercice I935-1936, voici les 104 pages heureusement
pr6sentees de cet apercu sommaire sur la vie de l'Euvre universellement connue du P. Henry Watth6. Le xiI e volume est rempli et justement domind par les sentiments de gratitude dfs au
souvenir de notre cher confrere. Mort a la peine, le 18 novembre
1935, artisan inconfusible et m6ritoirement pers6v6rant de
cette maison, le P. Watth6 m6rite certainement et largement
cette reconnaissance que crient toujours les pierres et les sant6s
recouvr6es ou amnliordes de tant d'heureux clients du Bethanie
de Vichy. Ainsi montde, I'oeuvre continue, la tradition de d6vouement se conserve (c'est tout un 6loge) sous son mainteneur
actuel, le Pre Cyprien Aroud.
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Grammaire mongole de Schmidt, traduite de l'allemand
en 1845. I. Partie francaise ; II. partie mongole. Peiping,
imprimerie des Lazaristes 1935, 76 et 48 pages.
Tiree A 220 exemplaires dont ioo seulement soat mis dans ie
commerce, cette grammaire mongole a et6 imprim6e par les
soins de Mgr Gaspard Schotte C. I. C. M., vicaire apostolique de
Ning-sia.
Dessines A la mission de Poro Balgason, les caracteres de cet
ouvrage ont ete fondus a l'imprimerie lazariste du Petang.
dont ce double volume se presente comme un essai r6ussi de
publications mongoles, ajoutees a tant d'autres. Un manuscrit
de I'ancienne mission des Lazaristes de Mongolie, conserve a la
bibliothique du Pe-t'ang a Peiping, renfermait cet utile travail.
Les Lazaristes on le sait, 6vang61iserent meritoirement la
Mongolie, de la fin du xvil e siecle jusqu'en 1865, quand cette
mission, immense champ d'apostolat de Mgr Mouly, fut c6d6e
aux Peres de Scheut. Dans ces vicariats confi6s actuellement aux
Scheutistes vivent de nombreux Mongols. Puisse, souhaite
I'apostolique dditeur de la grammaire, puisse en chaque poste
quelque missionnaire en 6tudier la langue et travailler ainsi a
l'organisation de chr4tientds mongoles afin qu'A l'heure providentiellement marquee, penetre victorieusement la foi dans cette
vaste contr6e qu'encerclent seulement, en sa p6riph6rie, les
Missions catholiques.
La grammaire de Schmidt comprend deux parties : la premiere
en caracteres latins, contient morphologie, syntaxe et quelques
traductions ; la deuxieme offre en caractres mongols, des exempies et exercices scolaires; des num6ros, renvoyant pratiquement d'une partie a I'autre, en facilitent I'usage.
Cette grammaire, pratiquement la seule qui existe en librairie, fait doublement honneur a 1'Imprimerie lazariste de Peiping,
oeuvre d'apostolat et coup d'essai rdussi d'impressions mongoles.

NOS DIFUNTS
MISSIONNAIRES
42. Ewens (Jean), prktre, 5 juillet 1936, A Philadelphie ;
71 ans d'Age, 27.de vocation.
43. Moreau (Edmond), diacre, 17 juillet, A BuenosAires ; 28, 9.
44. Van Hal (Corneille), pr6tre, 31 juillet, A Soerabaia ;
46, 26.
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45. Hermans (Joseph), pretre, 7 aoft, A Shanghai;
59, 3946. Rousselle (Alphonse), pretre, 7 aoit, A Alexandrie;
59, 4047. Ibanez (Joseph), pr6tre (fusille), A Madrid ; 59, 43.
48. Aguirre (Louis), coadj. (fusille), A Alcorisa ; 22, 5.
49. Grzanka (Laurent), coadjuteur, 24 aout, A Cracovie ; 45, 25.
50. Rousseau (Auguste), coadjuteur, 5 septembre, A
Santa Rosa de Cabal; 68, 47.
51. Piet (Jean), pretre, 28 aoft, a Philadelphie; 38, 9.
52. Schickling (Robert), pretre, Ier septembre, A Springfield; 52, 32.
53. Brosnahan (Michel), pretre, 13 septembre, A Cork;
75, 57.
54. Hession (Etienne), coadjuteur, A Niagara; 68, 35.
55. Carmaniu (Antoine), pretre (fusille), proche Sort
(Espagne) fin aout ; 76, 57
56. Castel, (Archange), pr6tre, 9 octobre, A Montpellier ; 66, 40.

57. Churruca (Modeste), pretre (fusill6), A Saint-S bastien (Espagne) ; 63, 43NOS CHERES S(EURS
Juliana Aguire, AThruel ; 22 ans d'age et i an de vocation.
Leonie Deweirder, A Douai ; 74, 47.

Jeanna Larrieu, AToulouse ; 81, 6x.
Louise Casado, a Madrid; 78, 5 8.

Z6lie Wexsteen, a Anvers ; 80, 57.
Francesca Pettenatti, A Alassio ; 74, 53.
Luisa Sabatini, A Monistrero ; 73, 49.
Marie Magal, a Gourdon ; 78, 59.
Marie Nicod6me, A Paris 68, 40.
Lkocadie Savidan, A Playa Ancha.; 8o, 6o.
Aline Pattyn, A Ans; 79, 61.
Marie Truen, A Guatemala ; 69, 45.
Rosa Seiner, A Dult; 76, 52.
Elisabeth Franck, A Dult; 33, 13.
Jeanne Flores, A Talca; 58, 32.
Wanda Kasprowiez, A Chelmno ; 28. 7.
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C6cile Filipczyk, a Oponice ; 71, 46.
Catherine Kavanagh, a Philadelphie; 76, 46.
Elisabeth Steyaert, a Kashing ; 47, 24.
Marie Girouet, a Laroche; 83, 59.
Marie Ravard, A Montolieu ; 80, 56.
Claudine Polot, a Briancon ; 45, 16.
Marie Delaunay, a La Teppe ; 79. 51.
Francesca Montagna, a Portici ; 88, 50.
Catherine Banchiero, a Imperia ; 84, 62.
Marie Kiegt, A Klotildliget ; 57, 38.
Anne Hanifl, a Budapest; 25, 6.
Maria Moscado, a Sueca; 68, 43.
Trinidad Gomez a Mahon : 23, 4.
Mathiide Del Campo, a Orense : 79, 53.
Josefa Martinez, a Valence ; 47, 22.
Maria Mira, a Mayaguez ; 92, 64.
Virginie Chelle, a Rio-de-Janeiro; 85, 62.
Adele Bernard, a Pau ; 74, 50.
Jeanne Jardin, a Lyon ; 71, 35.
H61ene Faraut, a Lyon ; 35, 7.
Marie LIveque, A Clichy ; 86, 58.
Virginie Bouisson, a Metz ; 80, 62.
Therese Burban, a Sacuny ; 66. 43.
Anne Jarnot. a Bydgoszcz ; 32, 9.
Marcelline Zawadzka, a Varsovie ; 66, 46.
Julienne Petrykowska, a Varsovie; 28, 8.
Ella Synder, a Cumberland ; 78, 51.
Cecelia Carter, & Warley ; 52, 20.
Jeanne Baringer, a Badgasrein ; 53, 36.
Antonia Gonzalez, a Lorca; 32, I1.
Giuseppina Manenso, a Carbonara; 73, 48.
Marie Brunel, a Chantilly ; 64, 42.
Honorine Bewicke, a Salonique ; 94, 63Antonia Pescador, A Barcelone : o6, 38.
Jos6phine Gaudin, a Rome; 59, 37.
Josephine Buczkowska, Chelmno ; 58, 35.
Eleonora Masi, a Monistero ; 83, 58.
Ellen Fealy, a Normandy; 83, 57Maria Colom, a Guatnmala ; 65. 44.
Marie Sebo, a Fopolcany ; 27, 9.
Cecile Mitosinka, a Trencin ; 33, 12.
Domitilla Martinez, & Oviedo ; 45, 25Juana Mugica, a Valdemoro; 23, 2.
Maria Garcia, a Oviedo; 49, 21.
Adela Sanchez, A Puerto de la Luz ; 32, 11.
Juliana Herran, a Jaen ; 64, 43Malvina Lecocq, a Domagne ; 68, 47.
Elisabeth Benoit, Clichy ; 85, 63.
Z6ie Delfour, a Marseille-Capelette ; 82, 6i.
Lncette Lacombe, a Angers ; 77, 53.
Francoise Pery, a Istambul ; 91, 67.
L6onor Horta, A Palma de Majorque; 40, i8.
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Maria Agusti a Mahon ; 59, 35
Antoinette Zieger, ADult ; 23 4.
Amy Nichols, , Mobile; 65. 38.
Alice Brooks, A Troy ; 38, 13.
Anna Guarino. a Rome; 78, 52.
Marie Trontelj, A Hotemez ; 25, 7.
Angela Golob, A Hetemez; 3o, 8.
Iaontine Anglade, A Montceau-les-Mines ; 82, 73Elisa Lehur, A Troyes; 73, 48.
Clemence Genty, AChAteau-l'Evque ; 62, 22.
Rosalie Breton, Rio-de-Janeiro ; 73, 54Sebastina Terranova, A CerigUola; 33, 12.
Anna Fersl, A Graz ; 73. 45-

Josephine Armacola, A Istambul ; 26 3.

Louise Artaud, A Clichy ; 70 47
Marie Masse, A Grisolles 87 63.
Mary O'Toole, a Washington ; 7, 4r.
Anna Rignez, A Buffalo ; 70, 50.
Domenica Morbiducci, A Sienne; 71 ,
Gelsomina Serafini, A Sant-Elpidio a 45
Mare ; 59, 22.
Harriet Wilcot, A Middlesbrough ; 59, 33
Judith Guzman, A Cayambe 54, 32.
Marie Frezet, A Roubaix ; 79 59
Louise Petit, AChantepie ; 56 35.
Alexandrine Wasson, A L'Hay-les-Roses;
90, 6r.
Marie Deterne, Aire-sur-la-Lys ; 77, 55.
Louise Passebosc, a Paris ; 66, 47.
Pauline Deligeon, A Montluon ; 6o, 53
Marie Bonhomme, a Guatemala; 72. 44.
Eisabeth Fomazic, A Kirchstetten ; 76.
43Marianne Anker, A Salzbourg; 22, 2.
Angelo Romih, A Slovenigradcu ; 2,
3Alva Gajardor, A Santiago ; 41 , 22.
Anna Rosada, A Cracovie; 51, 26.
Rosalie Mandziak, A Bialykamien ; 62 39Edeige Wolanska, A Tarnow; 55.
3o.
Enulie Jacob, A Cagliari; 81 59.
Julie Ruiz, ACosta-Rica ; 36 9.
Marie Costerton, A Wenchow; 64, 42.
Claire Dehau, A Montolieu ; 64, 42.
Claire Goslin, A Paris; 78, 58.
Agnes Bert, A Santorin ; 91, 70.
Rosa De Oliveira, ACoimbre ; 32, 3.
Marina Lopez, A Cali ; 21, 2 mois.
Amdlia Cusano, A Naples; 67. 46.
Hortensia Silva, A Santiago ; 66, 46.
Frances Kammer, A Chicago ; 77, 62.
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Ode A la Sainte Vierge en son Assomption .....................

xoox
1004
1oo5

L'abjuration du 29 juin 1607 & Saint-Pierre d'Avignon. Dissertation
de Joseph de Cambis (Vote de M. Pierre Coste) ...............
Inedits de saint Vincent de Paul :

182

Lettre a M. Codoing (5 fevrier 1643) ...........................

405

Memoire de M. Vincent pour rIegise Saint-Yves de Rome (1643)..
Lettre au frhre Jean Duhamel, diacre (15 decembre 1639).......
Extrait du testament de M. Jean Duhamel (23 avril 1643)........

Lettre de saint Vincent au frere Jean Parre, coadjuteur (16 aoiut 1659)

Obidience de saint Vincent 3 Sceur Ang6lique Le Roy (r6 oct. 1656)
Contrat de saint Vincent avec Nicolas Lemerre pour un orgue an Col16ge des Bons-Enfants (8 aoult x630) .....................
702,
Testament de saint Vincent (7 septembre 1630)................
Saint Vincent nommn par le Roy parmi les Visiteurs du Grand Couvent des Jacobins A Paris (13 janvier x64I)..................
Un e client , de M. Vincent (18 septembre 1642) ...............
Maximes et avis de Monsieur Vincent.........................
Panhgyrique de saint Vincent par M. Gabriel Doucet (26 avril 1936)

408
696
698

699
70o
0ooo

704
707
7o8
oo4
980

SAINTE LOUISE DE MARILLAC
Hymne en son honneur, par Joseph Martorana .................

757

BIENHEUREUX PIERRE-RENF ROGUE
Pandgyrique par M. Pierre Dulau (15 decembre 1934)............
Panegyrique par M. Vincent Tardieu (x6 dcembre 1934)........

709
732

HISTOIRE DE LA CONGREGATION DE LA MISSION
par M. Edouard ROBERT (Livre IV. - De x874 3 1918)
CHAPITRE XXXIII. - M. Bor6, superieur general (suite). Le Conseil
domestique de la Maisoa-Mere, sous le Phre Bor6 : MM. Terrasson,
Prunac, Tisn6, Hamard, Vayrieres...........................
CHAPITRE XXXIV. - M. Bor, sup6rieur genral (suite). Le corps
professoral de Ia Maison-MHre .............................
CHAFITRE XXXV. - M. Bore, superieur ga6nral (suite). Le corps professoral de la Maison-Mere: M. Armand David.............
CHAPITRE XXXVI. - M. Bor6, superieur general (suite). - Le corps
professoral de la Maison-Mire (1874-1878) : M. Armand David
(suite) .....
. .....
...........................

5
201
481
773

FILLES DE LA CHARITE
La Charit6 et les Sueors des H6pitaux, par la M&re Inchelin......

410

-

Ordo de la Congrigation de i& Missis
: Note de la rtdaction des
Ephemerideslitgugicaa... ................................
- Note sur les indulgences des Pires Cvoisiers [Primo Battistini]..

zoz8
0o18
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EUROPE
FRANCE
PARIS :
19 septembre 1935. - Mort de M. Frederic Caussauel .........
29 d6cembre 1935. - Mort de M. Pierre Coste : Notes biographiques,
ses derniers jours. Essai de bibliographie (1873-1935), par M. Fernand Combaluzier..........................................
M. Coste, prktre de la Mission, par M. Paul Renaudin.........
- M. Pierre Coste : L'homme, souvenirs, par M. Maurice Collard..
lr- janvier 1936. - Mort de M. Nicolas Peters (1869-1936) .........
er
x juillet. - Constructions A la Maison-Melre ..................
ri juillet. - Mort et no.ice de M. Marcel Latrasse ..............
19 juillet. - Arrivee de S. Exc. Valerio Valeri, nonce A Paris....
La fete de saint Vincent de Paul. Panegyrique par .Mgr Stanislas
Courbe .................
...............
....
.....
.......
e
20-25 juillet. - La 28 Semaine Sociale A Versailles.............
26 juillet. L'octave de saint Vincent.......................
27 juillet. - M. Combaluzier, secretaire general.................
Juilet-aout. - Double retraite pastorale de Meaux ................
15 aoft. - L'Assomption de la Sainte Vierge : Souvenirs du passe, la
procession de 1638 ........................................
16 aout. - L'apostolat par L'amti ............................
22 aout. - Mort du postulant-coadjuteur Marcel Abbal..........
Retraite pastorale de Chartces .....................
24 aolt. Fin aoQt. - Refection du pav6 de la chapelle...................
La zone: Sceur Raphaele .....................................
M. Armand David, correspondant de l'lnstitut : ses e ats de service.
Rapport a I'Ordre de la Legion d'bonneur (27 janvier 1896)....

56
227
247
250
263
797
797
798
799
802
803
803
804
80
8z1
8Xz
81
8z1
5
224

GENTILLY :

La maison de campagne, par M. Fernand Combaluzier ..........
Souvenirs du passe, par Leandre Vaillat........................

5og
51

DEPARTEMENTS :

Albi. - Le grand seminaire, par M. Joseph Durand:
De 1836 A 1874 (MM. Chossat, Haran, Bourdarie).............
- De 1874 A x892 (MM. Nicolle, Amourel, Cocquerel, Wenis) .......
Le centenaire du grand siminaire (1936), par M. Joseph Durand
Les fetes du centenaire (2 juin 1936).......................
AUs. - La mAmorable mission de 1892 [M. Louis Dillies!, par 31. Ho.................................
nor Roux..........
Bictre. - Souvenirs du passe, par M. Leandre Vailiat..........
Cambrai. - Souvenirs du grand seminaire en 1897-1903, par M. Heari
Cr6pin:
(1897-1898). Physionomies. Aspects de vie..
CHAPITRE III. CHAPITRE IV. - Broutillcs de la vie quotidienue............
CHAPITRE V. - MM. Villette, Dujardin et autres..............
CHAPITRE V (suite). - La lente ascension...................
L'allgresse des ordinations.................
CiAPITaE VI. CHAPITRE VII. - La premiere messe......................
.......
......
Note des Annales ........................
Chdeasu-l'Evtqu. - M. Antoine Pereymond (1857-1935), par M. Vin..................
cent Tardieu ........................

265
524
276
812
818
823
60
291
303
540
549
560
569
281
2
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Notre-Dame du Pouy. Origines de la maison, par M. Etienne

Diebold ...................................................

829

Lite.- Le jubiledu S6minaire Acadomique(23 avril 1936), par M. Lucien Detre ................................................
- Quelques souvenirs de 1875-1876 et de 1876-1877, par M. C. Looten
- Autour du bon PIre Cornu [1829-1905], par M. L. Mahien.....
- M. Louis Dillies [1862-1925] de z920 A 1925, par M. M. Declerck
- L'apcs-guerre (162o-x932), par M. Dumortier.................
Prime-Combe. - Quelques notes historiques....................
- Le T. H. P. Souvay AN.-D. de Prime-Combe (29-30 avril 1936)
par M. Gaston Cazet....................................
Romaiville. - La sceur Marguerite [sceur Marie Gros], par M. Henry
Bordeaux ................................................
Saint-Flor.-Souvenirs duseminaire(x859-z864), parleR.P. Adrien
Boudou ..................................................
Towrsinte. - M. Jacques Frasse. Cinquantenaire de vocation....

839
851
865
876
886
895
90a
86
72
313

AUTRICHE
M. Francois Hillinger (1867-1936), par M. Charles Spiegl.........

917

ESPAGNE
Nouveles d'Espagne: la situation, par F. C..................
Barcldou. - Jours de rxvolution. Visions d'un t~dmon f19-24 aillet
1936], par M. Henri Guyot..................................

92o
9a

GRtCE
Saloniqs.
- Les vingt-cinq ans de rectorat de M. Joseph Gabolde
(rgzo-1935), par M. Edouard Bauthian.......................

584

ITALIE
Erice. - L'ceuvre des secours aux pauvres et aux prisonniers (Lettre
de Sceur Zingarelli) ......................................
Rome. - Le sacre de Mgr Alcide Marina (24 mai 1936)............

317
927

TURQUIE
Istanbul. -

M. FranVois-Xavier Lobry, Visiteur de Turquie (x891-

1931) :

CHAPITRE I. - Le Cambr6sien (1848-1873), par M. Arthur Droulez

CHAPITRE II. - Le fils de saint Vincent, par M. Arthur Droulez
CHAPITRE III. - Le professeur (1875-1876), par M. Arthur Droulez
Izmir. - La croix de la LUgiQn d'honneur A Soeur Fi6vet (Lettre
de M. Joseph Euzet).......................................

319
57o
931
336

AFRIQUE
ALGERIE
Alger. - Histoire du skminaire diocesain (1842-1922), par M. Albert
Darricau :
CHAPITRE IX. -

et Dazincourt

Ceux qui ont fait Kouba : Mgr Pavy, MM. Girard

...

.. .

........

"""""10...
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Cuaprraz X.Constatine.-
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Kouba: Statistiques et recrutement des s•miaaristes

M. Loon Dumoulin (1873-x835), par M. Jean Heynen

Saur Praboonaud, chevalier de la Logion d'honeur......

CONGO

r8
122

367

BELGE

Nsona Mbta. - Premiere reunion d'anciennes 616ves (Lettre de Sceur
Cousebant) ..............................
...............

127

MADAGASCAR
Mgr Jacques Crouzet, par M. Etienne Canitrot..................
Vue d'ensemble sur Madagascar et ses habitants, par M. Ambroise
Engelvin ...........
..........
...............
..
Farafasgana.- Le travail des Scurs (Lettre de Sceur Getz).....
Fiaarantsoa.- Le Congrs Eucharistique, octobre z935 (Lettre
des Soeurs Esclier et Villers).............................
Tulew. - Sur les bords de 1'Onilahy (tournee missionnaire), par
M. Ambroise Engelvin.....................................

121
593
977
370
593

ASIE
CHINE
Kian. -

-

Mort de M. Jacques Anselmo (mars 1934) ..............

Les derniers jours et le recouvrement des restes de M. Jacques
Anseimo (Lettre de M. Corneille Breuker ........ ........
- Apras les troubles communistes (Lettre de M. Edouard Barbato)
Nanohang. - M. Gustave'Theron (1878-1936) ...................
Ning-Po. - Mgr Paul-Marie Reynaud (suite) :
CaarITE V. - Les d&buts de I'apostolat ....................
-

Sceur Gilbert : une Fille de la Chari e missionnaire (1846-1 36)

PStki. - Les origines du seminaire de Pdkin A Si-wan-ise, par le9 P.
Joseph Rutten. ..........................................
- M. Joseph-Eugene Kieffer (1888-1936), par M. J.-M. Planchet..
- Extrait du Blletin Catholique de Pikin.....................
Tien-tsi. - Les vingt-cinq ansde Visiteur de M. Desrumaux (Lettre
de Mgr Jean de Vienne)..................................
- Le travail des Soeurs (Lettre de Sceur Hucq).................
Yukiahg. -

Tourn6e de visites chez les Filles de la Chari7 au Kiangsi

(Lettre de Scour Henry)..................................
Yungpi*gfIu. - Mgr Frangois Geurts : cinquante ans d'apostolat, par
M. Coneille Verwoerd ....................................

89

348
93
625
95
630

86
615
621
339
950
344
951

SYRIE
Eden.de M.
Tripoli.
Aoun)

L'inauguration d'un calvaire (13-15 septembre 1935) (Lettre
Joseph Alouan)..................................
- Quelques missions dans le Liban (Lettre de M. Jeremie
..................
.... ..........................
....

81
364

-
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COCHINCHINE
Saigon. - Dipl6mes et travaux d'h6pitaux (Lettre de Seur Semp6)

960

PALESTINE
J]rusalem. - Le jubil6 de la Maison Saint-Vincent (Lettre de Soaur
Pet i )............................
.................
.
Allocutiondu P. Hugues Vincent, dominicain ..................

962
966

AMERIQUE
ARGENTINE
Buenos-Ayres. - Hommage A M. Georges Salvayre (1847-1899) (Lettre
de M. Jules Bauden)......................................

170

BRESIL
Treate-cinq ans aux missions du Bresil : Souvenirs, par M. Guillaume
Vaessen .................................................
La Tijuca.- Ecole Catherine-Labour6 et dispensaire Louise-.le-Aarillac ......................................................
Victoria : Le jubile de I'Ecole Normale (Lettre de steur Blanchot)..

387
385
177

COLOMBIE
Bogota -

Deux Filles de la Charite meurent en avion (Lettre de

Sce-r Courbin)..........................

..................

689

COSTA-RICA
I. - Notes d'histoire politique, par M. Guillaume Stienen.......
IL - Notes d'histoire ecclksiastique. Aperrus sur les euvres Vincetiennes au Costa-Rica, par M. Guillaume Stienen............

638
668

EQUATEU R
A mbato. - La maison des Filles de la Charit6 : ses accroissements
(Lettre de Soeur Jean-Gabriel) ............................

ETATS-UNIS
Springfield. - La mort de M. Frid6ric Maune (Lettre de M. Robert
Lennon)..................................................
Saint-Louis. - M. Thomas Levan (1877-1936)....................

379

-
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GUATEMALA
Guatemala. - Noces d'or de Sceur Bocquet, visitatrice (Lettre de
Sceur Boohomme)..........................................

167

PEROU
Lima. -

Sceur Rose Larrabure decoree de la Medaille Florence

Nightingale (Lettre de M. Ruben Olivares)....................

-

Le Congres Eucharistique (Le:tre• de M. Ruben Olivares et de
Soeur Espie) ..............................................

174

383

SALVADOR
Alegria. -

Les missions au Salvador (Lettre de M. Antoine Conte)

i5,

NOTICES DES DEFUNTS
Missionnaires:
Amourel Marie (1837-1902)..........................

........

9,
...
Anselmo Jacques (1883-1934) ..........................
Berger Jean-Pierre (1817-1892)..................................
Bigard Achille (1831-1879) .....................................
Bourdarie Pierre (x8o8-x88x) ...................................
Canmer Jean (1850-1877)................................................
Caussanel Frideric (1839-1935) .......................
Chossat Jean (1788-1853) .....................................
Cocquerel Louis (184-90o3) ...................................
Cornu Isidore (1829-1905).....................................
227, 247,
Coste Pierre (873-935) ..........................
-3
Mgr Crouzet Jacques (1849-1933) ..............................Daude Jean (x8zz2-882) ..............
484,
...
David Armand (1826-1900) ...................
.....Delteil Guillaume (x809-1886)...........................
8x8,
Dillies Louis (1834-1897), oncle............................
Dillies Louis (1862-1925), nemve...............................
........ *
Dumoulin Leon (x873-1935) .........................
...........
Gallard Henri (1845-1882).........................
Hamard Prosper (1830-x899) ........................
Haran Climent (1805-1844) ....................................
'
Hillinger Francois (x867-x936) ...............................
615,
Kieffer Joseph (z888-1936) ...............................
.................
......
Latrasse Marcel (x885-1936) ........
Levan Thomas (x877-1936) ....................................
319, 570,
Lobry Frangois-Xavier (1848-1931)................
..
...... ***
......
Nicolle Antoine (1817-1890) .............
....
Pereymond Antoine (1857-1935) ...........................
Peters Nicolas (1869-1936)................................
Poitevin Eloi (1820-1887).....................................
Prunac Jean-Frideric (1815-1896) ..............................
..................
Mgr Reynaud Paul-Marie (1854-1896) ........
Rougf Antoine (1835-1914)........ ... ......................
.........
Salvayre Georges (1847-1899) ........................
..... .....
Schreiber Jules (1837-1923) ........................

528

348
219
28
271
220
56
266
1
53
865
250

88........................
773
2
898
876
22
1
22
28
270
9171
62
797
635
931
524
28
263
222
9
95
213
99
4
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Terrasson Vincent (1813-1896) ................................
Theron Gustave (1878-1936)...................................
Tisne Louis-Jean-Marie (1825-1891) ...........................
Varieras Jean (1838-1903) .....................................
Vayrieres Jean-Pierre (18og-1889) ..............................

5
6:5
13
19
19

Wenes Leopold (1832-1892) ...........................
Yung Hexnri (1846-1829) ......................................

533
219

........

Soaurs :

Sesur Marguerite (Soeur Marie Gros)...........................
S eur Gilbert .................................................

286
630
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LIVRES
Adam (Maurice): Yeng-Ming-Yuen. L'auvre architectural des anciens Jisuites an xvmle sicice...............................
Aroud (Cyprien) : La Vie en Missions. Souvenirs. Rdcits..........
Baeteman (Joseph) : Les Filies de la Chariti en missions, tome I :
Asie ; tome 11: Afrique et Amerique .......................
Ballester (Carmelo) : El nuevo Testamento de Nuesro Senor Jesucristo
en latin y castellan .........................................
Boccardi (G.) : La misura di arco di meridiano fatla dal P. Beccaria
Calendini (Abb6 Louis): Monsieur Jean Guibaud, Lazariste guillotini au Mans en 1794 (le x8 mars) ........................
Cassinari (Ernest) : Life of blessed Catherine Labour ............
Chaurrondo (Hilario) : Almanaque de la Caritad. And 1936....... .
[Collard (Maurice)] : Almanach des Missions de Saint-Vincent de Paul
De Fels (Marthe): Monsieur Vincent...........................
Delaporte (A) : Imitation de saint Vincent de Paul..............
Faie-Leroy (Claire) : La belle vie d'Henry Watthi, missionnaire..
Fournier (Joseph) ; La Chambrede Commerce de Marseilled'apres ses
archives historiques.........................................
Foddai (Giulio) : Swor Vincenza Pucci, Figlia della Carita........
Garcia (Juan Florencio) : Tratado de Epistemologia o teoria de las
ciencias..............................
...............
.. .
Guichard (Joseph) . Dix cantiques alleluiatiques i la glorieuse Vierge
Marie ......................................................
Guichard (Joseph) : Laurent Boucket, ami et disciple de saint Vincent
de Paul................................
. .................
.
Jean (Charles-F.) : Simples notes sur le pays de la mer et de I'Arabie. .
Leonard (Joseph): The life and works of Saint Vincent of Paul,
translatedfrom the french of PierreCoste (Le Grand Saint du Grand
Sicle), vol. III ...........................................
L6onard (Joseph) : Saint Vincent de Paul and Master General Tommaso Turco O. P.....................................
...
De Moidrey (J.), S. J.: Confesseurs de la foi en Chine (1784-1862)..
Monetti (Jules) : Su le orme della Celeste Madre durante il mese a Lei
consecrato ......................................
..... .....
Nieto (Ponciano) : Santa Teresa de Jesus.........................
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Nuelen (Anne) : Der eilige VinZen von Pati, 2* edit........
193,
Perrella (Gaetano M.) : I logi sani. Studio critico-divsugativo sw
loro aore storico con 82 illustrationii f
l testo I carta di Terrv
santa ae
2
Germlemame .................................
Pirozzi (Camillo) : Brem cnni della vita del Ve. Giustino de Jacobis
Praneuf-Garcia: Hosanna at Redentor (hymne)..................
Purino-Larmichaut : Ottenta giori nelli mani dei a Rossi .......
Rebuschini (Sofia-Vaggie) : L'amico dei poeri ...................
Roland (Pierre D) : Guide pharmaceutiquea l'usage des missions..
Rosiak (Stefan) : Prowincwa litesk a Siostr Milosierd•ia.........
Ryan (Stephen-Vincent) : Questions asked during the Catholic Motor
missions conducted by the Vincentian Fathers 935 .............
Schletz (Alfons), C. M. : Dwudiestopieciolecie Insttutu Teologicnego
Ksiesy Misjonary w Krakowie na Stradomiu (1910o-935)......
Grammaire mongols de Schmidt, traduite de 'allemand en 1845....
Trucco (Filipo) : II piccolo libro della Santa -Eucaristia...........
Uribe (Antoine-Job6) : San Vincente de Paul, patrono y modelo....
Uribe (Antonio-Jos6) : Frderico Ozanam apostol de la Ciencia, la Fe y
la Caridad................................................
Van den Brand (Joseph) : Les
•venements du Kiangsi. La mort de
M. Antoine Canduglia, missionnaire lazariste ..................
Verwoerd-Combaluzier: Nicolas Estienne, prdfet apostoliqu de
Madagascar ..............................................
[Wolgarten] : La accion catolica. Segunda carta pastoral del Moasenor
Wolgarten................................................
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765
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Statuto organico dela opera pia Alberoni ....................
472
Suor Maria Andreoni.......................................
767
Circulairede la T. H. M. Chaplain. Annee 1936................
471
AUa scuola del S. Cuore di Gesu ...............................
95
Etat des sujet recis dans la Congrlgation de la Mission, dans la
maison Saint-Sauveur de Pdkin, plus tard de Mongolie e ensuite
de Ngan-Kia-Tchoang et seulement de la province de Pekin......
472
Reports reserved to hospital Congregations ........................
193
Second Congris des Dames de la Charii. ........................
193
II Decalogo spiegato ai fancialli col metodo intuistsico .............
194
Manue des Enfants de Marie...................................
764 Memoria de las obras pracicadas por las Senoras de la Caritad de San
correspondiente
a
los
anos
Vicente de Paul e la Republica mexicana
1028
de 1933-1934 y x934-1935-...................................
1032
La Maison do missionnaite (Vichy). Compe rendu 1935-1936 ....
All Hallows annual 1935-1936................................. .
470
In memorianprimae visitationis in Hangchow. Exmi. DD. Marii Zanin 470
Hijas de Maria Ilmacutlda. Obra Luisa de Marillac ............
93
47x
Congris Internationaldes Inirmitres Catholiques 4 Rome.........
Petit mois de Saint Joseph...................
....... ........
95
196
Une journie ches les moines............................
Vicariat apostolique de Plkin................................
473
763
Regulae seminaristarum in facultatibus philosophiae et theologia..
196
Dictionnairede spiritituali, fasc. IV...........................
194
....................
II caso Zamboni........................
Nos

DiFUNTS:

Missioeaaires..................................
..........................
Sceurs.............
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GRAVURES :
Saint Vincent. Sainte Louise de Marillac : Vitraux de la chapeile, 95,
804,
.................
rue de Sevres .....................
iN. B. - Pour l commenatare ct L'explication de ces vitrau, voir
les Annales de la Congr6gation de la Mission, 1917, pages 954 d
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982 te i919, pages 3o9 d 321-.

looo
. ..
Contrat de Vincent de Paul-Lemerre (8 aoat z630) . .....
232
.L Pierre Coste (1873-1935)-...................................
26
M. Antoine Pevremond (1Sxx1-10)............................
28z
...........................
M. Antoine Peyremond (1857-1935)
M. Villette, superieur de Cambrai.........................
544,
545
Mgr Alcide-Joseph Marina, dilegus apostolique en Iran....
932,
933
Cuvr- : Le cinquantenaire de vocation de M. Hallinger.........
361
Prime-Combe : La nouvelle 6cole apostolique ...................
907
Tientsin: Les 25 ans de Visiteur de M. Desrumaux.............
360
Les maisons des Filles de la Charit6 dans le monde, par pays.....
393
2o8
Les maisons des Filles de la Charite de France, par departements
Les maisons des Filles de la Chariti de la region parisienne.......
392
129
Congo Beige : Missions .......................................
Mission de Bikoro................................
29
Madagascar: Vicariat apostolique de Fort-Dauphin. Carte des
32-133, 600601
Missions................
...................
L'Oailaby inferieur (croquis cartographique).....................
598
Amerique Centrale: Carte des divisions ecclesiastiques r6o-61, 648649
Chine : Province du Hopeh. Carte des vicariats de Ankuo, Chengting,
Paoting, Pkin, Tientsin, Yungping,PrefecturedeShunteh..
616- 617
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